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NOTE DE LA REDACTION
Les Axuales changent de direction. M. Robert,
appelh A prendre les fonctions que remplissait le
regrett6 M. Planson, est remplac6 par le nouveau
secretaire g6enral.
Les lecteurs de cette revue ne veulent pas le voir
amoigner leur vive reconnaissance
s'eloigner sans lui t
pour le divouement avec lequel, pendant treize ans, il
les intiresser, leur Lpportant r6gulis'est appliqu6e
rement les nouvelles des deux communautis et entretenant dans leur coear Iamour de la famille spirituelle
dont ils sont membres.
Durant les quatre anpnes de guerre surtout, les difficultes ont oblig6 plus d'un p&riodique a suspendre sa
publication; les Annales ont tena bon. Si elles venaient
plus rarement - on ne les voyait, en effet, que tons
les six mois - elles nous arrivaient plus chargees de
nouvelles. Les 6oo pages de 1913 devinrent vite
8oo pages et montirent bient6t a i ooo. On.ouvrait, on
fenilletait, on allait droit aux pages de guerre; car
1'attention se d6tournait quelque peri des pays d'
Missions pour se porter sur les champs de bataille, oi,
tant des n6tres donnaient A leurs compagnons d'armes
l'exemple d'un tranquille courage. H6las! on compta
des morts, des blesses, des prisonniers. Ii y eut aussi
des decoris. Les Annales de 1914-1918 permettront
aux historiens de l'avenir de raconter la part que les
n6tres ont prise a. la guerre : les n6tres, c'est-a-dire les
missionnaires et les Filles de la Charit6; car elles aussi

-6suivaient les soldats. O les voyait se pencher maternellement sur les malades et les blesses pour calmer et
gu6rir leurs souffrances, luttant contre la mort, alors
que tant d'autres luttaient contre la vie.
La guerre finie, il fallut construire sur des ruines.
L'Assemblee ginerale se tint; un supbrieur general
nous fut donn6; puis vint 1925. La Congr6gation de la
Mission entrait dans le quatrinme siecle de son existence. A cette occasion, les Arnales publibrent un
pr6cis succinct de son histoire, euvre du vin&r6
M. Allou, ancien assistant du P. Fiat.
Les annies 1914-1927, annies de guerre et de r6organisation, forment une periode tris importante dans
la vie des deux communautis. Grice M.
K Robert, qui
en a suivi minutieusement les 6vinements, rien ne sera
perdu.
C'est lui qui a eu la premiere idee de ce journal de
la Maison-Mere, qui apporte aux provinces 'es plus
Hloignees des nouvelles du centre de la Congregation.
11 se produit ainsi comme un double courant d'informations: du centre A la; peripherie et de la p6riph6rie
au centre, qui rapproche les uns des autres tous les
membres des deux families de saint Vincent et les unit
plus intimement.
M. Robert a aussi regard6 vers le pass6. II a compl&et l'histoire de la Congregation de M. Allou et n'a
pas voulu laisser trainer an fond des tiroirs celle des
Filles de la Charite par M. Milon. Ces deux travaux
sont en cours de publication. Les lecteurs des Annales
en verront la continuation et la fin.
Le nouveau directeur de la revue s'efforcera de
marcher sur les traces de son prbd6cesseur. Qu'll lui
soit permis ici de faire appel & la bonne volont6 des
confreres et des sours. Les Annales ne. doivent pas 8tre
l'oeuvre d'un seul, mais le fruit d'une collaboration

-7commune. Au-dessous du titre, on pouvait lire autrefois : c Recueil de lettres 6difiantes hcrites par les
pr&tres de cette Congregation employ6s dans les Missions 6trangeres. , Qu'aux lettres des missionnaires et
des sceurs, le directeur des Annales ajoute du sien,
comme le journal de la Maison-Mm'e, quelque travail
historique, la recension des livres des confreres, ou.
autre titre, fort
un
i
de ceux qui nous interessent
bien, c'est l• un supplement utile; maisla partie principale, ce sont les lettres qui viennent des diff6rentes
provinces, surtout des provinces les plus 6prouv6es,
comme le sont, en ce moment, la Chine et le Mexique.
Il serait a souhaiter qu'on pit .trouver dansles nnales,
au fur et a mesure que les 6v6nements se deroulent,
1'histoire des deux families 6crite par les tkmoins
eux-m&mes.
On reproche parfois aux Annales leur silence au
sujet de faits sur lesquels elles n'ont recu aucune
relation.. Jeur directeur ri'a pas le don d'invention. I1
est pr6t a parler, dans la mesure oh la place le permettra, de toutes les provinces, si de toutes il recoit
des rapports iuteressants en francais, quitte a corriger
ce qui serait r6dig6 en une langue trop incorrecte.
Par une louable initiative, qui se generalisera,
esporons-le, certaines provinces publient des revues
particulieres dont la lecture ne manque pas d'int6r6t.
Les Annales de Id Congrigation de la Mission et des
Filles de la Charite ont l'ambition de rester une revue
generale, puverte A tous et a toutes, revue de I'Am-.
rique comme. de l'Europe, de I'Asie comme de
l'Afrique, sans excepter l'Oceanie. Par elle, on a
comme une porte de communication entre les diverses
provinces; de l'une on pent voir ce qui se passe dans
V'autre.
Freres on seurs d'une meme famille, nous tenons &

-8nous connaitre les uns les autres, a partager les mames
joies, a pleurer sur les m6mes maux, bref, A vivre
d'une m6me vie. Les Annales nous y aideront.

ENCORE UNE LETTRE DE SAINT VINCENT

La lettre n* 725 de la correspondance de saint Vincent a 6t6 publiee dans la collection en quatorze
volumes, d'apres un fac-simil6 incomplet et ege6rement
incorrect..La d(couverte de I'original, que nous a
communiqun M. Charavay, marchand d'autographes A
Paris, nous permet de donner ici un texte plus exact
et sans mutilation. La lettre est adressbe A M. Portail;
le saint I'a'icrite de sa propre main..
, Richelieu, ce 5 octobre r644.
a MONSIEUR,
<, La grdce de Notre-Seigneursoit avec vous pour jamais!

u J'ai &t6 afflig6, an point que vous pouvez penser,

de la mort de M. Perdu et egalement consol6, voyant
de la facon que Notre-Seigneur a dispos6 de lui. L'on
lui a fait un service fort d6vot ici, qui a &t6 accompagn6 de larmes, et la conference de beaucoup de
consolation.
c Voici le bail que je vous renvoie signa. Si
M. Trabois donnait six cents livres, je I'aimerais
mieux, supposi qu'on soit en ces termes-la. Je ne fais
rien faire que de I'agr6ment de M. Sorus.
a Vous ferez bien d'envoyer les 400 livres A Freneville, si deja vous ne l'avez fait. Nous les devons an
fermier, a cause de sa grange de blW.
" Embrassez M. Gallais de ma part. II me tarde que
je ne 'embrasse.

-9« Nous avisetons a la mission de Villevaud6; pour
1'autre, il n'y faut pas penser.
cc Je suis bien consold de ce que vous me dites de
M. Bourdet; embrasgez-le aussi.
« Je ne pourrai point partir d'ici que dans trois ou
quatre jours. Oh ! que d'affaires j'y ai trouv6s!
c Vous aurez pour h6tes nouveaux MM. Colbe,
SBuissot, Durot, malade; Le Noir, Chastel et peut-&tre
Lefebvre et notre frere Bastien. Je vous prie, Monsieur, de donner ordre a leur logement.
. 0 bon Dieu, Monsieur, que j'ai trouve des choses
iloignees de notre attente!
« Vous ne ferez point partir ceux que -je vous ai
mandes;Tue je ne vous le mande; mais vous les tiendrez
en 6tat de cela et direz & M. Alm6ras que je trouve bon
ce qu'il me propose :-1'gard de Cantelin et des deux
autres desquels il me parle; et a Mademoiselle Le Gras,.
que je trouve bon tout ce qu'elle me mande, et que je
ticherai de m'acquitter de tdut ce qu'elle a promis
pour moi, mais qu'il est difficile que je m'y rencontre
quand et.elle, et que, par la grace de Dieu, je meporte
bien, quoique je travaille du matin jusques au soir.
" Si quelque chose presse a me faire savoir, vous
I'adresserez a M. le cur6 de Tours pour me rendre,
ou, par homme expres, a Fr6neville, oii je ne pourrai
me rendre que le jeudi 15 de ce mois, qui suis, en
l'amour de Notre-Seigneur,.
c4 Votre tres humble et ob6issant serviteur,
"

VINCENT DEPAUL.

« Si je ne puis 6crire. & M. Lambert, vous lui direr.
que nous sommes au fort de ce grand remue-m6nage,
que nous avons besoin de prier etqueje le prie d'&crire
mon absence i Monseigneur l'archeveque de Reims et
qu'au retour nous travaillerons a son affaire. ,
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Sustription : A Monsieur Monsieur Portail, pr&tre
de la Mission, a Saint-Lazare-lks-Paris, a Paris.
Dans cette lettre, saint Vincentjait allusion au pelerinage de Chartres projet6 par Mademoiselle Le Gras
et a la fondation de la maison de Sedan, ville du
diocese de Reims. II faisait la visite canonique de la
maison de Richelieu, ot il y avait beaucoup a r6former.
C'est par distraction qu'il annonce son arriv6e a FrAneville pour le jeudi 15, car le iS 6tait un samedi; i
y arriva le jeudi 13,

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

De 1874-

1918

CHAPITRE VI

M. BORt, Superieur gEneral (suite)
Assembl6e de 1874; Election des assistants;
Decrets : Relations avec les soeurs; Unit~ ou multiplicit6 de
siminaires internes; Les etudiants hors de Paris; Jloge du
P. IEtienne; Lettre au Pape; Rdponse de Pie IX.

SOMMAIRE. -

A peine M. Bore eut-il Rt 61u Supirieur g6neral par
la majoritA des d6put6s qu'il fut aussit6t proclam6
comme tel par M. Mellier, vicaire general. Toute
'assemblie se mit a genoux, rebut Ia premibre b6n6diction du nouveau successeur de saint Vincent etchacun vint baiser la main de 1'tlu en marque de vne6ration et d'qbbissance. On brula les bulletins du vote
et l'on chanta le Te Deum. La cir6monie se termina a
douze heures environ et la communaut6 tout entibre
alla prendre le repas cum pace et gaudio.
Les deux jours qui suivirent furent consacres, de la
part de M. Bor6, a recevoir les f6licitations des confrbres, des sours et des personnes du dehors, particuliirement des savants, de qui le Sup6rieur g6n6ral
6tait bien connu Un t6legramme fut envoye au Souverain Pontife Pie IX, pour lui annoncer l'l6ection et'
demander sa bentdiction. Cependant, les d6putes ne
resterent pas oisifs pendant ces deux jours. II y eut
plusieurs reunions. On Rlut M. Devin Jean-Auguste,
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neveu du P. Etienne, secretaire de 1'assemblie, en
remplacement de M. Bore. L'assemble d6lib6ra
igalement sur la place que devait occuper M. Mellier,
jusqu'ici vicaire g6enral, et elle d6cida qu'il occuperait
le premier rang avant les assistants et les visiteurs.
Pendant ces deux jours, les d6putes prirent egalemnent des informations pour 1'rlection des quatre assistants. Les assistants alors en charge 6taient: M. Peyrac
Francois-Xavier, M. Stella Sauveur, M. Chinchon
Jules, M. Mellier Jean-Louis. L'assemblee 6tait libre
de les 4lire ou d'en choisir d'autres. M. PeyracAntoine-Francois-Xavier avait ith nommi substitut
.en i865, en remplacement de M. Aladel. II avait .t6
sup6rieur du grand s6minaire de Montpellier, visiteur
,de la province de Tours. M. Etienne avait trouvd en
Jui une amitie sincere et un d6vouement v6ritable: Les
sentiments 6lev6s, le rare m jrite et la sagesse de
M. Peyrac, mirie par une longue experience, furent
grandemeit utiles i M. Etienne ponr suffire. aui
n6cessit6s des nombreases sollicitudes du g6ndralat.
M. Peyrac fut nomm6 assistant par I'assemblde de
1867. Maheureusetment, en 1874, la sante de notre
cher confrere inspirait des inqui6tudes et on se
demandait s&rieusement s'il serait capable de remplit
.les fonctions d'assistant; c'est sans dodtte ce qui porta
I'assembIee A ne pas Ie rdelire. Et de fait, quelque
temps apres, la maladie de M. Peyrac s'aggrava et il
fut tout a fait r6duit A I'impuissance.
M. Chinchon Jules avait 6et nomm6 substitut le
.25 janvier 1868. C'6tait uri des bommes les plus
,remarquables de notre Congr6gation. 1I remplissait la
-charge de directeur du Seminaire interne depuis de
:ongues annees et il avait acquis sur les jeuine gens
une emprise Atonmante. Son attachement a flesprit de
-aotre6tt, son devouement. A a Compagnie justifiaient
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pleinement cette nomination. II devint le bras droit du
P. Etienne qui avait en lui une confance pleine et
entiere; il eut pour le Superieur gbneral ; une fidele
et constante amiti )n(ce sont les termes de M. Etienne).
L'assemblbe sexennale de 1873 ratifa le choix de
M. Itienne et nomma M. Chinchon assistant. M. Chinchon avait cinquante-huit ans lors de 1'assemblie
genirale de 1874; sa sant6 etait bonne; il connaissait
parfaitement la Compagnie et la plupart de ses
membres, ce .qui est pricieux pour operer un sage
placement des confreres; il etait r6gulier; M. Etienne
d'avait propos6 dans la petite boite comme pouvant le
remplacer comme Supdrieur gendral; il semblait done
que, n'ayant pas itd Rlu A cette charge, il serait au
moins nomme assistant; et cependant il a'en fut rien.
Un certain nombre de deput6s lui donnerent sans doute,
A• chaque election, un nombre'de voix respectable, A
,peu Iprs toujours le meme; mais jamais ce nombre
n'atteignit la majorit6 requise. A quoi attribuer cet
Achec ? Si Ponconsulte les dblib6rations desassembleesprovinciales qui prkcbddrent I'assemblee g6n6rale, on
tronve friquemment des plaintes sur la formation des
jeunes gens; on est peine de constater qu'il y a beaucoup de sorties; on se demande si l'on n'est pas trop
facile a recevoir les postulants; on trouve que les
-tudiants ne sont pas ce qu'ils devraient etre; on
d6clare qu'il y a du relachement en plusieurs lieux;
que les jeunes gens ne rbussissent pas dans les oeuvres;
quelques d6putis de ces assemblies vont meme jusqu'd
trouver qt'il ne 'convient pas que le directeur du
seminaire interne soit en rmme temps assistant; un.
plus grand nombre voudraient le voir abandonner
absoluiTent tout ministire aupres des seurs, pour
s'occuper uniquement des jeunes gens; on d6sirerait
jque les jeunes gens fussent formis aux fonctions de la
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Compagnie, que les pretres du s6minaire fissent an
moins une ann6e complite,que ceux qui entrent eussent
bon t6moignage de la part des confreres qui les connaissent, etc. Bref, un certain nombre de provinces
s'affligeaient du relchement qu'elles croyaient constater,et illeur semblait que le principal auteur responsable de ce relichement 6tait M. Chinchon, directeur
du siminaire interne. Qu'y avait-il de fondi dans ces
assertions? M. Chinchon, dans le courant de l'assemblee, sera amen6 A presenter sa difense sur ces accusations; il le fera avec modestie, moderation et
sagesse; il montrera que la formation des jeunes gens
n'est que commenc6e B la maison principale, et qu'ell~
ne peut etre que cela; que la formation principale
est peut-etre celle qui se fait daas les maisons sons la
direction d'un sup6rieur bon et zl66; qu'il arrive quelquefois que les jeunes gens sont laiss6s a eux-m&mes
dans les maisons oh ils sont places. Quoi qu'il en soit
des plaintes et de la riponse faite par M. Chinchon,
toujours est-il qu'il ne fut pas 6lu assistant.
Nous avons expliqu6 an chapitre premier de ce livre
les raisons qui semblent avoir port6 les deputis a ne
pas ehre non plus M. Mellier comme assistant. Nous
n'y reviendrons pas,
L'assembl6e g6nkrale se reunit done le 15 septembre,
Sbhuit heures, pour prockder Al'ilection des assistants.
An d6but, M. Jean Torre, substitut du visiteur de
Lombardie, fut 6lu assistant de I'assembl6e pour
surveiller le depouillement du scrutin. On fit un quart
d'heure d'oraison mentale et on commenca le vote. II
fallut trois scrutins pour l6ire le premier assistant,
M. Delteil Guillaume, qui obtint 55 suffrages;

MM. Bourdarie Pierre et Chevalier Jules, furent l6us
apris deux scrutins, avec 46 suffrages le premier, 54 le
second; enffin M. Stella Sauveur obtint 51 suffrages

-
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au premier scrutin et fut proclam6 quatrieme assistant.
Les nouveaux lus proterent le serment privu par
les Constitutions.
On proc6da ensuite a l'Ilection de l'admoniteur du
Sup6rieur general; apres deux scrutins, M. Bourdarie
fut Olu par 53 suffrages. La seance se termina par la
designation de plusieurs confreres, charges d'examiner
les affaires admises par la grande Commission.
Avant de continuer l'historique de l'assemblee,
disons quelques mots de chacun des assistants nouvellement 6lus.
Le premier assistant, M. Guillaume Delteil, vint au
monde le 29juin 1809, au village de Vareilles, paroisse
de Moussages, dans le Cantal. Le jeune Guillaume se
fit remarquer par une aimable candeur, une vivacitb
d'esprit et une p6netration peu communes, an caractere
des plus heureux, une douceur pleine d'aminite et
aussi une pointe de bonne humeur que rien.n'alt6rait,
le tout complete par une pi6t6 prcoce et une devotion
sp6ciale envers la Sainte Vierge.
En octobre 1824, le jeune Guillaume entrait comme
61&ve de quatrieme au college de Mauriac. II m6rita
chaque annie les premiers prix. On le regardait
comme un modele de pi6t4 et il exerait une veritable
influence sur sescondisciples.
En i83o, M. Delteil fut recu au. grand s6minaire de
Saint-Flour. Le zele qu'il manifesta pour 1'6tude de la
thbologie le fit d6signer comme maitre des conferences. Il tint toujours la t&te de son cours, en m&me
temps qu'il s'attachait I'estime et l'affection de tons par
ses grandes qualit6s.: nature droite, franche simplicit6,
affabilit6 cordiale.
En mars 1832, il entra au seminaire de la Congregation, ou il eut pour directeur le bienheureux Perboyre.
I .aimait a dire plus tard : ct Tout ce que je sais en
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fait de theologie, je le dois au venerable Perboyre;
c'est lui qui m'a appris a connaitre et A aimer saint
Thomas, le Docteur Angelique. »
M. Delteil fat ordonn6 pr&tre en septembre 1834 et
design6 pour professer la philosophie t Carcassonne;
en i836, ii fut envoyA,comme professeur de dogme, a
Albi; it s'y fit remarquer par un talent solide, an
jugement sir; M. Delteil exerca une grande influence,
particulirement par son d6vouement aux s6minaristes
afflig6s. Deji on l'appelait : le bon monsieur Delteil.
I1 savait rendre ses classes instruttives et int6rcssantes.
Quand i quitta Albi, on eCt dit un deuil public
pour les s6minaristes et les pr&tres; ce fut en 1851;
M. Delteil allait a La Rochelle prendre la direction dt
grand s6minaire. 11 fut le module d'un bon superieur.
A premiere vue, son abord ne laissait pas deviner les

trksors qui se cachaient en lui. II itait d'une nature
essentiellement spontanie, plus riche'de fonds que de
forme. 11 n'6tait pas eloquent; il aimait a se dire
imperitus sermone; ses confreres ajoutaient : sed mwn
scientia. II 6tait d'une modestie remarquable; il avait
une sorte de defiance de lui-m&me qu'.on serait tent6
de trouver exag&rie. M. Delteil reussit a La.Rochelle
par la bonti, comme il avait reussi a Albi. II etait
toujours port6 par la pente naturelle de son cceur
rechercher en quoi ii pouvait faire plaisir a ceux qu'il
avait a conduire. I1 6tait du devouement le plus
affectueux pour ses confreres. 1I avait une sp6ciale
d6votion pour ce que le Br6viaire dit de son patron,"
saint Guillaume : Erat semper jucundus et ilaris.Tout
le monde 6tait sous le chartne de son amabilit II 6tait

bien dou6 au point de vue intellectuel. II avait une
prodigieuse faciliti pour saisir la verit6,.une merveilleuse perspicaciti pour de6mler les cas de conscience
les plus embrouilles, an jugement droit et sfr, an boa

-

17 -

seas remarquable, une sorte d'intuition pour voir le
nceud de la difficult6 et en dcouvrir la solution. II a
pr6par6 le retour aux saines doctrines de l'lglise
romaine ; il les soutenait avec une profonde conviction. II avait le don de communiquer la science qu'il
poss&dait. Son exposition 6tait toujours nette et
lumineuse. Si l'on joint une rare droiture de caractre,
une grande sinc6rit6 et franchise, la fermet6 dans Ia
ligne trac6e par sa conscience, on comprendra le succes
qu'il eut a La Rochelle. 11 n'6coutait pas les conseils
de la prudence humaine; il donnait toujours une
solution nette, m&me lorsqu'elle pouvait deplaire; ilte
faisait simplement, en disant : a VoilA ma maniere de
voir. n II arriva parfois que cette franchise ne fut pas
gofitee et exposa M. Delteil a des consequences
p&nibles.
En i8631 M. Delteil fut nomm6 supbrieur du grand
s6minaire de Cahors., Nous avons un casuiste n, s'ecria
Mgr Bardou en apprenant-la nomination de M. Delteil.
M. Delteil fut l'homme de confiance des 6veques de
Cahors, en particulier de Mgr Grimardias, qui Ie prit
avec lui, comme son thbologien, au concile do
Vatican.
Tel etait celui que l'Assembl6e generale avait 6lu
comme premier assistant. Ce choix etait bien justifi
par I'amour sincere et intelligent de M. Delteil pour
la Congregation, par la justesse de son esprit, la
droiture de ses intentions, la franchise de son caractire et surtout I'experience consomm-e qu'il avait
acquise dans sa longue carriere de sup6rieur de seminaire. M. BoreIe nomma prefet des -tudes.
Le second assistant fat M. Bonrdarie Pierre. II 6tait
-a.n6 Montfaucon-du-Lot, le 14 septembre i8o8. u Le
bon Dieu, disait-il, a voulu que je naquisse le jour de la
Sainte-Croix pour que je n'oubliasse jamais qae c'est ea
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portant chr6tiennement sa croix qu'on se rend digne
du bonheur du ciel. , Au petit seminaire, le jeune
Bourdarie fut un excellent 61eve, un vrai modele; il
etait regulier, pieux, tres studieux; ii donnait dbji
des preuves de ce bon sens qui a 6t6 un des traits les
plus saillants de sa vie. M. Bourdarie entra en i83o
an grand seminaire de Cahors. La vie du grand s6minaire lui allait
'merveille. Son attrait pour Ia vie
sbrieuse et paisible lui rendait agriable le s6jour de
sa nouvelle habitation.
Pour se sanctifier davantage, il entra dans la Congregation en i83r. 11 y avait peu de monde au s6minaire. Le directeur 6tait M. Le Go et le sous-directeur
M. Nozo. En 1832, le chol6ra fit des ravages a la
Maison-Mere. M. Bourdarie fut malade toute l'annee
et en conserva des vertiges qui lont suivi toute sa vie.
II y eut, pendant ces ann6es, beaucoup de defections.
M. Bourdarie resta ferme. II 6tait le modele de ses
confreres par sa pi6et, son amour du travail, sa douce
gravite; ii 6tait humble, modeste, r6serv6 dans ses
paroles, d'une grande prudence et dou6 d'une intelligence trbs lucide; son langage, toujours concis, 6tait
toujours clair.
M. Bourdarie fat ordonni pr&tre en i833 et envoyi a
Carcassonne pour y professer la thiologie. Son enseignement fut fort gofte, ses classes 6taient pleines
d'intret. II avait de l'autorit6 dans la maison; il donnait les avis avec mesure et bienveillance. II savait
assaisonner son enseignement d'un grand esprit de
foi.
En 1836, M. Bourdarie fut nomm6 professeur de
morale au s6minaire de Saint-Flour. Ses flves admirerent bient6t la clart6 de son enseignement, la precision de son langage et la faciliti avec laquelle ii
savait pr'venir les objections qu'on aurait pu lui faire.
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II n'y avait dans 1'enseignement de M. Bourdarie rien
de vague, rien d'obscur; tout y 6tait clair et facile a
saisir. II s'exprimait en latin avec faciliti. M. Bourdarie a joui de 1'estime de tons les meilleurs l.kves.
Peut-etre les autres ne le trouvaient pas tel qu'ils
1'auraient voulu; ils auraient desire qu'il fft moins
exigeant; ils le trouvaient trop s6vere. L'absence de
bonne foi 1'exasperait peut-atre un peu trop; lui qui,
habituellement, se posskdait si bien, semblait depasser
alors les bornes de la moderation.
En 1840, M. Bourdarie fut envoy6 professeur de
morale ý Amiens; ce changement lui fut penible, car
il se sentait regrett6 des s6minaristes et des pratres;
mais il partit aussitbt sans se permettre aucnne observation. C'etait M. Brioude qui dirigeait alors le grand
s6minaire d'Amiens; il n'eut qu'i se louer de son professeur de morale. M. Bourdarie, toujours plein de
respect pour l'autorit6, n'usait de son influence que
pour faciliter a son sup6rieur le gouvernement de la
maison; il savait exciter chez les s6minaristes I'esprit
d'ob6issance respectueuse; jamais, en sa presence,
aucun confrere n'aurait ose se permettre le moindre
murmure contre l'autorit6. Personne n'6tait plus
oppods que M. Bourdarie a tout ce 'qui est coterie. A
Amiens, M. Bourdarie jouissait de l'estime et de la
confiance de Mgr Mioland, prl6at tris digne et d'un
grand bon sens.
En 1844, M. Bourdarie fut appel6 & la direction du
seminaire d'Albi. 11Iavait les qualitbs requises; il avait
a us haut degr6 I'esprit de notre 'tat, l'amour de sa
vocation; ii avait l'exptrience. II avait su ob6ir, il sut
commander. 1 6tait tres prudent, d'une discr6tion qui
ne se dimentait jamais; il parlait peu et ce qu'il disait
il 'avait bien miri. 11 puisait toujours la regle de ses
jugements dans les maximes de la foi. II 6tait tout B
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fait juste, 6vitant

toute

acception

de personnes.

Jamais on n'a pu lui reprocher de ces preferences qui
provoquent parfois les jalousies, affaiblissent le respect di a l'autorite et peuvent donner naissance a ce
que 1'on appelle le mauvais esprit. M. Bourdarie plut
& Albi par sa bont6, son humilit6, son langage clair.
M. Bourdarie, inergique quand ii le fallait, n'eut pas
grand'peine a retablir lordre, la discipline qui souffraient dans la maison. On sut, des le d6but, que, s'il
6tait bon et se poss6dait toujours, il etait 6galement

determine a ne souffrir aucun desordre et qu'il ne tergiversait pas avec sa conscience. Pendant' trente ans,
sa conduite fut la meme. Toutes ses journ6es se ressemblaient; son exactitude ne diviait pas.. I eut sans
doute des difficult6s, mais ii en vint a bopt par sa
parfaite droiture et son bon sens exquis. L'estime
qu'on avait de lui ne cessait de grandir. II faut avouer
cependant qu'il 6tait plus estimi qu'aimi; il 6tait peu
expansif, plus timide qu'on ne pensait et, pourconnaitre
toute la'bonte de son coeur, il fallait avoir vecu dans
sonintimit6; il paraissait froid dans ses rapports avec
les personnes qu'il ne connaissait pas.
M. Bourdarie fut visiteur de la province de Guyenne.
II visitait ses maisons r6gulibrement et ses visites
etaient faites avec une prudence parfaite. Cependant,
cet office de visiteur fut, pour M. Bourdarie, I'occasion
de chagrins bien cuisants. Mais il ne se plaignit
jamais; il 6vita tout murmure et se conduisit dans
I'exercice de ses fonctions comme si rien n'ktait; son
respect profond pour I'autorit6 ne s'affaiblit jamais.
II fut accus6 trbs injustement et Dien permit que ces
accusations fussent accueillies. M. Bourdarie eut
assez d'esprit de foi pour ne voir que Dieu dans ceux'
a qui il devait obbissance.
L'Assemblee gnderale de I874 l'lut deuxieme assis-
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tant.et M. Bore le nomma directeur des Filles de la
Charitd. C'est avec difficult6 qu'il preta le serment,
tellement 1'6motion lemp&chait de prof6rer les paroles.
On a dit que la double fonction d'assistant et de directeur fut peut-6tre trop forte pour lai, eu 6gard a ses
forces physiques. Sous les autres rapports, il ne lul
manquait rien de ce qu'il fant aun confrere pour ktre
un assistant utile, un directeur prudent.
M. Delteil et M. Bourdarie 6taient d6ji d'un certain
Age, ils avaient soixante-cinq et soixante-six ans;
l'Assembl&e gen&rale 6lut pour troisieme assistant un
confrere plus jeune, M. Chevalier Jules, qui avait
alors quarante-neuf ans; il etait n. dans le diocese de
Sens et, de bonne heure, il concut le dessein d'entrer
dans la Congregation. Son archev.que y faisant des
difficultes, M. Chevalier d6clara qu'il n'accepterait
jamais d'etre-sous-diacre tant qu'on ne lui permettrait
pas de se faire lazariste. II entra dans la Congr6gation
ea 1845 et se fit remarquer par un grand esprit de
foi, une mortification de tous ses sens, un profond
amour de la vocation, un esprit conciliant, un caractOre bienveillant, une angelique pi&t6.
En 1848, il fut placi
a Albi oa il exerga les fonctions de professeur de dogme et ensuite de morale.
II avait un grand ascendant sur les s6minaristes par
sa piet6, son intelligence, ses directions, ses vertus.
II 6tait v6ndr6, un peu craint A cause de sa froideur
et de sa grande r6serve. Cependant, il excitait la sym,pathie et la confiance de ceax qui le connaissaient.
M. M6out a dit de M.. Chevalier que ceux des seminaristes qui voulaient faire le s6minaire i la douce
n'allaient pas se confesser B lui, mais que ceux qui
vodlaient faire le s6minaire srieusement le prenaient
pour directeur. Son enseignement t6moignait d'un
homme qui avait beaucoup lu. II avait une rare facilitj
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de travail. 11 fut charg6 de rediger les deux mapdements de l'6v6que d'Albi concernant le retablissement
de la liturgie romaine et l'infaillibilite pontificale, ce
dernier bien avant la definition.
En i866, il. fut nommi sup6rieur du grand s6minaire d'Amiens. II succidait a M. Gillot, I'orateur
incomparable, le grand original. M. Chevalier n'avait
pas les envolees de son pr6d6cesseur, mais sa parole
pieuse, documentee, faisait autant sinon plus de bien.
Ce n'6tait pas le torrent qui coule avec rapidite, mais
qui emporte quelquefois plus qu'il ne f6conde; c'6tait
le fleuve qui coule lentement et qui fertilise les terres.
Sous des dehors. froidst les Picards decouvrirent
bient6t un cceur chaud et aimant, qui les subjugua. II
6tait remarquable de prudence, de calme; il ne precipitait rien, il ktait discret, maitre de sa parole, r6serv6;

sa qualit6 maitresse 6tait la reflexion. II vivait de
Notre-Seigneur et de saint Vincent. C'etait I'homme
du devoir. 11 avait une heureuse memoire, une belle
intelligence, an grand jugement. C'etait, an t6moignage de M. Forestier, le missionnaire complet. Rien
d'etonnant que l'Assembl6e I'ait appel6 a siCger an
conseil du Superieur general comme troisibme assistant.
Le quatrieme fut M. Sauveur Stella. I1 6tait n6 a'
Naples en xS15. II fit ses 6tudes secondaires an sein
de sa famnlle et choisit la carriire du barrean. II fut
laurbat en droit a l'Universit6 de Naples en 1836. II
exerqa la profession d'avocat, fr6quenta le monde,
aimant la musique, la po6sie, la peinture, demeurant
fiddle a ses pratiques religieuses. II fut toujours
I'honneur de sa famille -et de la religion. A trente ans,
an brusque changement s'op.ra dans sa conduite. Lai
si.gai, aux manieres si engageantes, aevint s6rieux,
presque sombre. La solitude l'attirait. II alla faire une
retraite chez nos confreres de Vergini; il en sortit
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fix6 sur sa vocation, decid6 a se faire missionnaire, et
pour que le sacrifice fut plus complet, il resolut
d'abandonner sa famille, sa patrie, ses amis et de se
consacrer B Dien et i saint Vincent, non pas a Naples,
mais - Rome.
II entra dans la Congregation en 1846. 11 fit le siminaire & Saint-Sylvestre. Son s6minaire et son scolasticat furent troubles par les 6v6nements de Rome qui
dfterminerent l'iloignement de Pie IX. M. Stella fut
ordonn6 pretre en i85I et approuv6 pour les confessions en 1852. II fut nomme pr6fet des retraites A
Montecitorio. II fut successivement place a Livourne,
oi il fut professeur d'italien, de frangais et d'anglais;
a Florence, oi il fut missionnaire et predicateur de
retraites an clerg6.
En 185 5,on cria la province des seurs de Toscane et
M. Stella en fut nomme directeur, en meme temps que
supirieur de la maison des missionnaires .de Sienne,
oiu I'on.donnait des retraites et des conferences au
clerg6; M. Etienne l'invita &-'inauguration du Berceau
de Saint-Vincent-de-Paul en 1864.
En i865, m- arut 5 Paris M. Sturchi, assistant;
M-. Etienne choisit comme substitut M. Stella. Ce dernier avait alors 50 ans d'&ge, 14 de.sacerdoce, 19 de
vocation. II 6tait assez delicat de sant6 et cependant
ii devail rester trente-neof ans A la Maison-MWre.
Le I* janvier 1866, M. Etieune annoncait ainsi la
nomination .de M. Stella : 4 Je considere ce cboix
comme une faveur insigne que j'ai recue de la bont6
divine. Ce cher confrere poss6dait toute mon estime
et ma confiance. Je _ai vu venir prendre place dans
mon conseil avec un vrai bonheur. Son merite et son
amour pour notre sainte vocation sont pour moi la
garantie des services qu'il est appel &A
rendre, a moi
en particulier et au bien g4enral de la Compagnie. De
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plus, sa vertu si aimable et sa modestie si 6difiante
seront d'une bonne odeur dans notre Maison-MWre, of,
deja, il a gagn6 I'affection de tons les cceurs. a L'Assembl&- gna6rale de 1867 conirma le choix de
M. etienne en nommant M. Stella assistant. L'assemblee de 1874 r6lut notre cher confrere au m&me
poste.
Ce que nous venons de dire montre que I'Assembl6e
g6n6rale avait et6 bien inspir6e dans ses choix, et
M. Bore., en annoncant leur election a toute la Compagnie, 6crivait le 15 octobre 1874 : a Avec de tels
aides, mon inexperience pent etre plus promptement
et plus sfirement initi6e au maniement et a la conduite
des affaires importantes qui r6clament ma sollicitude. w
Reprenons maintenant l'historique de l'assemble.
Le S septembre 1874 an soir, il n'y eut pas de seance.
Remarquons en passant que cette AssemblIe gbn6rale
fut tres sage et qu'elfe ne tint qu'une s6ance par jour.
Lorsqu'en effet, on tient deux s6ances g6ndrales par
jour et que dans l'intervalle de ces s6ances on doit
avoir les commissions particulibres, comme cela se fit
SI'assembl6e de 1919, vraiment, c'est tr6p. Lesd6put6s
de 1874 allerent plus fiano et aussi sano.
Le 16 septembre, on se r6unit k neuf heures da
matin. La question traitee futpropos6e par M. le Sup&rieur g6neral lui-meme: il s'agissait des relations des
missionnaires avec les Filles de la Charit6. On avait
constat &A
la fin du g6n6ralat de M. ]tienne quelque
relAchement dans l'observance des sages prescriptions
porttes A ce sujet. Chacun fat interrog6 par M. _le
Superieur g6neral et 6mit son avis simplement et franchement. La plupart des ldput6s citerent ou lurent les
circulaires de M. etienne du 26 mai 1844 et du zI novembre 1867 et constaterent qu'elles 6taient tres sages
et qu'il n'y avait qu'I les observer; I'assembl6e

renouvela done et confirma de son autorit6 les sages
prescriptions du dbfunt superieur. Nous donnons
ici les principaux passages de ces circulaires, ceux
qui obtinrent particulierement l'approbation de i'assemblee.
Circulaire du P. ftienne, 26 mai 1844 :
t Parmi tons les objets sur lesquels doit s'exercer
ma sollicitude, il en est un que je crois de. nature a
fixer, mon attention d'une maniere particuliire, c'est
la conduite de la communaute des Filles de la Charit ;
it y a connexion intime et n6cessaire entre ses fonctions et lern6tres; il y a identit6 d'esprit; ce qui fait
que les deux families de saint Vincent n'en forment
qo'une seule, sous une m&me autorit6 et dans un meme
but, qui est la gloire de Dieu et le salut des pauvresi
II ne rious est pas permis d'envisager comme une
euvre de sur&rogation les soins que nous donnons a
la communaute des Filles de la Charite. Aux termes
de nos Regles communes, la direction de cette commanaut6 est une des fonctions de notre Congregation..
Le Saint-Siege 1'a placke sons la conduite du Sup ricur gineral de la Congrtgation de la Mission, auquel
les Filles de la Charite font voeu d'ob6issance, comme
tous les missiornaires. La prosp&rit&et le succes des
Filles de la Charit6 ont toujours &et en proportion de
lear fxd6liti & se tenir dans la dipendance de notre
.Compagnie et des soins qu'elles en ont recus. Travailler a a prospirit6 de la communaut6 des Filles de
la Charite,c'est travailler a la prosp6ritb de notre
Compagnie. C:est une belle mission que celle d'exercer
son zLie en faveur de plus de cinq mille Filles de saint
Vincent dispersees dans pros de cinq cents 6tablissements.
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' La nature de la. direction que nous sommes
charges de donner a la Compagnie des Filles de laI
Charit6 n'a d'autre objet que de conserver dans son
sein 1'esprit qu'y a d6posi saint Vincent. Or, le moyen
le plus puissant, c'est la retraite annuelle.
( Le missionnaire charg6 de quelque minist&re
aupres des soeurs devra se rappeler qu'il ne doit paraitre
dans une maison de Filles de la Charite qu'en vrai
missionnaire, pour y donner le bon exemple. C'est iU
la clef qui ouvrira les coeurs. 11 devra done y paraitre
avec gravite, modestie, simplicite. La legeret6 compromettrait le succes de son ministere. Ses avis seraient
sans autorit6 s'il portait a la dissipation par sa conduite.
" Le missionnaire aura soin de lire les Avis aux
confesseurs des Filles de la ChariMt. Ces avis indiquent
la direction qui est propre a ces Filies.
a Je ne dois pas omettre de vous indiquer un pojnt
des rigles des Filles de la Charit6 qui est de la plus
haute importance: c'est celui qui leur interdit de recevoir on d'ecrire aucune lettre sans qu'elle passe par
les mains de la sceur servante. Ii ne doit done exister
entre elles et les missionnaires aucune correspondance secrete. Si les visites inutiles offrent des dangers, la correspondance a aussi les siens et qui ne sont
pas moins redoutables.
c Un avis que je regarde comme essentiel, c'est
d'6viter de parler des besoins de la conscience, ailleurs qu'au confessionnal.
« Un point de conduitelqu'il n'est pas moins important d'observer, c'est que' le missionnaire ne se mele
en aucune maniire de ce qui regarde 1'administration
des maisons, le placement et le d6placement des sours
dans les divers offices.
<, II importe que vous ayez soin d'avoir. toujours
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pour but de faire respecter F'autoriti, d'en soutenir les
droits et ]'action et de r6primer tout ce qui, dans les
caracteres comme dans les volontis, se trouverait en
opposition avec elle. II n'est pas au pouvoir du missionnaire de donner aucune permission particulibre.
at Quant aux instructions que !era le missionnaire,
le style en doit 6tre simple. S'il vent parler dans un
style trop elev6, il parlera un langage qui ne sera pas
compris.
( Je vous prie de faire attention i deux points de
conduite que je considire comme essentiels. Le premier, c'est de n'entendre les confessions que dans des
confessionnaux convenablement et canoniquement
places. Le second, c'est que vous preniez vos mesures
pour que l'appartement.qui vons sera affecte soit situ6
A une distance telle de celui occup6 par les seurs que
la malignitl la plus soupconneuse ne puisse y trouver
matiire a censure. J'ajoute que vous devez 6galement
6viter de prendre vos repas avde elles. )
L'Assemblee ginerale de 1874 rappela 6galement
les prescriptions de la circulaire du " novembre 1867.
Voici quelques passages de ce document :
( L'Assemblie genarale a cru devoir prescrire cer-

taines mesures de pracautions dans nos rapports avec
les Filles de la Charit6 et elle m'a charg6 de vous les
indiquer et de.les recommander a votre attention .la
plus sirieuse.
( MM. les Supirieurs locaux mettront une grande
sollicitude a ce que 1on observe fidelement la rglek
qui d6fend de visitor les Filles de laCharit6 sans une
permission expresse.
a Les m&mes sup6rieurs auront soin, chaque annie,
pendant la retraite spirituelle, de faire lire ma circulaire sur cette matibre du 26 mai x844.
Les missionnaires qui vont donner la retraite aux
L
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Filles de la Charit6 s'abstiendront de recevoir tout;
present ni aucun honoraire de leur part.
t II est interdit A tout missionnaire de loger dans,
les maisons des Filles de la Charite, a moins d'e*.
avoir obtenu une permission sp4ciale des supirieurs,
excepti quand il y est envoy6 par eux, soit pour y
donner la retraite on la conference, ou pour y remplir
toute autre mission de cette nature.
, aDans les voyages, le missionnaire se bornera a
leur faire une visite, a dire la sainte Messe chez elles,
mais n'y prendra pas son logement.
« II est interdit 6galement A tout missionnaire de
prendre aucun repas avec les Filles de la Chariti
sans y avoir te6 autoris- express6ment par le Sup&rieur g6n6ral. II est meme defendu de faire aucun,
voyage avec elles, moi'ns d'une.n&cessitk urgente. »Apres avoir rappel6 ces diff6rentes prescripti.-s,
J'Assembl6e de 1874 desira qu'elles fussent reunies
en un compendium ei latin, et lues chaque annee
comme les decrets des Assembl6es.
Le 17 septembre, A neuf heures, 1'Assemblie commen4a par la situation des provinces de la compagnie.
Quelques assemblies provinciales. avaient trouv6 que
la constitution de quelques provinces 6tait d6fectueuse,
en ce sens que quelques maisons de ces provinces
,etant fort eloignees de la maison du visiteur, parfois
an delj des mers, il etait difficile, pour ne pas dire
impossible, que ces maisons fussent visitees tous les
ans ou du moins tous les deux ans, comme le vent la
regle du visiteur. De plus, on se plaignait que quelques provinces ne fussent pas pourvues d'uns6minaire
interne ou d'un scolasticat, qui sont des organes privus
dans les regles des visiteurs. L'Assembl6e de 1685
s'etait deja occupee de cette question et elle avait
d6sir6 que la chose ffit tablie lorsque la Congregation
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se serait accrue, crescente congregatione; or, disaient
ces deputis, la Congregation a maintenant atteint cet
accroissement qui lui permet d'etablir chaque province avec tous ses organismes.
Quand chacun eut expos6 ses raisons pour et contre,
l'Assemblie ne jugea pas a propos de faire un decret
a ce sujet; elle se contenta de remettre le tout a la
prudence da Superieur g&enral.
On fit ensuite un decret consernant les revenus
mobiliers, titres ou rentes de chaque maison pour les
equiparer aux biens immeubles.
L'Assemblee demanda ensuite que M. le Sup6rieur
general envoyat a chaque maison : I' la collection des
bulles et brefs des Souverains Pontifes concernant
notre institut; 2* la collection compendiosa des circalaires des superieurs g6neraux; 3" la collection complete des dicrets des Assemblies g6nerales. Quant a
la -question de savoir si ces diff6rentes publications
devaient on non etre imprim6es, elle remettait cela a
la prudence du Sup6rieur general.
Le -8 septembre, on traita surtout de certaines
questions concernant les Assemblies domestiques et
provinciales; on fit aussi un decret pour hater le
retour des missionnaires qui vivaient en dehors de la
Congregation par suite des vicissitudes du temps.
Remarquons, au sujet de ce d&cret, que le texte dw
d6cret, tel qu'il est dans le cahier des Assembl6es,
n'est pas tout a fait semblable au texte de la collection
imprinme. Le cabier des Assemblees s'exprimnait ainsi:
que le Sup6rieur geniral provideat meliori quo poenti
modo compellendi ad reditum; le texte imprime a
l6gerement corrig6 en mettant : uita~ur, meion quo
p4terit modo, compellere ad reditum.
Le 19 septembre, aprbs un decret concernant la
ridaction et la suscription des actes des assemblies
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provinciales, on aborda un grand d6bat qui passionna
l'Assemblie.. Devait-on multiplier les s6minaires
internes en France, on fallait-il n'en laisser qu'un?
C'6tait une question brfilante qui avait fait l'objet de
postulata de plusieurs Assembl6es provinciales.
Les partisans d'un seminaire interne unique pour la
France disaient que plus il y a de s6minaristes au
s6minaire, plus il y a d'4mulation entre les jeunes
gens pour la ferveur et la rfgulariti; que lh oi les
seminaristes sont moins nombreux, la formation est
moins virile, et les exercices se font avec moins d'entrain; qu'il est souverainement important. d'6tablir
l'unit6 d'esprit et l'unit6 de cocur entre les confreres
et que cette double unit& s'obtieut surtout par l'unit6
de formation au s6minaire; les memes deput6s rappelaient que M. Ltienne avait toujours ete oppos6 & lamultiplicit6 des maisons de formation; ils ajoutaient
encore qu'un directeur de s6minaire suppose un
ensemble de qualit6s remarquables et que, s'll at difficile d'en trouver un vraiment a la hauteur de sa
tAche, a plus forte raison sera-t-il difficile d'en trouveri
plusieurs.
Les partisans de la multiplication des s6minaires
alleguaient, avant tout, I'exemple de saint Vincent et
I'usage de la Compagnie jusqu'i la R6volution, periode
pendant laquelle il y avait eu des s6minaires internes
a Paris, Lyon, Cahors, etc.; on ne faisait done en multipliant les s6minaires que reprendre les traditions de.
notre bienheureux Pere et de nos ancetres; il est difficile, ajoutaient ces confreres, de former sirieusement
les seminaristes lorsqu'ils sont trop nombreux; le
directeur ne peut pas les recevoir tous les mois, comme
le vent la regle, ou du moins il ne peat les recevoir
aussi longuement qu il serait n6cessaire; le directeur,
par spite, ne les connait pas suffisamment; il ne
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peut discerner leurs tendances, leurs aptitudes, leurs
d6fauts; il ne peut les former s6rieusement, solidement, individuellement; ii ne peut iclairer les sup6rieurs majeurs sur le placement de ces jeunes gens; it
arrive, en cpnsiquence, que les missionnaires ne sont

pas appliques aux oeuvres dans lesquelles ils pourraient reussir, ni avec les sup6rieurs qui pourraient les
aider; de lU viennent les m6contentements, les heurts,
les changements frequents, les pertes de vocation;
enfin, les memes deputis ajoutaient que la multiplicith
des siminaires internes contribuerait certainement a
la multiplicit6 des vocations.
Quand chacun eut expos6 franchement son avis, on
alla aux voix et I'Assemblie g6enrale dcr6ta qn'il
&taitexpedient qu'ily eut plusieurs shminaires internes
en France, soit pour favoriser la formation des provinces selon les rigles, soit pour multiplier les vocations. Quant A l'execution, au nombre, au choix des
lieux, etc., elle remettait le tout a la prudence du
Sup6rieur g6neral.
Un troisieme decret recommanda au Sup&rieur
g6n&ral de ne pas accepter de nouvelles fondations
jusqu'a ce que les maisons existantes fussent suffisamment constitutes pour exercer convenablement les
fonctions de l'Institut .
Un quatrieme d6cret d&cida que les exercices spirituels devaient etre donnas par les n6tres dans les mai-,
sons d'6ducation et par les confreres de la maison
dans les grands s6minaires.
Le 20 septembre, il n'y eut-pas de seance.
Le 21, on se reunit a trois heures et demie du soir
et on commenca la s6ance par une discussion assez
chaude. I1 s'agissait des tudiants. Devait-on, oui ou
non, les laisser & Paris? La plupart des Assemblies
provinciales de France avaient examin6 la question;
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celle d'Albi, en particulier, dont faisaient partit
MM. Bourdarie et Delteil, et celle de Picardie, o6 sin geait M. Chevalier, avaient fait des postulata demandant instamment que les 6tudiants fussent disormaia
en dehors de Paris. Les raisons alligu4es pour ce
transfert itaient : 1° la sant6 des jeunes gens, qu'ui
s~jour trop prolong6e Paris minait lentement; 2° beam
coup de causes de dissipation, de distractions 6taient
soustraites par ce transfert; la Maison-Mire, en effet,
voit dans son sein beaucoup de missionnaires- qai
viennent de l'etranger; ils ont.tendance a s'entreteniz
avec les etudiants et a leur faire perdre leur temps;3* on se fattait 6galement que 1'l6oignement de la
Maison-MPre formerait mieux les 6tudiantsaux vertus,
particulitrement a 1'obbissance ;_ la Maison-M&re4
disait-on, ils peuvent plus facilement &chapper a la
surveillance da directeur et du prifet des ktuded; ils
soot expos&s quelquefois a entendre tel ou telconfrbree
qui, chang6 de sa maison, pourra parler contre som
supbrieur ou ses confreres; 4° beaucoup d'Assemblees
provinciales souhaitaient egalement ce transfert pour
que les professeurs ne fussent pas occup6s au dehors
dans des fonctions qui. les d6tournaient de pr6parer
leurs classes comme il convenait et de recevoir les itudiants pour r6soudre leurs difficultis; 50 on pensait
que le sbjour &~la campagne ou dans une petite ville
favoriserait la pi6t6 solide, l'amour de la vocation, le

progres des etudes. L'Assembl6e ayant entendu tons
les d6put6s qui voulurent donner lear avis, alla aux
votes et renvoya le tout- la prudence du Supdrieur
general.
Le second d6cret eut pour but de donnes satisfaction a des plaintes formul6es par difftrentes provinces,
surtout les provinces loignees, au sujet de F'authenticitu et de la c6lrit6 des lettres qui leur 6taient
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envoyees de la part de l'autorit6 centrale. On se plaignait des retards dans les r6ponses et on se plaignait
6galement de ce que des decisions 6taient transmises
par des confreres, secr6taires ou autres, qui n'avaient
aucune autorit6 pour parler au nom du Superieur
general; 1'Assembl6e demanda done que M. le Superieur g6tnral designit des correspondants des differentes provinces et que les lettres ou reponses de ces
derniers fussent toujours signees ou par le Sup6rieur
general ou par un de ses assistants et que les r6ponses
fussent expedites promptement.
La s6ance se termina par un decret concernant
I'ordre hierarchique tant de la part des sup6rieurs
que de celle des inferieurs, demandant, en particulier, que les affaires de -chaque province fussent
traitees avec les suptrieurs de Paris par l'intermediaire des visiteurs.
Le 22 septembre, 1'Assembl6e s'occupa de la pauvret6, de la simplicit6, de l'uniformit6, quant aux
chambres, aux meubles, aux voyages, etc. On signala
un certain nombre d'abus en matiere de permissions
et on demanda aux visiteurs et aux superieurs locaux
de pourvoir a 1'execution des d6crets concernant la
pauvrete, d'abord par leurs exemples, puis par legrs
paroles; l'Assemblee pria M. le Sup6rieur g6nerafde
faire une circulaire sur cette'question -importantede la
pauvret6 et de la simplicite et d'entrer dans les i•tails
a ce sujet, pour signaler soit les abus existants, soit la
regle a suivre pour les voyages, les honoraires de
messes, !'ameublement, etc.
Cette seance fut la dernire consacree i porter des
dicrets. Un grand nombre de ;,ostulata avaient et6
formul6s par les Assemblees provinciales; mais, ou
bien ils ne furent pas pris en consideration par la
grande Commission, on bien il fut decide que M. le
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Sup6rieur gendral s'en inspirerait dans ses circulaires.
Aussi nous ne parlerons pas de ces postulata.
Cependant, avant de clore l'historique de 1'Assembl6e g6nerale, nous ne pouvons taire les 6loges qui,
furent adress6s par plusieurs de ces Assemblies provinciales a la mimoire de M. ktienne. Qu'on nous&
permette de citer au moins ce qui fut dit a celle de'
Provence par le pr6sident de cette Assembl6e :
II m'a semblM utile, avant d'aborder les questions
que nous allons avoir a traiter, de vous remettre d'une
maniere sommaire devant les yeux l'Atat actuel des.
deux families de saint Vincent : la v6rit6, la justice et.
la reconnaissance nous en font un devoir, surtout.
dans les circonstances graves oi nous nous trouvons.
a Depuis quarante anss que. j'ai le bonheur d'tre.
enfant de saint Vincent, j'ai pu, corhme quelques-uns,
d'entre vous, assister a ce travail consolant qui, sans
aucune secousse, s'est op6r6 d'une maniere forte at
continue dans les deux families de saint Vincent. C'est.
pendant cette p6riode de temps que la regle, dans.ses,
plus petits details, a t6 propos6e aux deux familles
avec une autorit6 douce et paternelle qui a fait tout
accepter avec amour. Quand on examine les deux
families, on voit que tout ce qui se pratiquait du temps.
de saint Vincent existe aujourd'hui et que, sous le
rapport de la regle, les deux families n'ont rien a
envier a celles qui vivaient du temps de saint Vincent.
Ce r&tablissemnent complet de la regle a donn6 naissance a toutes ces oeuvres, plus 6tendues encore et
plus vari6es que du temps de saint Vincent. Par le
r6tablissement de la regle, le coeur des deux families a
6t6 pen6tr6 et rempli de l'esprit de saint Vincent, qui
d6coule n6cessairement de la pratique de ces rggles.
C'est au retablissement de ces regles que nous devons
attribuer ce d6veloppement vraiment 6tonnant des
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deux families, d6veloppement qui n'avait jamais exist6
du temps de saint Vincent.
t C'est pour tons un fait patent; mais pour ceux qui
ont suivi cette restauration des deux families de saint
Vincent, le spectacle qu'elles offrent aujourd'hui est
d'autant plus frappant et 6tonnant qu'ils peuvent comparer le point de d6part avec le r6sultat obtenu. C'est
cette vue qui nous explique la joie et le bonheur du
Pere mourant; il avait 6te l'instrument dont Dieu s'6tait
servi pour cette grande ceuvre. Lui qui avait suivi pas
i pas ce perfectionnement des deux families, il le
comprenait mieux que personne et c'est pour cela que,
jetant un dernier regard sur les deux families, il
quittait la vie sans aucune crainte, bien convaincu,
comme ii l'a dit, qu'il allait rejoindre dans le ciel les
membres si nombreux des deux families a qui il avait
ouvert et facilit6 la route par le r6tablissement de la
regle dans toute sa perfection. Aussi 6tait-il heureux
de pouvoir dire, quelque temps avant sa mort, qu'il ne
voyait plus aucune regle ou pratique de saint Vincent qui
restit A 6tablir. L'difice, qu'il avait repris a ses fondements, il le voyait completement restaur6 et embelli.
« Mais comment tout cela s'6tait-il opr6? Simplement, sans recourir a aucun moyen myst&rieux quideparerait l'ceuvre en la d6naturant. II n'y a rien de secret;
tout s'est passe an grand jour. Comme les ceuvres de
Dieu, comme en particulier les ceuvres de saint Vincent,
tout a eu lieu sans bruit, sans ostentation, mais cependant d'une maniere bien consolante et sensible pour les
membres des deux families, qui pouvaient constater
I'action 6vidente de Dieu et de saint Vincent se manifestant incessamment dans celui qui 6tait I'instrument
de la Providence. Saint Vincent I'avait rempli de son
-esprit tout paternel et de sa sage prudence; aussi,
point de secousses dans le r6tablissement des anciennes
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enfants; son coeur avait gagn6 tous les cceurs et c'est
1 le secret de cet empire si doux et si fort. qu'il a
toujours exerci sur nous et qui lui a rendu la tache si
facile, je dirai meme,.si consolante. Car vous le savez
tous, vous en avez 6t6 souvent le temoin, comme sa
belle et sympathique figure s'ýpanouissait en parlant
du bien qu'operaient ses enfants et de la docilit6
affectueuse avec laquelle tous accueillaient ses d6sirs;
car, comme saint Vincent, il avait horreur de toute
parole qui sentait le commandement. II a toujours
voulu, comme saint Vincent, etre le pere tendre et
affectueux de tous ses enfants et non un supirieur sec
et s6vere; il voulait ouvrir le cceur et non le fermer.
C'est pour cela qu'il nous rep6tait si souvent que son
grand desir 6tait de voir r6gner parmi nous cet esprit,
qu'il appelait si bien Pesprit de famille, deux mots qui.
rendaient parfaitement sa pens6e.
u En face de cet &tat si beau des deux families,
c'est pour nous un devoir de reconnaissance de le
constater et d'en &treheureux. Celui qui sera Olu
Sup6rieur general devra done &treanimb de ce meme
esprit, ain de continuer le m&me bien par les memes
moyens. Sans doute, il ne trouvera pas tout parfait.
L'institution d'une compagnie religieuse est une chose
surnatureUe dans son principe, mais le fonctionnement
des membres est une chose humaine qui n'obtient
jamais une perfection complete, mais qui, au contraire,
laisse toujours voir son c6t6 humain par quelque
imperfection. Cette v6rit6 pratique apparait partout,
m&me dans la societi de lI'glise, qui est cependant la
soci6t6 la plus parfaite et enrichie par son divin Fondateur de privileges incomparables. II n'est done pas
6tonnant que dans les deux societ6s de saint Vincent,
mrme dans l'etat de prosp6rit6 oih nous les voyons, il
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faille faire la part de l'humanit6. Je la fais volontiers, mais en comparant les biens- immenses obtenus,
je m'occupe fort pen de ces imperfections de detail,
qui n'ont pas 6t6 capables d'empecher le bien qui s'est
ophr, et mon unique Jdsir est que celui qui est destin6
a continuer ce bien sache avec une sage prudence, en
enlevant l'ivraie qui reste, ne pas etouffer le bon grain
'
et d6truire la moisson.
Ce discours de M. Gaillard, visiteur de Provence, fut
approuvi chaleureusement par les membres de l'Assembl6e provinciale: MM. Amourel, Dazincourt, Corby,
Laplagne, Baduel, Lignon, Dufau Cl6estin, Valette,
Bodin Eugene, Meugniot, Cornu, Strcever, Dubois,
Dufau Pierre, d'Agostino, Demiautte, Lecomte.
Ce meme sentiment se manifesta pendant l'Assembl6e generale et c'est avec une grande pite filiale que
les restes de M. etienne. furent exhumes et amends, le
11 septembre, a ia chapelle de Saint-Lazare.
Le lendemain, aprbs"un service funhbre, auquel
assist&rent tous les membres de 1'Assembl&e, le corps
fut d6posE dans un caveauprepare au milieu du chceur,
a deux pas de la stalle oiL M. etienne, pendant trente
annbes de g6nfralat, avait presid6 avec tant de majest6
aux offices de 1'eglise.
Sur la pierre qui recouvre le tombeau, on grava
l'inscription suivante :-

t
JOANNES BAPTISTA
ETIENNE

SUPERIOR GENERALIS
CONGREGATIONIS MISSIONIS

ET SOCIETATIS
PUELLARUM CHARITATIS

801o- 1843 - 1874
Requiescat in pace
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Ajoutons que,depuis cette 6poque,une main pieuse,
ne cesse de fleurir cette tombe tous les ans au 24 juin.
L'Assemblie g6nerale avait honor6 la mimoire da
P. ttienne, elle avait confirm6 beaucoup de ses
ordonnances, elle pouvait se siparer. On d&cida que
la cl6ture aurait lieu le 22 septembre an soir.
On chanta le Te Deum; tous les d6putes apposerent
.leur signature sur le cahier des Assemblies : le nont
de M. Mellier vient immediatement apres celui de
M. Bore, et ce fait detruit une lggende que nous avons
entendu raconter et qui pretendait que M. Mellier.
avait quitti 1'Assemblie apres l'election des assistants.
On voit par cette signature qu'il n'en fut rien et que
M. Mellier resta A son poste jusqu'au bout.
Au commencement de cette seance, les deputs&
avaient souhaitk multos anrtos et fausta omnia h celoa
qui allait diriger la barque de saint Vincent.
M. Bor6 ripondit par le discours suivant :
-

MESSIEURS ET TRES CHERS CONFRERES,

« Accabl sous le poids des immenses sollicitudes
et des preoccupations non moins graves attachies kA
sa charge, votre nouvel 1lu et serviteur peut A peinef
en ce moment, vous exprimer ici quelques-uns des
sentiments qui remplissent son Ame, et, en prenant
conge de vous,rendre graces tout d'abord iPDiaz
et
ensuite a cette v6n6rable Assembl6e, la plus digne, la
plus imposante, ainsi que la plus aombreuse qu'pn ait
encore vue depuis la naissance de notre bien-aimee;
Congregation. Cependant, c'est pour moi une imp6xieuse ndcessit6 de remplir ce devoiz, d'ailleurs si cher
.et si doux A mon coeur.
c En virit6, tout ceci est 'oeuvre de Dieu; c'est Lui
qui m'a comme 6levi de l'infime bassesse de mon
insuffisance et de mes misEres, ne d6daignant pas de
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prendre la plus humble et la plus pauvre brebis de
son troupeau pour la mettre a sa t&te; mais la divine
clart6 qui, en ces jours de grice, est descendue avec
la plus abondante effusion do sein du Pare des
lumiires sur votre v6nurable Assemblie et qui a aussi
lui a mes yeux, dirigera desormais mes pas dans la
voie que je dois suivre pour la bonne et fidele observance des statuts et des traditions de nos Peres et
particulibrement de notre bienheureux Patriarche
saint Vincent.
(c C'est pourquoi, aid6 du secours d'en haut, je suis
risoli1 . me montrer toujours lefidele observateur de
nos saintes regles et de vos prescriptions. De plus,
second6 par l'ardeur de votre zele pour le bien general
de la petite Compagnie tout entire, je demanderai,
avant toutes choses et comme une grace unique, an
Seigneur que, marchant, quoique de bien loin, sur lestraces de notre tant aim6 et &jamais regrett6 M. JeanBaptiste ttienne, et sans jamais oublier les exemples
de mon tres digne pr6d6cesseur, M. Louis Mellier, je
pnisse, avec l'assistance de vos ferventes prieres,
avancer de jour en jour; par une ferveur toujours
croissante, dans la carriere de notre c6leste vocation,
it Adieu donc, Messieurs et tres chers Confrreis;
que chacun de vous veuille bien se faire, aupres de sa
petite famille respective, linterprote de ces sentiments,
sortis du plus profond de mon cour. o
Le soir meme de ce jour, I'Assemble adressait as
Souverain Pontife la lettre suivante, r6dig6e en son
nom et exprimant ses sentiments unanimes:
a Paris, le 23 septembre 1874.
4( TRtS SAINT PkRE,

a Dieu aidant et gratifies de la ben6diction apos-
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tolique de Votre Saintete, nous avons termini het
reusement 1'Assembl6e gne&rale, rbunie pour trait4
de 1'l6ection d'un nouveau Superieur et des int&r&j
de la Congregation de la Mission. Avant de nous di
perser de nouveau parmi les diverses nations de
terre, afin de precher l'Evangile de Jesus-Christ, nos
6prouvons le besoin de nous prosterner d'esprit et
coeur aux pieds de Votre Saintete, pour lui protesteq
de notre foi, de notre v6ndration, de notre ob6issanc
absolue, ainsi que de Inotre gratitude sans bornes.
a Nous croyons, en effet, que vous etes le DocteW
infaillible de la v6riti, le Pasteur supreme edl'gglis
de J6sus-Christ, le repr6sentant sur la terre de Celu
7
qui a dit : Quiconque x'est pas avec moi est contre
et quiconquele moissonne pas avec moi dissipe. No%

n'espirons recueillir des fruits de nos travaux qu'auV
tant que nous serons dans la plus 6troite union ave

Votre Saintet6 et avec le Saint-Siege apostolique pa
la foi, la cbaritk et la soumission la plus filiale. Tell
est la croyance et la profession de foi que nous pra
testons 8tre celle de tons les enfants de saint Vincen
repandus dans tout I'univers.
(cC'est pourquoi nous vous supplions, Tres Saint-Pire, dans votre extreme bienveillance envers notrt
petite Compagnie, de vouloir bien accorder la favetu
de votre benediction apostolique au nouvel lu,
l'Assembl6e, a tous nos confreres, afin qu'a I'aide d

cette nouvelle benadiction nous puissions mettre en
pratique ce que nous avons d6cr&t6 sous vos auspices
pour le bon gouvernement de-notre Institut.
( En attendart, nous- prierons tous instamment.
Notre-Seigneur qu'll aide et ricompense an plus t6t
Votre Saintete g6missant sons le poids de tribulations.
si prolongies et tout A fait inouies dans les fastes de
l'glise; nous le supplierons qu'll vous fasse joair des
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ici-bas de la gloire, de la paix, du triomphe de
l'glise, jusqu'd cette r6compense infiniment plus
grande qui vous attend avec ses 61us dans la c6leste
patrie.
u Au nom et avec le mandat des enfants de saint
Vincent de Paul, qui sont aussi les fils tres humbles et
tres d6vou6s de Votre Saintet6,
a Leur lu quoique trns indigne,
a E. BORI,
t Sup6rieur g4earal. n

Un mois aprbs, le
r6pondre:

Souverain Pontife daignait

PIE IX, PAPE
cc CHER FILS, HOMME ZELE POUR LA RELIGION,
cc Salul et Binidiction apostoliquel

a Agr6able a 6t6 pour Nous la lettre par laquelle
vous vous etes fait un devoir de Nous faire part de
votre election au gouvernement de la Compagnie; mais
bien plus agr6ables encore Nous ont 6t6 les sentiments
que vous Nous avez manifestis, au nom de votre pieux
Institut, sentiments qui t6moignaient de votre respectueuse soumission envers cette infaillible chaire de
v6rit6 et qui demontraient que vous n'avez rien plus &
coeur que de rester toujours avec Nous et ce Siege
apostolique dans la plus parfaite union de foi, de
charit6 et d'obeissance. Nous louons sans reserve ces
belles declarations, cher Fils, surtout A la pens&e que
plus les temps sont mauvais et plus la guerre soulevie
contre l'1glise et sa salutaire doctrine est violente,
plus aussi il importe que tous les fiddles, et principalement ceux qui combattent dans l'arm6e de l'glise,
s'attachent fermement a ce magistre infaillible de la
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vriti et A ce centre de l'unit6 pour pouvoir plus iner-.
giquement et heureusement faire fructifier leur saint,
ministere et m6riter 1'efficacit6 de la protection divine
dans le present combat et dans leurs travaux.
c C'est pourquoi Nous accueillons avec une paterrelle bienveillance cette si bonne volonti qui vous..anime tous et Nous vous exhortons en Notre-Seigneur,
-a la garder toujours fidelemerit et a la manifester par;_
-de saintes oeuvres; en meme temps, Nous conjurons de:
tout Notre ceur le Trbs-Haut qu'il vous fortifie de la.;
pl6nitude de sa grace et qu'il vous prenne, surtout ean
-ces temps d6sastreux, sous la sauvegarde de sa puis-,.
-sante protection. En signe de notre affection et commei.
gage de notre sincere bienvedllance, recevez la b6n6diction apostolique que Nous vous accordons de tout coeur i
-dans le Seigneur, a vous, cher fils, homme ze16 pouri
Ja religion, et B toute la Congregation dont vous avezr.
la charge.
cDonn6 aRome, prbs Saint-Pierre, le 24octobre I874.
-de Notre pontificat la 29* ann6e.
« PIE IX, Pape.
M. Bor6 et l'assembl6e g6nerale avaient pos6 les
principes de la sanctification de la Compagnie; ilsf
.avaient recu la b6n6diction du chef de I'iglise; nous
allons voir maintenant comment M. Bor6 fit observer-es d6crets de l'assembl6e et continua I'euvre de
rtienne,
-M.
Pdouard ROBERT.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
par M. MILON (Suite)

CHAPIThB VI
PENDANT LA REVOLUTION (1789-180oo)
SoumAaI
: r. REvolution politique et persecution religieuse.
- 2. En 1789, la veille de la prise de la Bastille, des imeutiers penetrent, a Paris, cmhe les Filles de la Charitd. 3. En 1790, r6clamations de la.Superieure generale aupres
de Bailly, maire de Paris. -

4. 1792. Suppression par la

REvolution des communautes religienses. Regles de conduite trac6es paz la Superieure gendrale aux Filles de la
Charite. Essai &dadaptation.- 5. Filles de la Chaxite mises
&mort k Angers, a Dax, a Cambrai (1794). - 6. Quelques
essais separes pour se former de nouveau en Communauti.
La Revolution qui &clata en France a la fin du
-dix-huitikme sidcle et qui allait exercer sur 1'Europe une action universelle, ne surprit pas les esprits
attentifs. Depuis -plus de cent soixante-dix ans, en
France, les Etats g6neraux, quisont la representation
du pays, n'avaientpas At6 convoqu6s. Le mecontentement s'ctait amass6 : ii clata en 1789.
Or, h cette 6poque, la pensbe generale unissait le
sort et les intr&ts de l'Eglise au sort et aux intirtsdu pouvoir politique; de lh vient que, les institutions-

politiques 6tant boulevers6es, les conditions dans lesqueles 1'Eglise vivait alors, le furent aussi, et l'Eglise
fut persecut6e.
Enfin, dans I'Eglise, les Communautes religieuses.
sont comme une elite; ce sont eies qu'oa est habitue
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ceuvre on fait appel au devouement. Du moment don
que la persecution tombait sur l'1ýglise, on pouvai
s'attendre A ce que cette persecution frapperait, ao
pent dire, tout d'abord et des le debut, les Commu-.«
naut6s religieuses.
Les choses devaient arriver et elles arrivirent ainsi.
Les Filles de la Chariti, comme les autres Commu
nautes, allaient partager le sort de l'eglise. C'est cq
que nous avons A montrer par quelques details dans
ce chapitre.
En 1789 eurent lieu, en France, les premikres•
6meutes de la Revolution, et, a partir de 1790, 1a
16gislation elle-m6me se trouva en opposition avec,
1'Aglise catholique. Cette legislation devint de plus
en plus rigoureuse A 1'egard des religieux dont, enil
1792, elle decr6ta la suppression. Telles furent les
principales 6tapes de la grande Revolution en France,
A la fin du dix-huitieme sibcle.
Nous suivrons dans ce r6cit, sur ce qui concerne lesi
Filles de la Charit6, la marche chronologique des4
&v6nements.
*

Voici d'abord des renseignements sur les iv6ne-,
ments de 1'annie 1789x.
Quand M. Felix Cayla fut plac6 par 1'Assemblie.
g6nerale de 1788 & la tete de la double fanille de
saint Vincent de Paul, la seur Dubois (Renee) 6tait
d6j& Sup&ieure de la Communaut6 des Filles de la
Charit6. Le directeur 6tait M. Bourgeat, qui ne remplissait qu'imparfaitement ses fonctions iccause de
son Age avanc6 et de ses infirmites:
I. Voy. Annales, t. 58, p. 33.
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rem6dier a cette situation.
Le i" janvier 1789, il adressa A toutes les maisons
des Filles de la Charit6 une circulaire importante.
Cette meme ann6e, il donna un successeur a M. Bourgeat, a qui les infirmitks ne permettaient plus de continuer la direction des Sceurs : ce fat M. Sicardi, son
assistant italien. M. Cayla se proposait de pr6sider
lui-meme le Conseil de la Communauti et de semettre
au courant des affaires et du personnel des maisons,
Malheureusement, la R6volution qui 6clata, et dont
les premieres fureurs se porterent sur Saint-Lazare,
l'incertitude de la conservation des Filles de la Cha-.
rit6, la suppression dfi&nitive de leur Communaute,
le 18 aobt 1792, et la necessiti dans laquelle se trouva
M. le Superieur general de prendre la route de I'exil
ne lui permirent pas de rialiser les intentions o- il
6tait de replacer toutes choses dans leur etat normal.
Quoique sur la terre 6trangere, il ne perdit pas de
vue cette int&ressante partie de la famille-de saint
Vincent, et c'est dans le but de rTaliser les ambliorationsque son esprit lev6 et pratique avait entrevues,
qu'il composa un Directoire spirituel a 1'usage du
suminaire ou noviciat des Filles de la Charit6.
La Sup6rieure de la Communaute, pendant la plus
grande partie de la Revolution, fut la sceur Deleau.
La sceur Deleau (Marie-Antoinette) fut ilue SupPrieure g6nbrale i la Pentec6te de 1790, pour reain
placer la sour Dubois, arriv6e au terme de ses fonctions. La seur Deleau etait nee a Bray, pres d'Amiens;
c'est dans le petit hospice de cette localit6 qu'elle fit
son postulat. Elle entra au s6minaire des Sceurs &
Paris a l'age de dix-huit on dix-neuf ans, en .745.
A sa sortie du s6minaire, elle fut envoyee a la Mis&ricorde de Montpellier, d'oi elle fut tirke pour 6tre
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plac6e superieure dans la maison de Saint-Hippolyte,
petite ville a huit lieues de ,Montpellier. Cet etablissement 6tait a la fois un h6pital militaire et une Mistcorde. t Ne cessons jamais, disait-elle a ses sceurs,
d'offrir en nous a tout le monde, et surtout aux protestants dont nous sommes entour6es, l'exemple des
vertus evang6liques, et rendons-leur ces vertus aimables
par nos continuels services; faisons-leur desirer la foi
catholique, comme le moyen le plus assur6 d'arriver
a la vie bienheureuse, par I'exercice de tout bien. D
De Saint-Hippolyte, elle fut placee a la t&te de
l'6tablissement de Bordeaux dit la Manufacture; et
trois ans apres, elle fut 6~ue assistante de la Superieure de la Communaut6. Apres son triennat, pendant.
lequel elle sut se concitier l'estime et la confance de
toutes les soeurs de la Maison-Mere, elle alla comme
superieure au faubourg Saint-Antoine, a Paris. Elle
se trouvait dans ce poste difficile au moment des premitres insurrections et de la prise de la Bastille. Le
respect qu'elte sut commander, par ses vertus et son
d6vouement aux classes pauvres, pr6serva sa maison
de toute tentative d6sastreuse. C'est de la qu'elle fut
tiree pour remplacer la sceur Dubois, le 24 mai 1790.
Les circonstances dans lesqitelles la sceur Deleau
fut placte a laa tte de la Communaute etaient d'autant
plus critiques, qu'au milieu des plus grands bouleversements et de la dispersion de sa Communaute,
elle allait se trouver privie des conseils de ses Superieurs, que la tourmente revolutionnaire avait forces
de s'exiler pour echapper a l'6chafaud.
*

C'est le 14 juillet 1789 qu'eut lieu le c6elbre iv6nement de la prise de la Bastille. La veille, le 13 juil-
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let, la maison de Saint-Lazare fut livr&e au pillage
et A la devastation. Ce fut une journ6e de terreurs et
d'angoisses pour les Filles de la Charit6, dont la
maison etait dans la meme rue et vis-A-vis Saint-Lazare.
Nous empruntons a M. Jauffret 1, 6veque de Metz, le
le r6cit de ce qui se passa dans leur habitation durant
cette funeste journ6e. II s'6tait renseignu sur ce Wujet.
Pendant que les brigands entraient & Saint-Lazare,
-descris affreux se faisaient entendre contre les Filles
de la Chariti. On les accusait d'etre de connivence
avec les missionnaires et on les menaaait de faire une
prochaine irruption dans leur asile. Leur maison,
unique chef-lieu des Filles de la Charit6, etait, en ce
moment, composie de cent cinquante soeurs, parmi
lesquelles on en comptait cinquante comme invalides :
c'&taient celles qui, apres avoir consacr6 leur vie
entiere au service des pauvres, 6taient tomb6es dans
l'infirmit6 de la vieillesse. La Communaut6 les rappelait dans cette maison, oA elles recevaient de leurs
sceurs les soins qu'elles n'6taient plus elles-mwmes en
&tat de donner aux pauvres. Les novices 6taient au
sombre de quatre-vingt-dix-huit, de l'ige de seize A
vingt ans. On concoit tout ce qu'il y avait a craindre
pour ces jeunes flles, de l'irruption de cette multitude furieuse, qui ne demandait qu'un signal pour
briser toutes les portes. Les soeurs ne se cachaient
pas l'6tendue du p6ril et invoquaient ardemment le
Seigneur comme leur unique sauvegarde.
A cinq heures et demie du matin, un des directeurs
avait pu quitter Saint-Lazare et p6n6trer chez elles
pour c616brer la sainte messe, mais il n'en 6tait pas
sorti. A sept heures, trois ou quatre brigands frapi. UMdoires
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-- 48 parent a la porte, annoncant M. Bourgeat, qu'ils
apportaient, sans connaissance et dans son fauteuil,
de la maison de Saint-Lazare. En entrant dans sa
chambre, ces brigands avaient 6ti touches de respect
a la vue de ce venerable vieillard completement paralyse, et avaient acc6di a la proposition du gardemalade, de le transporter chez les soeurs. a Voila,
disaient-ils aux autres affid6s, voilk le Pere des Filles
de la CharitY, laissez-le en paix. n Et le remettant
aux mattresses des novices : c Voila votre Pere, leur
dirent-ils, vous en aurez bien soin; nous vous apportons tout son mobilier, son chapeau, sa bourse a; et,
en s'en allant, ils ajoutirent qu'il n'y avait rien a
craindre pour les sceurs : ( Nous ne sommes pas.
payes pour vous. dirent-ils, mais pour Saint-Lazare. ,,
Les maitresses des novices elles-memes ont rapport6
ce fait. Quand ces trois brigands 6taient arrives, les
seurs avaient cru qu'ils venaient pour se saisir de leur
second directeur, M. Sicardi, qui s'6tait rifugiA dans
la chapelle et cach6 dans son confessionnal. Mais ils
s'en retournerent aussit6t continuer leurs ravages a
Saint-Lazare, sans s'informer de ce qui se passait dans
la maison des sours.
D'autres brigands se pr6senterent sur les onze
heures du matin, au nombre de quinze; ils voulurent
s'introduire dans la maison et en faire la visite, pr6tendant y trouver le tr6sor de Saint-Lazare, du ble et
de la farine. La Sup6rieure g6n6rale qui, alors, Atait
encore la seur Dubois, et la maitresse des novices les
accompagnerent dans leur visite. Les quatre-vingtdix-huit novices etaient en ce moment dans la salle
du noviciat, mais les brigands n'eurent pas la pens•e
d'y entrer. Ils passirent de meme, sans faire attention,
devant la salle des archives et devant celle oui se
trouvaient tous les v6tements et le linge des novices,

-

49-

renfermns en ce lieu depuis dix ans. Cette visite dura
une heure et demie, et pendant ce temps, les cris de
rage et de fureur continuaient au dehors contre les
sceurs, et semblaient par intervalles devenir plus alarmants.
Quand cette quinzaine de bandits se furent retires,
la Communaute se rendit au rifectoire. On y r6cita
bien les prieres accoutumees avant le repas, mais ni
sceurs ni novices n'eurent le courage de manger.
La Communaut6 continua k demeurer dans la crainte
jusqu'i cinq heures do soir; & ce moment, les brigands
revinrent au nombre de deux cents, hommes et femmes;
ces dernieres furent renvoy6es par les chefs de la
troupe. La plupart 6taient arm6s de piques, de massues, de barres de fer, de pistolets, de sabres, d'6epes,
de vieilles armes; des chefs marchaient a leur ette.
Au milieu d'un si grand peril, la Superieure et les
maitresses des novices ne crurent pouvoir mieux faire
que de renfermer leurs novices et leurs postulantes
dans la chapelle.
D'aprbs le ricit dicti par trois maitresses des novices,
vingt de ces brigands, faisant r6trograder les autres,
se dirigerent vers la chapelle et menachrent d'en
enfoncer la porte si elle ne leur 6tait ouverte i l'instant. On la leur ouvrit, et ils virent devant eux ces
pauvres jeunes personnes, agenouill6es au pied de
I'autel, invoquant la protection de Marie Immacul6e
et de leur bienheureux pere saint Vincent. Au cliquetis des armes, aux jurements de ces forcen6s, on
pent comprendre leur frayeur, au point qu'elles se
mirent A pousser des cris lameutables. Aussi les brigands eux-memes semblent frappes d'un saisissement
involontaire et s'arretent; l'un des chefs retire son
chapeau, les autres l'imitent. La saintet6 du lieu,
1'image de Notre-Seigneur, celles des saints semblent
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leur imposer le respect, ils s'avancent vers. le sanctuaire, mais d'un pas timide. Comme s'ils n'6tajent
plus les memes hommes, tout a l'heure ivres de via
et de fureur : ccMesdemoiselles, ne craignez rien, dit
l'un d'eux, nous ne venons pas pour vous faire aucune
insulte; malheur A celui qui oserait le tenter! » Ces
paroles n'emp&cherent pas que plusieurs novices se
trouvirent mal et tombbrent 6vanouies. Alors, celui
qui semblait atre le chef de la troupe, grand jeune
homme dont les traits fortement prononc6s annoncaient
un caract&re 6nergique et decide, soit pour le bien,
soit pour le mal, s'avanqa vers 1'autel, suivi de ses
satellites, et fit la g6nuflexion devant le Saint Sacrement; plusieurs des siens l'imiterent. Mais, voyant
que plusieurs novices 6taient encore tombbes evanouies; il dit a sa troupe : ( Allons, sortons de ce
lieu; n'effrayons pas davantage par notre presence ces
jeunes demoiselles. n 11 sort, et tons les autres le
suivent, 6tonn6s sans doute de se retirer avec des sentiments aussi contraires t ceux qui les avaient amen6s.
De lP, ils visitirent la maison et voulurent voir
1'infirmerie des anciennes. C'est l1 que les Filles de
la CharitA, paralys6es par les infirmites et par les
ann&es, trouvent les derniers soins qu'elles ont exerces
envers leur prochain. Mais les servantes des pauvres
doivent mourir pauvres; aussi rien n'6tait plus simple,
plus modeste que cette infirmerie. Les brigands,
malgr6 Ie d6sir qu'ils avaient de trouver la maison en

d6fant, admirerent cet etat'de dendment. Le prktexte
de cette visite Atait de voir si des hommes ne s'y
seraient pas renferm6s : les deux directeurs 6taient

-rest6s dans lears confessionaux, et on ne les avait
pas aperqus. Ces hommes voulurent aussi goiter le
bouillon de ces sceurs infrmes, mais ils le trouvtrent

fade, ainsi que tous les autres aliments destines pour
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elles, et ils ne pouvaient comprendre qu'on n'apportat
pas un peu plus d'appret pour ces sceurs de la maison,
quand elles-memes sont si attentives pour les pauvres
qui leur sont 6trangers.
Cette derniere invasion dura environ trois quarts
d'heure. Apres cette visite, les brigands retournbrent
sous la porte d'entr6e et y resterent quelques moments.
L'un d'eux avait demande de l'argent a une maitresse
des novices; mais le chef, l'ayant entendu, menaca de
le tuer s'il s'avisait de renouveler sa demande.
Deux sceurs furent toutefois oblig&es d'accompagner
quelques-uns de ces hommes armes, qui voulurent les
conduire dans un cabaret. Elles les suivirent jusqu'au
milieu de la rue Saint-Denis, et s'en tirerent avec
quelques pieces de monnaie. A leur retour, elles trouvbrent des protecteurs dans les brigands qui s'6taient
mis comme de garde a la porte de la Communautd.
Ils leur firent place et elles rentrirent sans avoir recu
aucune insulte.
Dans toutes ces visites, ii ne se passa rien d'inconvenant, et meme la langue de ces bandits resta comme
enchain6e. Au moment oh ils sortaient de la maison,
la populace voulut y p6netrer; mais ils s'y opposerent
efficacement et firent fermer la porte sur eux. Le chef
s'6tablit debout en dehors et dit : u Mes enfants, je
vous avertirai quand il en sera temps Y; eni meme
temps, il menaga de tuer de sa main celui qui violerait la congigne.
La Communaut6 fut ainsi sauv6e du pillage et de
toute insulte, par une grice speciale du Seigneur;
mais elle fut bien en proie a- la crainte durant deux
jours et deux nuits.
Des le soir du 13 juillet, la garde nationale s'itant
form6e, les Soeurs demanderent un piquet pour veiller
i leur d6fense. Le district leur envoya uae quaran-
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taine d'hommes de cette garde qui s'organisait a peine
et qui portait la cocarde verte. Ces hommes furent
plus pinibles aux Sceurs par leurs propos, que les brigands eux-memes, mais ils ne leur firent aucun mal.
Dans cette circonstance, la Sup6rieure, la sceur
Dubois, disait, dans sa circulaire du I" janvier 1790 :

Depuis le 12 juillet dernier, nos jours se sont passes dans des anxietes et des perplexites continuelles,
qui ont alt6r6 nos santes.... B6nissons le Seigneur en
tout temps, et supplions-le avec instance de nous
accorder des jours plus sereins, si c'est sa sainte
volont6. ,
u

En 1790, le 12 juillet, avait &t6vot6e par l'AssemblWe constituante la Constitution civile du clerg6,qui
cr6ait un abime entre les pr&tres fideles a l'gglise et

ceux qui allaient preter &.cette Constitution le serment prescrit le 27 novembre suivant et fix6 an 4 janvier 1791 par le pouvoir r6volutionnaire.
C'est dans les chapelles des Communaut6s que se
rbfugiaient les pr&tres fideles ou Acinserment6s , pour
y dire la messe; et les religieuses furent, a cette occasion, injuribes ou maltrait6es. Ce fut le sort de plusieurs Filles de la Charit6. Aussi, la Superieure g6n6rale, qui 6tait, depuis le mois de mai 1790, la sceur
Deleau, adressa, en avril 1791, une protestation. Elle
representa & Bailly, jpaire de Paris, que cqs violences
Ataient aussi inexplicables qu'utiles; se souvenant des
Sceurs, ses compagnes dans la Communaut6, elle
ajouta : t Nous sommes, en France, quatre mille qui
pensons de m&me. »
La Rlution ne tarda pas
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La Revolution ne tarda pas a consommer 1'ceuvre
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de destruction commencke a l'Lgard des communaut6s.
Ce fut I'effet du dcret promulguI le 18 aoft 1792 et
qui avait et6 adopth le 6 avril pr6c6dent. La Superieure, seur Deleau, informa la Communaut6 des Filles
de la Charit6 de la conduite a tenir : i° pour la conservation.des emplois confis aux Sceurs; 24 relativement au changement de costume, et 30 sur la question
des vceux, Elle envoya la circulaire suivante, en date
du g avril 1792 :
« MES TRkS CHeRES FILLS,
t Je dois vous pr6venir que le Vendredi saint, 6 de
ce mois, I'Assemblee nationale a d6crt6 la suppression de toutes les corporations eccl6siastiques et
laiques, et de leur costume; bien que nous ne soyons
pas express6ment nommies, nous y serons comprises.
Adorons, nies tres chores Filles, en esprit de soumission chr6tienne, les jugements de Dieu, et respectons
les ordres-de cette Providence qui veille sur nous.
t En attendant les dernibres dispositions de I'Assemble et un honnate traitement, que les circonstances
pr6sentes nous font esp6rer de 1'attention et de la justice de Messieurs les legislateurs, je vous prie, mes
clhires Filles : i o de ne pas abandonner le service de
vos pauvres, si vous n'y etes pas forc6es;
c 2' De demander & Messieurs les administrateurs la
d6pense du premier habit, si l'on exige que vous quittiez de suite votre costume apres la sanction du roi.
Comme c'est une loi purement civile, nous pouvons y
ob6ir. Mais habillez-vous simplement et modestement,
comme il convient a des flles chretiennes. Pour pouvoir continuer le service des pauvres, pretez-vous &
i.

Amxeae,

t. 74, p. 335.
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tout ce que I'on peut honnktement exiger de vous dans
les circonstances presentes, pourvu qu'il n'y ait rien
contre la religion, rl'glise et la conscience.

a Aussit6t que le roi aura sanctionn le d6cret qui
nous regarde, je vous avertirai de la conduite A tenir
par rapport a nos vmeux.

(( Ayez soin surtout de ne pas vous laisser abattre et
de ne pas vous d6courager; redoublez de foi, de confiance et de prieres. Je compte que vous n'oublierez
pas nos besoins multiplibs; soyez persuadies que les
v6tres me sont personnels et que je m'en occupe sans
cesse. Car je suis toujours avec les sentiments affectueux et bien sinchres, et je serai toujours, mes chbres
Filles, -

, Votre tres humble servante et trs affectionn6e
sceur,
at M. Antoinette DELEAU..
Cette circulaire fort sage, peut servir a se guider

dans des circonstances analogues.
Sur la question des voeux, la soeur Delean, qui 6tait
encore a Paris le 7 janvier 1795, 6crivit, a cette date, A
la maison de Castres en ces termes : ( Quant an
25 mars, - c'est le jour oii les.Filles de la Charitd
renouvellent leurs vanx, nous ne pouvons rien
accorder cette annee : il faudra nous contenter de
bien faire, comme et mieux que par le passe, s'il 6tait
possible. n (Annales, t. 59, p. 284.)

Apris Ie renversement de la royanti, le 1o aout, la
sanction royale n'6tait plus nicessaire; le ministre
Roland publia, le 18 du m&me mois, le d&cret adopt6
le 6 avril par 1'Assemblie nationale; iI est concu en
ces termes pour les articles I et 9 :
x. Annats, t, 74, p. 337.
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TITRE ISUPPRESSION DES CONGRAGATIONS StCULI•LES
ET DES CONFRERIES

ARTICLE PREMIER. - Les corporations connues en
France sous le nom de Congr6gations seculieres eccl&
siastiques, telles que celles des pretres de l'Oratoire;
les Congregations de illes, telles que celles de, la
Sagesse... meme celles uniquement voukes au service
des h6pitaux et an soulagement des malades, sons
quelque d6nomination qu'elles existent en France...
sont 6teintes et supprimies & dater du jour de la
publication da present dicret.
ART. 9. - Les costumes eccl6siastiques, religieux
et des Congrigations s6culiires sont abolis et prohiSbs pour 1'un et 1'autre sexe.
Le 23 aofit 1792 on notifia aux Sceurs de la Maison-

MWre des Filles de la Chariti de sortir de cette maison dans les trois jours. Quelques ann6es apres, la
maison des Filles de Ia Charit6 fut vendue et leur
cbapelle demolie.
II fallait se disperser.
Nous devons le constater; en face des terribles 6vdnements qui surgissaient chaque jour, la Superieure,
sceur Deleau, se trouvait dans une situation tris difficile. Ses embarras s'accrurent du fait que, prbs d'elle,
surgirent des initiatives plus agissantes que prudentes. Outrepassant les limites de leur rl6e, des
sceurs,qui comptaient sans doute sur un prochain apaisement de la situation g6enrale, se mirent A provoquer
le retour & la Maison-MWre, A Paris, de Filles de la
Charit6 qui avaient du quitter la capitale.
Ces agissements, accomplis &son insu, mettaient la
sceur Deleau dans un particulier embarras. LA se
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trouve l'explication de la lettre suivante ', de nature &
itonner ceux qui ne seraient pas au courant des circonstances :
a Paris, le 27 novembre 1792.
cc MES CHERES SCEURS,
a Vous ayant privenues de ne plus m'&criie, que vos
lettres ne m'y trouveraient plus, y 6tant cependant
encore pour terminer les affaires, je crois devoir vous
pr6venir qu'au cas qu'il vous parvienne une lettre
imprimie ou autre, n'importe de qui elle soit signie,
si elle n'est pas de moi, n'y ajoutez aucune foi ou
croyance. Je la desavoue comme n'y ayant aucune part;
6tant faite A mon insu, elle me fait beaucoup de peine,
n'aimant pas a faire parler de nous; et quoique cette
lettre vous invite & revenir a notre Maison, n'en faites
rien, puisque nous sommes sur le point d'en sortir.
Soumettons-nous aux desseins que Dieu a en permettant cette ipreuve; soumettons-nous ainsi & la loi qui,
en supprimant notre Maison principale, ne ditruit pas
pour cela les hospices ni les oeuvres de charite.
t Continuez a remplir les v6tres envers les pauvres,
chacune dans les maisons ou vous etes, autant qu'on le
trouvera bon et avec tout le z~le que vous avez montr6.
' M.-A. DELEAU. »

De fait, si l'on considere la date de cette lettre,
1792, on comprendra que la sceur Deleau avait agi
avec sagesse, alors qu'on l'accusait d'une prudence
excessive. Car, I'annie suivante allait &treI'une des
plus terribles de la R6volution, I'ann6e 1793. Ce n'btait
pas le moment de se grouper de nouveau & Paris.
Gen&ralement les Sceurs qui furent contraintes
i. Anais, t. 74, p. 344.

-

57 -

d'abandonner leurs maisons, continuirent, soit dans
leurs families, soit dans les localit6s oil elles avaient
r6sidA, A rendre aux pauvres et aux malades tons les
services qui dependaient d'elles. La dif&cultk de les
remplacer dans les hospices determina les communes
moins hostiles aux institutions religieuses A les y maintenir, mais a titre individuel. Dans ce cas, les sours
surent se maintenir dans la d6pendanee de celle qui
avait 6t6 la superieure locale et la reconnaitre en secret
comme telle.
Au moment de leur suppression, les Fillesde la Charitt 6taient en. France au nombre de 43oo, r6parties
dans 456 maisons. Le dernier 6tablissement dont la
Communaut6 se chargea, fut Lapeltiere, pros Rennes,
le 28 mai 1792. (Annales, t. 74, p. 347.)
**

.

Quelquefois, des concessions secondaires suffirent
pour sauver ce qui 6taft l'essentiel.
A Metz, par exemple, l'h6pital de Bon-Secours avait
et6 confiL aux Filles de la Charit6 par trait6 du 9 avril
1699. A la Revolution, ladministration fut transform6e (1791); mais les Sceurs restirent, avec le titre
de directrice et pr6poskes laiques, et une deliberation
du district, en date du 9 novembre 1792, autorisa le
receveur A payer la d6pense caus6e par le changement
de costume. On regrette le costume et l'on fait bien;
mais, dans ces tragiques circonstances, on se risigne
sagement : on sait que c'est dans l'ime que I'esprit de
charit6 et de divouement aeses racines. L'orage passe,
les Sceurs, de l'h6pital de Bon-Secoursreprirent tranquillement 1'habit qu'elles avaient momentanCment
quitt6 et elles ont continue leurs oeuvres. D'autres fois,
on chercha a gagner du temps.
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A Alenqon, par exemple, les rCvolutionnaires avaient
forc6 les Sceurs de quitter I'Hopital g&enral en 1793.
La supkrieure, sceur Renaud (Henriette), pour s'eloigner le moins possible des pauvres, se retira dans une
chambre de louage avec une fille de I'h8pital. La, elle
continuait envers les malheureux tons les services que
ses faibles ressources la mettaient & m.me de rendre.
Lorsque les temps devinrent moins mauvais, les administrateursla pri!rent avec insistance dereprendre soa
ancienne place; et, comme son grand age et ses infirmites l'empechaient de s'y rendre a pied, ils la firent
transporter dans un fauteuil. Elle fut escort'e d'un
grand nombre de personnes de la ville qui la conduisirent en triomphe dans cet h6pital,dontelle avait fait
la consolation et l'dification durant tant d'ann6es.
Bient6t aprbs, elle fut assez heureuse pour se voir
environn&e de quelques autres de ses compagnes, qui
-reprirent les fonctions que la tourmente r-volutionnaire leur avait seule fait interrompre. (Anales,
t. 65, p. 441; t. 74, p. 346.)

Meme au prix de sacrifices et d'atermoiements, it
arriva que les Filles de la Charite n'iviterent pas l'6preuve sanglante. Ainsi en fut-il dans les circonstances tragiques oi se trouv6rent les soeurs d'Angers,
de Dax et d'Arras.
A Angers, les administrateurs de l'H6tel-Dieu
mirent les Filles de la Charite en face de bien embarrassantes alternatives. II fut d'abord question do costume. Ils estimbrent qu'il impgrtait a de changer an
plus t6t le-costume des femmes attachbes A cette maison
et de leur donner un habillement plus conforme i
l'6tat libre dans lequel tous les Francais ont 6t6 resti-

-59tubs ». Ce sent leurs paroles. On sourit, puis I'on
s'attriste, de voir des administrateurs d'hospice avoir
de tels soucis et de telles pretentions. Mais enfin, puisqu'il n'y avait l~rien qui fit oppos6 a lafoicatholique,
on lit sans itonnement la fin du compte rendu de cette
discussion; elle est ainsi congue : c A quoi toutes les
Soeurs ont promis de se conformer. a
Mais les administrateurs allaient soulever une dif-

ficult autrement grave. 11 s'agissait de la question
religieuse. Les Seurs se trouverent parfois en face
d'exigences qu'elles estimerent etre en opposition avec
ce que leur conscience pouvait accepter. Elles pr6f6rerent mourir.
Les deux victimes de la Rivol'tion a Angers, parmi

les Filles de la Charitk, sont les sceurs Marie-Anne
Vaillot, nke a Fontainebleau, et Odile Baugard, n&e a
Gondrexange, en Lorraine. C'est ainsi qu'elles sont
inscrites sur les registres du greffe de la cour d'appel,
A Angers.
C'est le x" f6vrier 1794 que, jointes a ce qu'on
appelait u une chaine de prisonniers n, elles furent,
apres lear condamnation, men6es au lieu oi tous ces
prisonniers allaient tre mis A mort. Un chef militaire,
touch6 de compassion, leur proposa de les faire mettre
en liberte si elles voulaient perniettre qu'on les fit
passer comme ayant retirk leurs premieres d6clarations.
Elles ne voulurent pas meme consentir A cela. Les
fosses 6taient creusies; la fusillade clata et abattit
les victimes. Ce lieu a &t6 appelk depuis a le Champ
des martyrs 1 ,.
Le r6sumi de I'interrogatoire des deax Filles de la
Charit6, conserv6 au greffe de la cour d'appel d'Ani. UzuRtaU, Les ZUle
Mims•o, t. 58, p. 5o.)

de la Charit d'Angers,

goa. (Annals de la

gers, se termine pour chacune par ces paroles: a Fanatique et rebelle aux lois de son pays. »
Un drame semblable allait se dirouler dans la ville
de Dax.
Les Filles de la Charit6 desservaient I'h6pital de
cette ville depuis I'ann6e 171o..A l'6poque de la Revolution, la sup&rieure des Soeurs 6tait Marguerite Rutan,
nee i Metz. Le d6cret du 2 octobre 1792, qui fermait
les convents de femmes, obligea la sceur Rutan et les
autres Filles de la Charit6 i se d6pouiller de leur costume religieux. Elles se r6signerent ce sacrifice, afin
de pouvoir continuer a servir les malades sous le titre
de Dames de la Charite.

La supirieure, sour Rutan, fut l'objet de r'hostilite
des revolutionnaires, qui 6taient devenus lesmaitres de
la paisible cite. Elle fut arr&tee. On la jugea sommairement, ainsi qu'un pr&tre, M. de Lannelongue, ancien
cure de Gaube, et ils furent condamn6s A mort.
L'echafaud etait dress6 sur la place Poyanne, en
face de la Rue-Neuve. Le funibre cortege des victimes
etait conduit, comme en courant, i la mort. C'etait le
9 avril 1794. A une fen&tre de rez-de-chauss6e, entreb.ille, parut un instant un enfant qui sourit .t
la scur
Rutan qu'il connaissait. La mere de cet enfant lui
dit : i Mets-toi & genoux, mon enfant, et prie pour la
seur Marguerite : les malheureux vont la mettre a
mort. »>
Arriv6s au pied de l'6chafaud, la fermet6 dont les
condamn6s avaient fait preuve jusqu'alors ne se
d6mentit pas. Le pretre y monta le premier. La sceur
regardait sans ptlir, et comme un soldat lui disait de
d6tourner les yeux an moment o-i la t&te du pretre
allait tomber : ( Eh quoi! dit-elle, voulez-vous que
j'aie peur de voir mourir un saint! -Quand son tour
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fut venu, elle ta elle-mbme sa pelisse. Le bourreau
voulait l'aider:: Laissez-moi, lui dit-elle avec digniti,
la main d'un homme ne m'a jamais touchee. , Alors,
elle mourut courageusement k son tour 1 .
Les jours de cette affreuse persecution approchaient
de leur terme; la chute du redoutable Robespierre
devait amener, moins d'un mois aprbs, une accalmie.
Mais d'ici la, le sang devait couler encore.
Quatre Filles de la Charit6 se consacraient a Arras
au service des pauvres. Elles consentirent a prendre
1'habit. shculier pour continuer leur 'ministere de
charite. Elles n'en resterent pas moins suspectes aux
yeux des r6volutionnaires. C'etait les soeurs MarieMadeleine Fontaine, originaire d'Etr4pagay, suprieure; Thrbese-Madeleine Fantou, de-Miniac-Morian,
alors du diocese de Dol; Jeanne Gerard, de Cumers,
au diocese de Verdun; et Marie-Franqoise Lanel,d'Eu,
au diockse de Rouen.
Elles furent arrte6es, puis conduites d'Arras &
Cambrai, o 6tait institu6 un tribunal r6volutionnaire.
Elles furent condamnees par ce tribunal; mais lorsque
la seance fut levee, en face de la sentence de mort qui
venait d'&tre prononc6e, le public n'applaudit pas,
comme ii faisait d'habitude; il se retira triste. Les
Soeurs furent conduites i 1'&chafaud. Lorsque le
bourreau voulut leur lierles mains, elles tenaiententre
les doigts leur chapelet; il le leur arracha et le placa
sur leur tete : elles eurent droit de penser qu'elles se
prbsentaient ainsi a la mort comme parees d'une
couronne. Quelques instants apres, leur t&te tomba
sous le couteau de la guillotine. C'etait le 26 juin 1794'.
x. Use svicdiwed
Rola
viW : swcr Marguerit RIuta, pat M. Coste.
(AInals, t. 58,-p. 371.)
a. Les Fille dela CAaritJ d'Arras, par M. Miueraont. (Axaleu, t. Sg,
p. 299.)
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Elles ont et6 biatifies par le pape Benoit XV, le
13 juin 1920.
Que pouvait-on reprocheraux Sceurs?
On a accus6 les Sceurs d'incivisme. Nous r6pondons a cette vague et commode accusation qu'elles
avaient sur le gouvernement du pays les id6es reques
au temps et dans le milieu oi elles furent Alevees. Qui
pourrait s'en etonner? Prktes A porter leur ministere
de charit6 dans tous les pays et sous tous les climats,

elles se seraient accommodies A tous les regimes politiques, pourxv qu'on respectit en elles la conscience
religieuse et qu'on les laissit faire le hien.
Mais il y avait de graves et delicats problemes oi la
conscience 6tait engag6e. Les chefs politiques, plusieurs fois, demanderent des serments : quelquefois,
comme pour le serment de fidilit6 A la Constitution
civile du clerg6, il parut certain qu'en conscience on
ne pouvait I'accepter. D'autres fois, pour des serments
comme celui de (c Libert6-Pagalite o, on doutait : les
uns, comme le savant abbe Emery et M. Cayla,
croyaient qu'on pouvait le prater; d'autres estimaient
qu'on ne-le pouvait pas. Les Filles de la Charit6, dans
ces difficiles circonstances, s'adressaient,pour r6gler
leur conduite, aux pr&tres respectables qu'elles pouvaient rencontrer. Et alors, ce que la conscience permettait de sacrifier, comme par exemple, leur costume
religieux qui leur 6tait cher, elles consentaient t
l'abandonner; mais ce qu'elles estimaient ne pouvoir
etre fait sans trahir la conscience, elles aimaient mieux
mourir que "'y
consentir.
C'est ainsi que la Communaut6 des Filles de la
Charit6 a pay6 un sanglant et glorieux tribut durant
le terrible orage de la Revolution.
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Diverses sparations.- La tempete arrache toujours
aux arbres quelques branches; ordinairement, elles
p6rissent; quelquefois des circonstances favorables
leur permettent de prendre racine et de devenir i leur
tour une'nouvelle tige. Ainsi arriva-f-il lorsque passa
sur la Communaute cette grande .tempete de la Revolution.
Des vocations p&rirent. D'autres fois, des So&urs se
grouphrent, et, sons un costume laique et modeste,
continuerent dans un h6pital ou un hospice A servir les
malades.
Enfin, ai mesure que la R6volution se calmait et que
la tranquillit6 reparaissait, on cherchait a se reunir.
Prudemment, il ne fallait pas trop se hater. C'est
alors que quelques ames impatientes de r6tablir ce qui
avait 6t6 disperse devancirent a leurs risques et
perils le signal officiel. Ce n'6tait pas sans inconv6nients; car les correspondances par lettres 6taient alors
beaucoup plus rares et plus difficiles qu'aujourd'hui,
et 1'on 6tait davantage laiss6 & sa propre initiative.
De IU, il advint que diverses branches s6par6es de
la grande Communaute des Soeurs s'inginierent a vivre
sur leurs propres racines et se cr&rent une existence
A part qui a subsist6 ensuite.
La CommunautBdes Sceurs de Charit6 de Besancon,
comme on les appelle aujourd'hui, date de cette 6poque. Une Fille de la Charite, sour Thouret, emportee
d'abord par la Revolution hors de la grande Communaut6, groupa ensuite, vers 18ot, a Besancon, un noyau
d'imes devouees. Une petite communaut6 se forma,
puis s'agrandit. La sceur Thouret reproduisit, a peu
pres de memoire, les maximes, puis reintroduisit les
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elle-msne dans la Communaut6 avant la Revolution.
La nouvelle famille religieuse s'est 6tendue'. Sa fonfondatrice a 6t biatifike r6cemment.
D'autres Communautes, qui se recommandent du nom
de saint Vincent de Paul, ont eu, en France-et hors de
France, i la meme 6poque, une origine analogue.
2
Nous mentionnerons plus loin, pour la Belgique, les:«
Seurs de Verviers, qui, apris avoir 6t6 emportkes par a
l'orage, k l'6poque de la R6volution, eurent la joie,
plus tard, de revenir prendre leur place sur la tige"
commune et de se reunir &la Communaut6.
A. MILO.

DUELLISTE ET MEDAILLE
Qui n'a entendu raconter l'histoire du fameux duel
Rochefort-Cassagnac et la protection accordie au,premier par la Vierge de la Midaille Miraculeuse ?Des esprits forts l'ont mise en doute ou meme nide, comme ils sont prits ; nier tout fait d'ordre surnaturel. Les preuves sont 1a, pourtant, convaincantes,
au moins pour ceux que le parti pris n'aveugle pas.
En 1896, notre regrett6 confrere M. Milon interrogea
M. Paul de Cassagnac lui-meme et voici la reponse
qu'il en reut :
(

MONSIEUR L'ABBs,

a L'Apisode que vous avez lu concernant ma rencontre avec Rochefort est absolument exact. Je puis
vous le confirmer. »
x. Voy. La MAre Th/u•e, foPdatrie des Saaws de la Chariti, sro la
preatsion de sint Viscet de Paul, pu l'abb6 Cathiat. In-8. Rome

9892.
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Au t6moignage du pOre s'ajoute celui du fils. Ce
dernier disait, le x5 octobre 1926, dans la conference
qu'il donnait L&'Universit6 des Annales :
Sc-Qu'il me soit permis de vous raconter un duel
que je connais particulibrement bien, celui de Rochefort et de mon pere.
u Ils se battirent pour Marie-Antoinette. Oui, Mesdames et Messieurs, c'est ainsi: parmi les vingt duels
de mon pOre, il y en eat un pour la sainte Vierge, unautre pour Jeanne d'Arc et un autre pour Marie-Antoinette. Vous voyez qu'il ne choisissait pas mal lesdames, quand il se faisait chevalier,
a Done, Rochefort avait publib un article insultant
pour la m6moire de Marie-Antoinette. Mon pere r6pliqua plus vertement encore. Rochefort envoya ses
temoins; le duel fut decid6; et comme, a ce moment,
les lois ripressives 6taient appliquies rigoureusement,
on d&cida de se battre en Belgique. -Tout se sait : la
police beige 6tait prevenue; ele fit faire demi-tour
aux combattants et A leurs timoins, qui dibarquerent
a la gare do Nord, r6solus & e finir n'importe comment,'
mais tout de suite. Ils prirent des fiacres Ct se dirig&rent vers la banlieue nord. Au deii duf ort de Ia
Briche, on s'arr&ta et on plaga les adversaires. C'6tait
en plein hiver, le temps itait rigoureux, la neige
recouvrait le sol. Or, i'on devait se battre au pistolet:
conditions particulierement dures, car les silhouettes
se d6tachent a merveille sur la blancheur du fond.
c Charles de Puyferrat, premier timoin de Rochefort, remit & mon phre, selon la tradition, son arme. Je
tire a la ceinture, dit mon pOre. Au commandement, il
reste le pistolet levi. Rochefort tire et manque. Mon
pere abaisse son arme, serre la detente et Rochefort
roule dans la neige. On croyait Rochefort tue nef, il
n'en 6tait rien. Par on hasard qn'on peut appeler mira-
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qu'une amie de Rochefort avait cousue dans la ceinture
de son pantalon la veille au soil, s'y etait aplatie,.
puis avait contourn6 les c6tes, tragant un sillon sangiant.
Louis
c61bbre,
article
un
dans
-c Le lendemain,
Veuillot rappelait a Rochefort un sonnet que celui-c.iavait fait couronner jadis aux Jeux' floraux et lui_
disait : M. Rothefort, la Vierge vous devait cela, :
mais n'y revenez pas. Elle a pay6 sa detteet vous 4tes.
quittes desormais.
u Apres la mort de mon pare, Rochefort nous contaf,.
a mon frkre et a moi cette histoire dans les memes:
termes, et, avec ce sourire d'enfant qui etait sien,.
ajouta : Mes chers amis, la medaille de la Vierge fut~

presque providentielle, mais surtout c'est la seule fois
de ma vie que j'ai eu de 1'argent bien place. u
L'Ami du Clergi du 26 mai 1927 et les Rayons de:-

novembre-dkcembre ont reproduit ces paroles. Les
Rayons y ajoutent le sonnet de Rochefort, couronn

4 i

par les Jeux floraux de Toulouse en i855. Pourquoi lesý
Annales ne- le publieraient-elles pas 6galement?
Toi que-'nosa frapper le premier anatheme,
Toi qui naquis dans 1'ombre et nous fis voir le juur,
Plus reine par ton coeur que par ton diademe,
Mere avec 1'innocence et Vierge avec Pamour.
Je t'implore IA-haut, comme ici-bas je t'aime;
Car tu conquis ta place au celeste s6jour;
Car le sang de ton Fils est ton divin bapt&me

Et to pleuras assez pour rigner a ton tour.
Tt voilU maintenant pres du Dieu de lumiere;
Le genre humain courb6 t'invoque la premiere;
Ton sceptre est de rayous, ta couronne est de fleurs.
Tout s'incline g ton nom, tout s'epure h ta flamme:
Tout te chante, 6 Marie ! Et pourtant quelle femme,
Meme an prix de ta gloire, edt brav4 tes douleursi
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Une enfant de Marie, Mile J. Godeau, -prise de la
beaut6 de ces paroles, se sentit port6e A les mettre en
musique. Son travail termine, elle fit hommage d'un
exemplaire a la veuve de Rochefort, qui lui envoya de
Nice ce remerciement plein de dl6icatesse :
-

MADEMOISELLE,

(cJe recois & l'instant votre envoi.
c La musique, si pleine de puret6, d'emotion, de
tendresse, que Tous avez mise pour accompagner les
paroles de mon mari s'accorde si parfaitement A ce
sujet que j'en suis tout emue et vous en garde beaucoup de gratitude.
c Mon mari avait fait cette po6sie au college; le
sujet avait 6t( mis an concours pour c6lebrer une
visite de Mgr l'iveque. Elle a obtena le premier
prix.
(c J'espere, Mademoiselle, qu'aujourd'hui, avec votre
collaboration, elle rallieia de nouveau tous les suffrages. Mon mari aurait 6t6 heureux de vous remercier
d'avoir bien voulu sortir de l'oubli cette ceuvre de
jeunesse.
« Croyez a mes sentiments les meilleurs.
ct Marguerite-Henriette ROCHEFORT.
t D6cembre' 192t

.

EUROPE
FRANCE

PARIS
22 novembre 1927.- Le jour de sainte Cecire, daiw
la salle des reliques de Saint-Lazare, abjuration, bap
t&me et confirmation d'un grand maitre sculpteu
h6r6tique, converti aprfs avoir 6tudi6 la religion catho
lique pendant unan et demi, sous la direction de notr
z16z contrtre M. Merolla. La confirmation fut
par Mgr Lecomte, 6veque d'Amiens. Huit jour
l'artiste faisait sa premiere communion.
25 novembre. - La Communaut6 apprend a
p6faction, a la priere du soir, que M. Larigald
trouv6 inanim6 dans sa chambre. On ne l'avai
depuis la veille, a six heures du soir, et pers
s'en 6tait etonne, car il s'absentait souvent I
travaux. Si le fr&re de la porte n'avait dO ent
lui pour d6poser une lettre, sa nort serait res
longtemps ignor&e.
Jean-Marie-Gabriel Larigaldie 6tait n6 1
(Cantal), le 2 novembre 1857. I avait pour pia
cepteur des contributions directes et recevel
cipal de cette ville et pour mere Francoise-Geneviivea
Teilhard de Latterrisse. La mort primatur6e du pOreg
laissa la famille dans la gene. Le jeune Gabriel, apr-a*

ses 6tudes secondaires, entra au grand saminaire de
Montferrand (Puy-de-Dbme).
Cest IBque lui vint l'attrait vers la vie religieuse.
Durant les vacances de l'annee 1877, il alla faire une
retraite a Saint-Lazare auprbs de M. Delteil, son compatriote, qu'il appreciait beaucoup. Tout le charma.
Le depart de sa seur chez les Filles de la Charit6
acheva de le decider. II prit la plume et ecrivit i un
frere de Saint-Lazare : i( J'ai pass6 de si bons
moments, des journses si agreables dans cette chire
maison de la rue de S&vres, au pied du corps de saint
Vincent de Paul, qui m'a souvent parl6! Soyez assez
bon pour me faire connaltre les d6marches que j'ai a
faire; mettez-moi un peu au courant des regles de la
Communaut6. u
Le sup6rieur du seminaire -crivait de son c6t :
< Sa conduite a 6tL, pendant toute I'annee, constamment r6gulhre. II parait avoir une bonne sante. Sa
capacit- intellectuelle est ordinaire; sa vivacit6 et son
imagination ardente I'empachent peut-etre de travailler autant qu'il faudrait pour mieux r6ussir. L'age
pourra corriger ce d6faut. )
Quelques jours apres, le 7 octobre 1877, M. Lari.
galdie itait recu au s6minaire interne. Ses deux ans
achev6s, il attendit deux mois pour avoir le bonheur
de prononcer les saints'voeux le jour de l'lmmacul6eConception.
Sa sant6 s'alt-ra pen apres et obligea ses sup6rieurs
i lui donner quelques mois de repos._On renvoya dans
son pays natal. De la, il ecriyait a M. Delteil : Nous
sommes heureux de nous retrouver autour de cette
table autrefois si gaic et qui compte aujourd'hui plusieurs places vides. Pour moi, je suis content de
pouvoir faire revivre un peu la vie de regularit6 que
nous menons a la Mission. Vous connaissez la pi6t6
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-de mon excellente mire et de mes sceurs; npus r6citons ensemble le chapelet, faisons en commun la lecture spirituelle et nous livrons a de pieuses conversations. C'est une consolation pour moi dans mon
exil. ,
M.. Larigaldie se remit, revinth Saint-Lazare ety fatu
ordonn6 prktre le 25 juillet 1882. Madrid fut son pre,:
mier poste. I1n'y resta pas longtemps, puisque nous
le trouvons au Bercean 1'ann6e suivante. Le supbrientq
de Montferrand avait espir6 que son imagination
-<ardente , se calmerait avec I'&ge. Elle brfla toujours
Sd'une flamme egale jusque dans la vieillesse. Ce futsans doute la cause des nombreux changements de
M. Larigaldie, lequel, en vingt ans, eut quinze postes
-diffrents. Le Liban, l'Asie Mineure, laGrkce,l'ggypte,
l'Algerie, la France le possiddrent tour a tour. II f4a
-tant6t professeur, tant6t missionnaire.
En le plaqant A la Maison-Mere en igo3, le P. Fiat
semble lui avoir donn6 la verta de perseverance. Pen-.
dant ces vingt-quatre ans, ii donnait des missions e
des retraites et, dans ses heures de loisir, prenait lw
plume pour raconter la vie des saints personnages qu'iL
-admirait. Ses 6crits, sign6s G. de Montgesty, ont tousa
6t e4dit6s chez M. Lethielleux, libraire i Paris. Ens
voici la liste:
Timoin du Christ. Le biexnheeueux ean-Gabriel Per"
boyre.
Soldat du Ckrist. Le bienkeureux Franfois-RigisCletHrHaut du Christ. Mgr Justi de facobis.
Discipe du Christ. Antoine Nicolle.
Servante du Christ. Mere Th&ise, co-fondatrice.de IdA
.Sainte-Agonie.
Ckevalier du Christ. Le bieskeureux Jea de MAet-

nmirail.
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Le cau de saint Vincent de PaId.
Stanislas Le Clerc de Bussy, rilrede la Milsion.

Si M. Larigaldie avait v6cu deux ou trois ans de
plus, M. Jean Le Vacher aurait sans doute compl6te
la sbrie, car cette belle figurel'attirait beaucoup.
Apres la publication d -premier de ces ouvrages,
M. Larigaldie eut une grande joie; I'Acad6mie francaise, a la demande de M. de Man, lui d6cerna un
prix de 5oo francs.
Comme tous les icrivains doubs d'une a imagination
ardente ,,ii avait 'enthousiasme facile. II ne faut
chercher dans ses ouvrages, ni le fruit de recherches
personnelles, ni critique, ni. rudition, mais le simple
epanchement d'une ame qui aime, qui admire et qui
brifle de communiquer son amour et son admiration.
Pendant les deux premieres ann6es de la grande
guerre, M. Larigaldie se rendit utile a Vertus, en
aidant M. le cure de Saint-Martin. L'ey&que de
ChAlons ne voulut pas Le laisser repartir a Paris sansun mot de remerciement; ii crivit a M. le Superieur
general : a Le P. Larigaldie laisse a Vertus le souvenir d'un pr&tre z616, attache a tous ses devoirs et
vraiment 6pris de I'amour de Dien et des ames. »
Au coura de ces dernieres annues, notre regrettkconfrere fut 6prouv6 dans sa sant6. Une infection de
1'index de la main droite, consecutive i une piqire,
exigea I'amputation du doigt. L'infection s'etendit;
on craignit qu'il ne devint n6cessaire de couper le
bras. Tout finit par s'arranger. Quelque temps apres,
une chute occasionnait a la jambe une blessure, quL
I'immobilisa pendant longtemps sur un lit d'h6pital.
Enfin la mort vint, soudaine, brutale, comme nous
l'avons vu. Le frappa-t-elle- pendant qu'il priait?Eut-il le temps de se reconnaitre? Nous n'cn savons
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rien; mais nous savons que le bienheureux rerooyre
le bienh&ureux Clet, Mgr de Jacobis, M. Nicolle, U
Mire Thirese,' le bienheureux Jean de Montmirail4
tous ces serviteurs de Dieu, qu'll a aimes et loues, 1i
out facilit l1'entrie du paradis.
28 Xovembre. - Selon I'usage et comme il convieatz
la Communaut6 de Saint-Lazare se transporte dans I1
chapelle de la rue du Bac pour assister a la grand!:
le cardini
Im.
messe, chantie pontificalement par S.
du jou
predicateur
Le
Paris.
de
archeveque
Dubois,
captive
su
a
qui
et de la neuvaine fot M. Delpy,
I'attention de tous ses auditeurs
La fete annuelle de la Manifestation de la MWdaillk
miraculesse, cliebrie pour la premiere fois en 1894
nous rappelle Ie bon P. Fiat, qui ne se possedait pala
de joie le jour oit it apprit que Rome, cdant a se
demarches, en approuvait I'institution. II s'empress
d'envoyer le nouvel office aux benbdictins de Solesmeu
pour qu'lI fut not6 avant le 27 novembre. Dom Pothie
lui annonga, le 3 octobre 1894, que tout itait pretk
u Je suis heureux, disait le savant religieux, de pouvoi
vous envoyer aujourd'hui roffice not6 de la MkdaillI
miraculeuse et de vous montrer, en cela du moms, nma
bonne volonte et le desir que j'ai de rnpondre, pri
modulo meo, A la demande que vous m'aves fait I'hon-4
neur de m'adresser. J'aurais voulu en meme temps,
r6pondre a la grandeur du sujet. Les predicateurs seplaignent de ne pouvoir parler dignement de Marie ;
qui osera croire qu'il l'a chantee dignement? Heureu.sement, c'est la Mire de Misericorde : elle sourit de
nos audaces et accueille avec bienveillance ce que
nous balbutions en son honneur : Dignar e laudare
te, Virgo sacrata. Je sais, mon Rev6rend Pere, le ;le
diployd chez vous pour le chant gregorien et le succas
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dont vos efforts sont d6jd couronnes. Une fois les
premieres difficult4 vaincues, cc n'est plus qu'un
jeu : ces melodies sont si.naturelles qu'elles se gravent
vite dans la m6moire: elles ne demandent plus bient6t
que de se laisser aller a ce qu'exprime le texte, avec
lequel elles se fondent et s'identifient.
Quelques jours apres, Ie P. Fiat -recevait une nouvelle lettre de Solesmes; elle lui venait de Dom
Fromage, le continuateur de l'Anxne liturgique de
Dom Gu6ranger : i II est pr6cieux pour moi d'avoir
sous la main,. dan le, nua&ro des Annales que vous
avez bien voulp m'adresser, toutes les notions concernant la rbcente fete de la manifestation. Quoique do
bien loin encore, il est possible de privoir qu'on ne
pourra trouver meilleure conclusion pour le dernier
volume de 'Annae liturgique. Veuillez demander et
faire demander par vos chers saints temps et forces
pour le continuateur. .
29 novembre. Saluons ce jour en passant. Le
29 novembre 1633, Mile Le Gras prenait chez elle
trois ou quatre filles d'humble condition pour les
former au service des malades. La Compagnie des
Filles de la Charit6 commencait. Comparons ce qu'elle
est aujourd'hui avec ce qu'elle 6tait alors. Deu ab6ni
le germe; le grain de s6nev6 est devenu arbuste;
I'arbuste a grandi; ses branches couvrent la terre
entiire.
7 dicembre. - Un journaliste 6crivait ricemment :
(c La prison de Saint-Lazare est devenue quelque
chose comme le serpent de mner. On en parle piriodiquement. Elle est devenue aussi quelque chose comme
le sous-pr6fet ; i s'agit toujours de la supprimer. n
Voiei qu'un nouveau pas vient d'etre fait pour cette
suppression. Les commissions du Conseil municipal

-

74 -

et celle du Conseil genxral qu'intfresse cette question,
riunies 1l'H6tel de Ville, ont d6cide de ne garder dasla vicille maison, autrefois notre Maison-Mbre, qw
les femmes d6tenues par mesure administrative. Les
feummes condamnbes iront i Fresnes; les pr6venues
seront conduites a l Petite-Roquette. Cela fait, Ia
partie de I'immeuble qui se trouve en bordure da
faubourg Saint-Denis sera desaffect6e.
8 dicembre. - A deux heures de I'aprss-midi, kI
Trýs Honor6 Pere va donner a la chapelle de la ram
du Bac sa conference annitelle sur la sainte Vierge.
Apres avoir interpr&it, les ann6es pr&c&dentes, cha.
cune des parties de la Salutation Ang6lique, il en ea
-arrive an mot Amen. L'Amen de la foi et de l'espe
rance lui ont d6ji donn6 la matiire d'un premier
discours. Aujourd'hui, c'est a l'Amen de la charite
qu'il s'attache. Marie aimable et digne d'etre aim6e,
les fondements de cet ambur, tels sont les deau point%
-qu'il diveloppe.
12 dicembre. - Le Tres Honor6 Pere annonce a If
-Communauti, avant I'examen particulier de midi, qwn
M. Robert devient substitut, c'est-a-dire est choisi,
pour occuper la place de M. Planson; et que M. Costae
prendra les fonctions de M. Robert au secr6tariat.
Le soir du meme jour commence la retraite collectivl
de dix-huit pr&tres polonais, occup6s en France auprij
de leurs compatriotes, si nombreux chez nous depui%
la fin de la guerre. La retraite, que dirige M. Szymbo
-et que preche M. Bieniasz, se termine le vendred4
-soir. L'ambassadeur de Pologne aupres du gouver.
nement francais vient, ce jour-li, adresser quelque
mots .aux retraitants. Comme saint Vincent devai
jouir dans le ciel de voir sa chire Pologne si bi
xepresentee dans la Maison-MBre de sa Congr6gatioan
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20 dicembre. - En lisant le bref da 4 aoft 188o, parlequel L6on XIII d6clarait saint Thomas d'Aquin
patron de toutes les 6coles catholiques, le tres regrett6
P. Fiat se dit en lui-meme : SSaint Vincent de Paul
a brill dans l'ordre de la charit6 autant que-le docteur
angelique dans 1'ordre de la science; pourquoi ne
deviendrait-il pas, par la voix du Saint-Siege, patron
de toutes les ceuvres et institutions charitables ? )
Le cardinal Guibert, archeveque de Paris, applaudit
a cette id6e. 11 interrogea officieusement le pr6fet deL
la Congr6gation des Rites et en obtint cette r6ponse :
a La faveur sera facilement accordee, si la demandeest limitee a la France. ,
Les Conferences de- Saint-Vincent-de-Paul s'appr-taient a c616brer le cinquantieme anniversaire de leurfondation. Une lettre partit a Rome, signee de tousles ev&ques de France. Le Sup6rieur general des,
j6suites et d'autres chefs d'Ordres ou de CommugautAs.
joignirent leur voix a celle du F. Fiat.
Devant ce flot de suppliques, la Sacrie CongrEgation des Rites acquiesca. Son d6cret porte la date
du 26 avril 1883.
Le P. Fiat 6tait heureux, mais d'un bonheur m6lange
de tristesse; il aurait d6sir6 davantage pour le saint
Fondateur. La charitk de celui-ci avait rayonn6 hors
de France; ses oeuvres s'3taient r6pandues dans lemonde entier. Limiter son titre a la France, c'6tait
trop peu. Et le bon Pare pleurait de cette restriction.
n1se promit d'aller jusqu'au boat de ses d6sirs; et desuite, dbs octobre l883, ses d6marches commencirent,
pour aboutir, le 16 avril i885, au bref par lequel.
L6on XIII institue t saint Vincent de Paul patron
special, aupres de Dieu, de toutes les associations decharit6 qui existent dans le monde catholique et qaLi
6maneat de lui, -de quelque maniere que ce soit w.

-76Le P. Fiat ne s'arreta pas en si- beau chemin. 11
obtint, en 1894, que le nouveau titre de saint Vincent
serait ajoutA au martyrologe'romain et A la sixidme
lecon de I'office, et, en 1903, qu'une fete du patronage,
serait institute.
Le P. Fiat avait un autre reve : il soubaitait vive-:
ment que saint Vincent fut proclame docteur de l'iglise
universelle. Cette consolation ne lui fut pas accord6e.
Un de ses successeurs sera, peut-etre, plus heureux.
que lui.
22 dtcembre. -

Eloge de saint Vincent -

l'Aca-

d6mie francaise. Dans le discours-qu'il a prononct
aujourd'hui sons la coupole de l'Institut, le secretaire
perpetuel, M. Doumic, a parle en ces termes des quatorze volumes qui contiennent les ceuvres de notre
saint Fondateur : <<Nous y goutons une vraie jouis-,
sance littiraire. M. Vincent, comme on disait alors,
ne parlait pas a ses bonnes filles avec le vocabulaire
de l'h6tel de Rambouillet; mais c'est un charme de:
saisir, sur ses levres ou sous sa plume, la plus savoureuse des langues, toute fraiche, toute vive, toute
jaiilissante, riche en images familihres, en mots de la
meilleure.veine populaire. a
25 dicembre. - C'est avec une joie bien ~1gitime
que, chaque annee, nous voyous arriver la grande fete
de 1'hiver, la fete de Noil. Beaucoup ignorent peutetre comment acommence la mode si naive des crches.
Le Bulletin de la Sainte-Agonie (janvier-f6vrier 1928)
rapporte le trait suivant : <4En l'an 1223, saint Francois d'Assise c6l6bra la f&te de Noel d'une facon que
le monde n'avait jamais vue auparavant. II avait, a
Greccio, un ami et un protecteur, appeljJean Vellita,
qui lui avait donne, ainsi qu'a ses freres, pour y vivre
dans la piet6 et le recueillement, un terrain rocailleux
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et boise, situ6 un peu au-dessus de Greccio. Saint
Francois appela son ami et lui dit : c Je veux celibrer
« la Noel avec toi, et maintenant 6coute ce A quoi j'ai
Ssonge. Dans les- bois qui avoisinent le cloitre, tu
ic trouveras une caverine, et, lA, tu pourras arranger
, une mangeoire templie de foin. 11 faut aussi qu'il y
y ait un ane et un bceuf, tout comme A Bethleem. Je
a veux pour une fois c6lCbrer v6ritablement la venue
a du Fils de Dieu spr la terre et voir de mes propres
( yeux combien il voulut se faire pauvre et miserable,
a pour l'amour de nous. »
a Jean Vellita veilla a satisfaire tous les d6sirs de
saint Francois, et, A minuit, la veille de Noel, les
Freres s'en vinrent tous ensemble pour c6l6brer la
fete de la naissance du Sauveur. Ils portaient tous des
torches de cire et ils se plachrent autour de la mangeoire avec leurs flambeaux. La messe fut dite sur la
crche comme autel, si bien que le Divin Enfant, sous
les espices du pain et du vin, vint en ce lieu d'une
faoon aussi matirielle qu'il l'avait fait dans 1'&table de
Bethl6em.
(c Les Freres, dCsireux d'imiter la devotion de leur
Phre saint Francois, introduisirent dans les diverses
6glises de leur Ordre la pieuse coutume de repr6senter la « Creche de Noel ,, pendantia sainte Semaine
de Noel. Et, par suite, cette coutume se r6pandit par
toute I'Eglise et meme dans les demeures particulibres des chr6tiens. n
31 dicembre. - Encore une ann6e qui s'achive. Le
Frere de la porte nous communique la note suivante :
Confreres 6trangers de passage a la Maison-M&re
pendant l'ann6e 1927 : 423.
Pretres pour retraites individuelles : 188.
Pr&tres pour retraites collectives: 313.
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Sdminaristes dioc6sains soldats hospitalises A lI
maison : 20.
Malgr6 l'importance de ce mouvement annuel, la
Maison-Mere actuelle suit de loin l'ancien SaintLazare, qui ktait le siege des retraites d'ordinands et,
des retraites pastorales.
De grand matin, notre parloir se remplit. Ce sont
les Sceurs de la rue du Bac qui, avant d'attendre la fin
de l'annee et probablement pour devancer nos vceux,
viennent nous offrir les leurs. Nous les recevons avec
reconnaissance, sachant que ces voeux-la ne sont pas
une pure formule et seront fecondes par de ferventes
prieres.
1"janvier 1928. - A la salle d'oraison, aprbs l'l66vation de notre coeur a Dieu, nous pensons A celui que:
la divine Providence a mis a la thte de la Compagnie.
Au nom de la Communauti agenouill6e, I'assistant de
la maison adresse, en termes heureux, a M. le Sup6rieur gendral, 1'expression de notre affectueux d6voue-ment, de notre profond respect et de notre filiale
obbissance. Notre Tres Honor6 Pere lui r6pond; et,»
toujours a genoux, nous I'6coutons, comme les premiers missionnaires 6coutaient saint Vincent lui-m&me.
Les confreres de la Maison-Mere 6 prouvent une certaine fiert6 en songeant que, ce jour-la, a la salle
d'oraison, ils repr6sentent la Compagnie tout entiere.,
Apres la grand'messe, nous rappelant que les Sceurs
sont venues la veille, nous allons leur rendre visite.
On se rend rue du Bac par groupes. Elles nous ouvrent
non seulement les portes de leur parloir, mais aussi,
ce que nous n'avons pas fLit pour elles, celles de leurs
offices. Ainsi se passe la premiere matinee de l'anneeLe soir, lecture de la circtilaire.
2 janvier. -

C'est aujourd'hui qu'est n6e, il y a

-79*cinquante-cinq ans, sainte Th&rese de 1'Enfant-J6sus.
A cette occasion, nous nous plaisons & citer le d6cret
par lequel la Congr6gation des Rites vient de l'rtablir
patronne des Missions (14 dicembre 1927) :

it L'expansion de la devotion a sainte Th&irse de
i'Enfant-Jesus dans le monde entier manifeste avec
quel sentiment de joie les fiddles de l'Univers catholique ont accueilli sa canonisation. IIn'est pas jusqu'aux
.rgions 6loignees et infiddles oj la vierge du Carmel
n'ait daignu faire tomber du ciel la pluie de roses
-qu'elle avait promise.
u C'est la raison pour laquelle de nombreux 6veques
eurent ia conviction qpe des fruits bien plus abon-dants seraient recolt6s dans la vigne du Seigneur, si
sainte Th&~rse de l'Enfant-J6sus, qui brilait d'un zele
ardent de r6pandre la foi et dont chacun connait la
miraculeuse action dans les pays paiens, 6tait pro-clam&e patronne de tous les missionnaires, dans
quelque mission qu'ils travaillent. Les 6v&ques missionnaires presenterent donc humblement & Notre
Saint-Pere le Pape. Pie XI des suppliques recueilies
-dans le monde entier, demandant que la supreme sanction apostolique ratifift les voeux communs.
' Or, Sa SaintetA, sur le rapport du cardinal pr6fet
,de la Sacr6e Congregation des Rites, soussign6,
accueillant avec la plus grande bienveillance des
demandes d'&vques present6es en si grand nombre,
-daigna declarer sainte Thesise de 1'Enfant-J6sus la
patronne, A titre special,, de- tous les missionnaires,
hommes et femmes, et aussi des Missions existant
dans tout I'Univers.
< Elle devient ainsi leur patronne principale, a
Jl'gal de saint Francois-Xavier, avec tous les droits et
privileges que comporte ce titre. a
Ce meme jour, 2 fevrier, S. tm.le cardinal Dubois,"
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archeveque de Paris, reeqot son clerg6 dans la salle des

CEuvres, 76, rue des Saints-Peres. II eut, dans sot
discours, un mot sur la MWdaille miraculeuse, que not
lecteurs doivent connaitre :
a Notre Institut catholique est redevenu notre propri&t : le rachat s'en est fait dans les meilleures con-.
ditions. Vous ne pouviez quitter cette maison, cherf
Monseigneur Baudrillart, cette maison que vous ayez
recupir&e, qui vous doit tant eI d'oui rayonnent, pour
I'honneur du diocese de Paris, pour la France, pour.
1'•glise, votre grande inituence, votre foi admirable,
votre zdle apostolique et votre immense savoir... Je me
permets, puisque Ploccasion m'en est offerte a nouveau,,
de vous remercier de la gin&rosit6 avec laquelle vous,
avez accept6 de monter dans la chaire de Notre-Dame,
en cette annie 1928. Celte faveur, nous la devons A la.
M6daille miraculeuse. J'ltais vraiment decourag6 et,
devant 1'image de cette Midaille, qui m'avait ite offerte
quelques jours auparavant, je disais a la sainte Vierge :
Ma bonne Mere, comment m'arracher a. ce p6nible

souci? Et le jour m4me de la fete, au soir, je recevais
l'adhesion la plus aimable de Mgr le Recteur, avec le
plan de ses conferences. ,
3 janvier. - Mort du frere Auguste-Pierre Mauviel,
ne a Saint-Meloir (Ille-et-Vilaine), le 5 mai 1848. Avant

d'entrer chez nous, ce bon frere avait pass6 par
diverses'conditions: soldatd'abord, de novembre 1870
A mars 1871; domestique, de 1871 a 1877; frrre de

Ploermel, de novembre 1877 Amai 1878; puis de nouveau domestique. Nos confreres de Rennes le prirent
A leur service en 1882. Apris 1'avoir gard6 deux ans,
ils reconnurent en lui l'6tffe d'un bon frire coadjuteur. A leur demande, le frere Mauviel fut recu A
Saint-Lazare Ie 18 mars 1884. I1avait pourtout argen t
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195 francs, dont il depensa une partie pour les pr6paratifs et le voyage. Revenu k Rennes la meme ann6e,
il y fit les saints voeux le 19 mars 1886. II suivit ses
confreres a Verviers en 19o3, quand la maison de
Rennes dut fermer ses portes, puis rejoignit M. Lambert a Tours. Sa santi declinant, il vint a l'infirmerie
de la Maison-Mere, out ir s'est 6teint pieusewment.
Frere tranquille, d6vou6, regulier, il a su se rendre
utile par.son travail et ses exemples.
8 janvier. - Solennit6 de I'Epiphanie. C'est aujourd'hui notre fete paroissiale. La communaute se rend
a l'eglise Saint-Francois-Xavier. Mgr Cr6pin, auxiliaire de l'archeveque de Paris,preside les offices; un
Pere dominicain preche; nos jeunes gens se chargent
des chants.
La paroisse ne date pas de longtemps. Elle. fut crie
en principe, le 27 janvier 1856, par une d6cision du
Conseil municipal de Paris, qui en fixa les limites et
decida la construction d'une nouvelle 6glise sous !e
nom de Saint-Francois-Xavier. Le monument frt commenc= en 1867. Jusqu'alors les fidales se pressaient
dans la petite 6glise du s6minaire des Missions ktrangeres, devenue, par suite du Concordat, seconde succursale de Saint-Thomas-d'Aquin.
i-janvier.
r- Quatriime cas de conscience. Pent-on
confectionner et mettre en vente des robes faites de
telle sorte que les personnes qui en seront rev6tues, an
th6itre ou ailleurs, offenseront gravement la pudeur ?
M. Dujardin montre fort bien la complexit. du problime et pose les distinctions n&cessaires pour n'etre
trop absolu ni dans un sens, ni dans I'autre. On est
unanimement d'avis que les ateliers tenus par les
sceurs ne peuvent d'aucune manikre, & cause da scandale, se livrer a ces sortes de travaux.
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23 ja•vier. - Notre cher Visiteur s'appelle Raymond
et c'est aujourd'hui sa fete. A nos souhaits nousoG
ajoutons un, qui lui va particlihrement an ccaur: c'eKE
que Diea lui permettre d'assister a la batification dt

Jean Le Vacher.
25 jawier. - Le jour de la Conversion de saiak
Paul nous rappelle notre conception; le mot est de
saint Vincent lui-meme. Ce fat, en effet, le.25 janvier
1617, A Folleville, que tomba en terre le grain d'a
devait sortir ce grand arbre connu sons le nom d
Congregation de la Mission.
On serait curiex de connaitre tons les details &d
cette journ&e m6morable et m6me des jours qui oWn
pricede et suivi.
Remontons un peu plus hant, an 14 d6cembre i6&i
Mme de Gondi, qui habitait alors, avec sa famille, roa
des Petits-Champs, fat, ce jour-li, marraine, A SaintEustache, sa paroisse, d'une fille de a Pierre d'Hao
ningaes, sieur de Seinamin, &cuyer ordinaire de ltgrande 6curie du roi et huissier de ses ordres ,.
Le 8 janvier 1617, elle tint sur les fonds bapitismaux, dans la meme 6glise, u Francoise, file dt
Christophe Cadot, brodeur du roi n.
Nous voici bien pres du depart pour Folleville, S
tant est que Mine de Gondi n'en soit pas revenvA
expris pour ce baptame, on n'ait pas Rte marraine pa3
procuration.
A Folleville, saint Vincent est pr6venu qu'un paysan
de Gannes, A toute extremit6, desire le voir. II accourt
-et confesse le malade, qui meurt trois jours aprew
Les registres de catholicit6 de Gannes, s'ils existaiena
encore, nous permettraient de connaitre et le nom de
paysan et la date exacte de son dkces; mais il faut se
risoudre A ignorer ce que nous ne pouvons d&couvrir.
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Le paysan, qui passait pour homme de bien, avait
de gros pech6s sur la conscience; une confession
generale l'avait sauv6; lui-meme en fit I'aveu tout
haut. Son cas n'etait-il pas le cas de beaucoup? Ce fat
le point de d6part de lceuvre apostolique de saint
Vincent.
Une predication sur la cqnfession generale est
d6cid6e pour le 25 janvier, mercredi de la Septuag6sime. 11 semble que le choix d'un dimanche eut &t6
preferable. Le jour de la Conversion de saint Paul,
d'autre part, paraissait mieux convenir a cause da fait
que l'lEglise rappelait, ce jour-l•, a la devotion des
fidles. D'ailleurs, peut-6tre cette fete itait-elle
ch6mee, comme celle des ap6tres.
Ceux qui sont vieux savent qu'autrefois, dans les
villages, pen de paysans comprenaient le francais et
moins encore le parlaient. Qu'6tait-ce done au debut
du dix-septiime sitcle, oh I'instruction 6tait moins
d6velopp6e et les communications avec les villes plus
difficiles? Et alors, une question se pose : Comment
saint Vincent pouvait-il se faire comprendre de ses
auditeurs? II est probable qu'il dut parler le patois du
pays. Sa facilit6 pour les langues etait grande. A
Chitillon, ou ii ne passa pas six mois, ,il parlait couramment le bressan. Pendant ses s6jours & Folleville
avec Mme de Gondi, il s'4tait exerc6 au picard et rsussissait a se faire comprendre.
Trente-cinq ans plus tard, un paysan de Picardie
vint le voir a Saint-Lazare; c'itait le neveu de Lambert aux Couteaux, alors sup6rieur de la Mission
de Pologne. Saint Vincent raconta l'entrevue a ce
dernier. Son r6cit est charmant. Pour ne pas le
deflorer, citons : a Je n'ai jamais vu personne qui m'ait
mieux repr6sent6 la bontb et la simplicith de Notrer
Seigneur que lui; je ne dis pas une simpliciti niaise,
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car il ne manque pas d'esprit. II m'a accolM plus de
six fois et bais6 & la face avec une telle cordialitý,
qu'il m'a paru tout ceur. Nous avons fort paw.,
picard, mais avec cette difference qu'il faisait <.i
qu'il pouvait pour bien parler francais, et moi pour
bien parler picard. II m'a dit que vous seriez bien:
ahuri quand vous sauriez qu'il etait venu ici. II a Bti
un peu mortifi6 de ne vous pas trouver, mais il s'en v~
aussi gai et aussi content .qu'il est possible. II m'a
laiss6 tout r6joui de sa bonne humeur, parce qu'elle.
est accompagn6e de piet6 et de crainte de Dieu. ,
Folleville converti et confess6, Mme de Gondi pensa
aux autres villages de ses terres. Et saint Vincent
continua son travail. Cette annie-l&, son sejour ewn
Picardie fut sans doute plus long que d'habitude.
La pieuse Mme de Gondi m6rite une place privilgite dans 1'histoire de notre Compagnie : Ia place
d'une fondatrice. Nous publierons un jour peut-&tre
I'eloge qui en est fait, en termes dithyrambiques, il est.
vrai, dans une lettre ouverte, adressee, ai lendemain
de sa mort, A sa belle sceur, la marquise de Maignelay.
Le document n'a jamais 6t6 signalS. Pour le moment,
contentons nous d'en donner deux extraits :
a Qui ne sait que celle que nous venons de perdre
etait du nombre des choses excellentes, n'a point
d'yeux pour voir aujourd'hui la triste contenance de
tous les gens de bien qui la pleurent? Leur 6tonnement et leur silence publie la grandeur de leur
affliction et, comme l'on voit le courage manquer soudainement a toute une arm6e pour la seule perte de
son chef, il semble que tous ceux qui combattaient
pour le regne de la vertu se regardent dorenavant
comme desesp6res de leurs bons desseins, ayant perdu
la condaite et 1'exemple de celle qui les animait. Ceux
qui prennent moins de part en cette affliction la
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reconnaissent et s'en attristent comme d'une calamit6
publique. Chacun en parle, ni plus ni moins, comme
d'un trait du courroux de Dieu, qui, pour punir nos
ingratitudes, retire-de nous ses b6endictions. ,
Quelques lignes plus loin, I'auteur de la lettre nous
decouvre avec plus de precision a quelles oeuvres de
charit6 s'adonnait Mine de Gondi : a Les pauvres
voudraient ravoir cette personne, qui s'employait pour
eux, comme pour ses freres. Les orphelins, qui ne
sont tels que depuis sa mort, lui redemanderaient
instamment leur mere. Les malades, les prisonniers,
tons ceux' qui sont afflig6s de corps ou. d'esprit
diraient qu'ils aiment mieux mourir que vivre sans
elle. Et ceux memes qui, comme indignes de rester
sur terre, languissent esclaves et bannis sur mer,
diraient que leur servitude ne leur donna jamais de
sentiment 6gal & celui qu'ils ont de leur perte. Qui
croirait ce miracle s'il n'etait public? Les galeres
etaient de vrais temples, les chaines 6taient des
d6lices, les forcats devenaient des saints. ,
Dans ces lignes, qui datent de i625, M. Vincent
n'est pas nomm6, mais, comme son action se confondait avec celle de Mine de Gondi, qu'il dirigeait
dans I'exercice des bonnes- euvres, cet kIoge est son
Aloge.
Revenons au 25 janvier 1928. Le soir, a cinq heures
et demie, M. Fontaine, present A la Maison-MWre, fut
charge par M. le Superieur general d'6difier la Communaut6 en parlant sur les deux f&tes du jour : celle
de l'-glise et celle de la Compagnie. On quitta la
salle d'oraison avec, dans le coeur, un amour plus vif
de saint Vincent et un attachement plus profond a
sa vocation.
27 jarier. -

Les habitues de la salle de la Soci6th
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entendre aujourd'hni M. Robert parler d'une Missioa
qui lui est chore depuis longtemps, la Mission dei
Madagascar. Tout en racontant son\recent voyage,
dans cette ile, il a decrit en termes excellents 1'6tat
des <euvres de chaque residence, et distribuk aux.
missionnaires les 6loges que merite leur zile. .Pour
que son rkcit fit complet, il aurait fallu qu'il nous,
parlit de ses fatigues et de ses privations; c'est a
quoi il n'a pas songi. Cette interessante conference
a et- publi-e, le Ii fevrier dernier, dans la Revue,
hebdomadaire.
29 janvier. - Premier jour de la neuvaine de la
Sainte-Agonie. Inutile de faire ici l'eloge du pr6dicateur, Mgr Beaupin, secretaire general des a Amitibs
francaises
l'a
etranger ; ce nom est assez conna
pour qu'il suffse de I'6crire.
5 fevrier. - Aujourd'hui, procession de la Chand eleur, renvoy&e du 2. Cette fete nous remet en memoire.
un petit incident dont furent t6moins, le 7 fevrier 1915,.
toutes les Sceurs de la rue da Bac. Saint-Lazare n'avait
pas alors d'offices, le dimanche, h cause du vide provoqu6 par la guerre. Pour que le P. Fiat, alors d6missionnaire, ne fit pas priv6 des ceremonies liturgiques,
les Sceurs avaient la d6licatesse de lui envoyer leur
voiture. Elles avaient ainsi le plaisir de posse der
pendant une heure le venerable vieillard et de s'6diier i la vue de sa ferveur. Le 7 f6vrier, pendant la
messe, le P. Fiat, voulant allumer son cierge, 1'approc ha
de la lumiire qui brillait au-dessus de sa t&te. Une
resistance l'avertit qu'il touchait une ampoule electrique. Une de petites Sceurs du s6minaire plac6es
au premier rang avait vu son geste. Elle quitta son
banc, inclina son cierge allum6 et fut r6compens6e de
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son acte de chariti par un gracieux sourire. Touchant
rapprochement que calui de cette jeune sour et de ce
saint vieillard en ce jour oh le vieillard Simeon tint
le petit Jesus dans ses bras!
GENTILLY
Les Anuales d'avril 1922 ont fait paraitre une ravissante monographie de la Maison de campagne de
Saint-Lazare; c'est plus qu'une page documentie
d'histoire locale, c'est le tableau .vocateur d'un passe
bien cher a tous les missionnaires de France. Plus
d'un perdu dans la brousse de Madagascar on dans
les rizieres de Chine, aura vers6 quelque larme attendrie au souvenir des joyeuses journes que ces pages
-alertes font revivre; peut-6tre aussi une larme de
regret A la lecture de ces dernieres lignes milancoliques :' La description que nous venons de faire est,
sans-doute, une oraison funebre : a 6ch6ance-plus on
moins breve, nous en serons rdduits au seul bitiment,
sans le pare; ce qui explique pourquoi nous nous
sommes pui i dicrire dans ses moindres d6tails la
belle proprikt6 de Gentilly et a en donner plusieurs
gravures qui nous aideront A nous la rappeler quand
nous ne la poss6derons plus. m
Neuf ans ont pass6 sur cette proph6tie, qui garde,
bhlas! toute sa menagante gravit6, mais dont 1'6ch6ance,
plus longue qu'il ne semblait alors, nous permet
encore de jouir du pr6sent, et meme d'envisager, pour
i'6poque peut-etre encore lointaine oh jouera le couperet legal qui amputera les trois quarts de la proprietd, un consolant avenir.
Habext sua fata libelli, disait le vieil Horace : les

livres ont leurs destin6es; les auvres aussi. Quand elles
sont seulement des hommes, elles vivent ce que durent
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les roses, mais,quand elles sont de Dieu, ce sont de*
fruits sans nombre qu'elles produisent et des siecles4
qui les mesurent. Qui pourrait ivaluer le magaifiqucz

rendement de ces muritoires 6conomies rapporteesi
d'Espagne par nos confreres exiles dans la grande4
R6volution et consacrees l'achat de Gentilly? Combien de jeunes poitrines d'ap6tres.ont 6t6 vivifies par
ces grands arbres! Que de reves de martyre sont nes•
a leur ombre, et, dans un domaine plus prosaique,.
combien de fruits savoureux sont sortis de son verger,*
combien de l6gumes de son potager! Jadis ces pro--duits varies allaient a Saint-Lazare, trainis par uni
vieux cheval, qui finit par 6tre condamn6 comme tropj
dispendieux. Le jardin, lui,n'a pas voulu mourir;il se
montre m.me, aujourd'hui, sous l'inlassable b&che dWu
Frere Francois, plus fertile que jamais; et il le faut.
bien pour les quatre-vingts bouches affamies que la
bonne Providence nous a confies. Les 1lgumes etc
les fruits, consommes sur place, se transformeront en,
solides muscles de missionnaires. Chaque annbe Gentilly laisse partir pour Saint-Lazare de robustes jeunes
gens qu'il a formes. Sons une autre forme, la campagne continue a alimenter la Maison-Mire. Mais c'est
une histoire qu'il faat conter.
Le io novembre g9 1 8, a la veille de l'armistice, le
pretre administrateur de l'h6pital compl6mentaire 88
(c'6tait le nom de guerre de notre campagne) 6crivait
au superieur de Beaupriau : c M. X.:. pr6sente son
fraternel souvenir a M. Gayraud et lui envoie le jeune
Gabriel qui lui expliquera comment le s6jour qu'il a
fait & Gentilly a -t6 I'occasion de l'ouverture d'une
ceuvre providentielle de vocations tardives approuvre
par M. le Vicaire gnrn&al. Un de nos soldats s'est
joint a lui et d'autres jeunes gens sont annonc6s pour
la fin de la guerre. ,

M. Gayraud, tout en se disant u pein6 de perdre ua
si bon enfant, consentait a le laisser devenir une des
pierres fondamentales du nouvel 6difice que la Providence creait.a Gentilly ,.
Les recrues annonc6es arriverent : un commis de
banque, un vendeur de la Samaritaine, un charcutier,
un cultivateur, un marin, plus quelques enfants,encore
jeunes, formant un compose assez disparate, mais qui
s'unfia tout de suite dans 1'esprit de famille de saint
Vincent.
Ce fut l'ge h6roique : les trois confrres attaches
'oeuvre naissante cumulaient tous les offices , sup6riorat, conomat, professorat; ils passaient de Virgile
A I'Algebre, de rApologtique A i'Histoire naturelle;
puis ils montaient des matelas, descendaient des
tables, d6mnageaient, emmr nageaient... La caisse
n'6tait pas riche et '&conome en vit souvent le fond :
mais la bonne Providence, qui rev6tait une forme
v6n6r6e et chore A tous les enfants de saint Vincent,
ne nous laissa jamais manquer de rien.
II faut bien croire qu'en depit des contradictions qui
ne manquerent pas, 1'ceuvre 6tait b6nie de Dien,
puisque, d6s la in de la premiire annee, cinq de nos
jeunes gens, sous la conduite de Mgr Reynaud, partaient pour le s6minaire de Kia-Shing. Tous aujourd'hui sont pretres.
Cet exode de nos u grands » avait ite prkcede d'un
s6jour a Beaucamps; c'est, en effet, A la petite maisonde Gentilly que M. Verdier, alors Vicaire gen6ral,
confia le soin d'implanter la Compagnie dans le vitux
chateau oi nqs s6minaristes font, chaque annie
depuis, une salutaire saison de plein air. Les
a Chinois », comme on disait d6ja par anticipation,
preludirent dans le manoir anx tourelles a leur r6le
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Cependant les 6lives continuaient a affluer; le-•|i
Svocations tardives dominaient encore dans la seconde,
annie; puis ce courant cri6 par la-guerre s'6tant
ralenti, on songeait a un recrutement plus intensif
parmi les jeunes; mais il semble bien quele bon Diesn
lui-meme, et seul, ait voulu se charger de ce soin : ce4
serait une curieuse histoire que celle de chacune de&s
vocations de Gentilly; rien de plus varie, de plusý|
inattendu que notre recrutement; nos enfants nous,
arrivaient de partout: de la r6gion parisienne, dne
Nord,de la Bretagne, de la Haute-Loire, du Sud-Est,
bref, des quatre'coins de France. Plus tard, les mai-x
sons de Beaupriau, de Marvejols, d'Ingelmunster e.
de Cuvry en augmenttrent le contingent, sans que
l'union ait 6tC troubl6e, comme on auraitpu le craindre.
par ces apports collectifs. Les 75 elives quecontient;
la maison n'ont vraiment qu'un coeur et qu'une aine,"
coeur d'ap6tre, ame de missionnaire.
Faut-il donner quelques chiffres pour preciser les
resultats obtenus? Rien ne vaut, dit-on, I1'loquence,
d'une statistique exacte pour dissiper les prejuges
et d6truire les malentendus. Sur les 135 ~l~ves sortis
de Gentilly, 48 sont entrbs & Saint-Lazare, 6 dans
des s6minaires dioc6sains on autres congregations,
3 a Dax, comme Frares coadjuteurs. Si on y ajoute&.
6 autres jeunes gens entr6s an noviciat des Freres, aprisz
avoir postul6 chez nous, c'est un total de soixantetrois soutanes, chiffre qui n'est pas inf&rieur, cec
semble,aaux r6sultats donnes par les ktablissements de.
meme genre. Telle est l'oeuvre de Gentilly, je veux .
dire l'oeuvre premiere a laquelle les confreres qui y
sont attaches donnent le meilleur de lear activitY;
mais la maison, parce qu'elle n'est qu'une pr6paration
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A la rue de S&vres, veut garder toutes les traditions de

la Maison-M&re, y compris la vertu d'hospitalit6; aussi
sans vouloir pr6tendre & devenir un centre d'oeuvres,
elle se rbjouit d'etre pour plusieurs un abri ou un
soutien.
M. Portal fut un des premiers h6tes habituels de
la maison, qui garde - sa m6moire un reconnaissant
souvenir. Esprit compr6hensif, largement ouvert a
tous les grands courants d'idies, coeur genbreux, ami
fid&le, il avait vu se grouper autour de lui quelques
jeunes gens de 1'cole normale; attires par sa politesse exquise et sa haute culture, ils lui parlaient de
leurs 6tudes, de leur avenir, de leurs besoins d'ame;
lui leur paria de Dieu. Comprenant tout le bien qui
pouvait risulter d'une vie religieuse plus intense dans
ces jeunes gens appelss i devenir dans les lyc6es de
France les maitres de la g6neration qui monte, il leur
insinua (c'tait son mode-ordinaire d'action) l'utilite
des retraites ferm6es. Des la premiere annie,Gentilly
fut leur B6thanie et -is n'en chercherent pas d'autre.
En novembre, et auxjours gras,ils reviennent toujours
plus nombreux se retremper dans la vie surnaturelle :
chaque mois its se retrouvent encore dans ce qu'ils
ont appele les t journes de Gentilly »; la matinee y
est consacrie a 1~ messe, a une conference religiense;
le soir, quelque docte professeur de la Sorbonne,
quelque 6tranger de marque, voire meme quelque
Immortel, viennent, dans une causerie familiire,
apporter a ces esprits avides de tout savoir les dernitres donnies de la science, les souvenirs de leurs
voyages on le r6sultat de leur experience. C'est ainsi
que Jean Brunhes, le P. Gillet, le P. Teilhard du
Chardin, les abbes Gaudefroy et Botinelli, Georges
Goyau et tant d'autres, depuis hait ans, ont sem6 largement les saines ides chretiennes dans cette jen-

--

92-

nesse si admirablement pr6parie pour les recevois.
Ces retraites, ces journkes de Gentilly qui sene
blaient devoir se limiter a une culture religieuse plai
intensive, eurent encore un autre effet, assez inattendu
Les 6quipes sociales, qui se sont si rapidement multi-;
pli-es en France et en Belgique, ont et6 concues •
Gentilly et j'ai encore tres presente, sinon dans les
termes, au moins dans son sens, la conversation o0
cette oeuvre si feconde s'elabora. M. le Sup&rieuar
general avait invite M. Portal et ses normaliens
prendre le caf6 avec les confreres de la Maison et c
fuat une heure exquise : le Tres Honore Pere, tres
l'aise avec cette belle et vlvante jeunesse qui rappelai;
a sa m6moire I'Agathos grec et a son coeur 1'adoles
cent de lIvangile,. fflicitait les retraitants de leau
perseverance, de leur nombre sans cesse croissant, dc
leur courage a pratiquer une vie chr6tienne si etran•
gire aux habitudes des itudiants parisiens; la cona
fiance naissait, l'enthousiasme montait, des projets sJ
formaient. a Ce n'etait pas assez, disait-on, que de sq
sanctifer pour -soi on de remettre a plus tard le,
soucis et les labeurs de 1'apostolat; il faudrait dN
maintenant faire quelque chose pour les autres.
Garric cherchait un chanmp d'action; un confrere pri
sent proposa le patronage des jeunes gens teau depuisi
un demi-siecle par nos sqeurs de Reuilly; des mains seo
levtrent pour le professorat b6nv6ole aux enfants dat
peuple, on'prit jour. 'affaire fut conclue et menee s;
rondement qu'aujourd'hui c'est par centaines que se.
comptent les 6quipiers et par milliers les enfants qaui
b'neficient de leur action.
Et comme le bien est diffusif de soi, et comme,
d'autre part, les jeunes flles ne veulent pas se laisser
distancer dans l'apostolat, voici que, dans ce.cadre
tres large et tres souple des 6quipes sociales, une
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action feminine se forma, sur I'initiative de Mile Fon-

cin, et apporte aujourd'hui k toutes les ceuvres (cercles
d'6tudes, patronages, syndicats, etc.) un secours tres
d6vou6 et tres appr6ci6. Les equipieres, qui savent
tout, n'ignorent pas la genese de leur groupement et
elles ont toujours gard6 avec Gentilly un contact
qu'elles jugent utile au maintien de leur esprit surnaturel.
Est-ce tout? Non, la Vierge Immacul6e, patronne de
notre sanctuaire, laisse kchapper de ses mains bienfaisantes d'autres nombreux rayons. Peu A peu, sans
aucune reclame, sans enjamber sur la Providence, la
Maison de campagne voit affluer vers elle de multiples
caravanes, qui 6voquent I'Omnes de Saba vexiumn du
prophIte. La liste serait trop tongue de tous ceux qui
ont passe par cette Bethl6em : pour en donner une
idee, je ne ferai que transcrire le tableau des prochaines
retraites annoncees; il est suggestif dans sa diversit :
19. 20 et 21 fevrier. - Retraite des normaliens.
26 fivrier. - Retraite des lyciens de Janson-deSailly et autres lyc6ens de Paris.
18 mars. - Retraite des scouts-chefs de patrouille
des troupes du Cardinal.
25 mars. - Retraite pour cinquante jeunes gens
du patronage de 1'Union rigionale de Paris.
14 7uillet. - Retraite d'hommes c les Ap6tres par
I'amiti f.
-Etc., etc...
Omnes de Saba veaiunt.: tons prennent le chemin de

cette Maison du Pain; ils y apportent les tres6rs de
leur bonne volont6, 'or de leur chariti, I'encens- d
leur pritre; notre bon 6conome fourmit le pain
materiel et quelque chose en plus; les pr6dicateurs les
plus varies y sement le bon grain de la verit6i la
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-maison les entoure de son affectueuse sympathie et
de sa chaude hospitalit6; saint Vincent, qui les aE
accueillis a l'entree, les b6nit au depart et ils s'en vont.,
comme les Mages, par tons les chemins du monde,,
redire avec une foi plus robuste et un zele plus ardentla charit6 du Christ et la douceur de sa Mere.
C. M.
MONTCEAU-LES-MINES
LES FILLES DE LA CHARITE POLONAISES
AUX GAUTHERETS

(Notes de la Sweur Servante)
1925. - J'ai toujours d6sire, jusqu'a ce jour, quo
nos pauvres personnes et miserables ceuvres restenh
dans I'ombre, sire que Celui pour lequel nous agis-.
sons saura bien en tirer le plus de bien possible.
Aujourd'hui, c'est en esprit d'oblissance que je trac&
ces quelques pages; puissent-elles prouver une fode plus que nous ne sommes que de faibles et bie-,
imparfaits instruments de la divine Providence!

16 mars. - C'est sous la protection de la Bien-.
heureuse Mere que, le i6 mars 1925, nous avons quitt
notre chire Maison centrale de Varsovie pour arrivew
a Paris Ie 19 mars, jour de la f&te du grand saifint
Joseph. Je ne rappelle pas ici tout le bonbeur que
nous avons gofit pendant les jours binis de notre
sejour a la Maison-Mire, me bornant A signaler que,
le 26 mars, nous nous sommes embarquees pour Monti
.ceau-les-Mines.
* C'est a 1'hospice Sainte-Marie que, sous la protec
-tion de notre respectable seur Proquin, nous avoas,
.attendu I'heure propice qui devait fixer notre instal-.
:lation aux Gautherets.
Le I* avril, apres midi, nous sommes allCes, avec
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ma seur Proquin, voir notre future demeure, qui alors
n'6tait pas achev'e. Arriv6es aux Gautherets, quelle
surprise! La chapelle publique (car nous n'avons pas
de chapelle privee, devant, selon le d6sir de notre,
bienheureux -Pre, etre des filles de paroisse) nous:
apparait toute decoree, a I'inttrieur, de jolies guirlandes de houx, orn6es de fleurs artificielles. Aprbs
une courte priere, nous allgmes vers la maison et la
nouvelle surprise! Trois 6tendards flottent au vent,
froid, ce jour-l1, je vous assure, car les fillettes, v6tues
de blanc et nous offrant des fleurs, 6taient toutes
blmes de froid.
Qui donc 6tait venu nous saluer? D'abord, les meres
du Rosaire avec leur belle banniere; puis les hommes
~
de la Societ6 Jeanne-d'Arc avec leur etendard, et les
mineurs avec leur 6tendard de Sainte-Barbe. Chaque
groupe nous a souhait6 la bienvenue, chacun a sa
mani&re, 1'un avec des fleurs et compliments, l'autre
avec des larmes et le dernier enfin-avec des demandes.
Malgr6 1'6motion et la grande surprise, il 9 fallu
r6pondre & chacun de manire diff-rente; ce qui n'a
pas 6te trbs facile, je vous assure, vu 1'6tat moral o&
se trouvait la cit6 ! Quelques jours aprbs, le bon Dieu
nous accorda une grande consolation : le jeudi saint,:
9 avril, le recteur de la Mission polonaise, M. Szymbor, daigna venir b6air notre ktablissement, qui n'itait
pas encore pris de fonctionner.
M. le directeur g6n6ral des mines de Blanzy et
son secr6taire g6neral 6taient pr6sents. Tous les
aum6niers polonais de la r6gion accompagnaient
M. Szymbor et une d6l6gation de nos sceurs de Mont,
ceau nous accompagnait ce jour-l4.
Apres ]a c6remonie, tout le monde revint & Montceau, car les ouvriers ont htte de finir les travaux.
Quels sont ces Gautherets?
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presque uniquement de Polonais. Les rares Frangais.
qui y habitent d&clarent qa'ils soot en Pologne..
Pourquoi? Parce qu'k la chapelle, dans les rues,7
magasins et coles, on parle polonais. II y a deuxg
grandes 6coles, une pour les garcons et I'autre pourles filles. La population se compose de Polonais,,
d'Italiens et de Franqais. La chapelle est desservieZ
par un aunmnier polonais parlant francais, qui estA
arrivk trois jours apres nous.
Notre etablissement n'6tantpas achev6, nous n'avons
pu commencer la Goutte de lait, ceuvre qui devait 6trw4
notre principale occupation. Etant & Montceau-les-^
Mines, ma soeur Theophila Jodsewick, qui devait
s'occuper de notre Goutte de lait, avait pris quelques
informations chez les religieuses servantes du Sacr&-_
Cceur qui dirigent la Goutte de lait & Montceau. Mais,
'homme propose et Dieu dispose; et il en fut ainsit
pour cette fois. Plus loin je m'expliquerai sur ce point. •
Le 19 avril, au matin, quelqu'un sonne. J'ouvre et:
un jeune homme me remet un bout de papier (pas unecarte) sur lequel 6taient ecrits les num6ros des can-tiques qui devaient etre chantes i la grand'messe,
me disant : , C'est vous qui devez accompagner
aujourd'hui, car personne ne sait le faire ici... .ket,
sans attendre ma r6ponse, ii se sauva. C'ktait cinq miunutes avant la c6ermonie. Tel fut mon commencement
avec les chants et chantres des Gautherets.
Permettez-moi de vous presenter ces braves gens.
Ce sont d'abord des hommes de trente a cinquante ans,
travaillant dans les puits. Je les admire. Parfois, et
cela arrive toutes les trois semaines, vu les changements-d'6quipes, ces pauvres mineurs, ayant travaill!
toute la nuit, font un bout de toilette en hbte pour
venir, a huit heures du matin, les lunais et mercredis,
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tant soit peu!
II y a aussi des meres de famille qui viennent
quelquefois a la r6p6tition avec un b6b6 sur les bras.
Les moins nombreuses sont les jeunes filles; mais
tiles aussi viennent chanter les gloires du bon Dieu.
SCe m&mejour, rg avril, les habitants de la cit6 out
voulu souhaiter la bienvenue h M. l'aum6nier (M. le
cure, comme ils l'appellent alors) et aux soeurs aussi.
C'est aprbs les vepres que cette f&te a eu lieu,
-dans la grande salle du Cinema, qui, ce jour, itait
trop petite.
Toujours banniere et etendard en tate, ils sont
venus nous chercher au seuil de la porte. Puis, aux
sons de l'orchestre, nous gagnimes nos places pr-s
de la scene. De nouveau, compliments, souhaits,
fleurs nous furent offerts avec abondance, puis, apres
de nombreux chants, car chacun voulait y mettre du
sien, les amateurs ont joue une piee intitule : " Saint
Stanislas, Aveque ». Ce jour-lI, j'ai demand6 au president du Comit6 de remercier en mon nom, car j'etais
incapable de prononcer une parole devant un tel auditoire. M. l'aum6nier a fait les frais du discours,
puisqu'on le f&tait aussi.
Itant tout nouveanx, M. 'aumonier et nous, ii
fallait s'entendre pour les cat6chismes, car, cette
ann6e, les enfants des Gautherets et des Bandras
itaient bien en retard.
Ce fut ma soeur Bronislas qui fut charg6e d'aider
M. l'aum6nier et, le 3o avril 1925, commenqa 1'euvre
-des cat6chismes.
Le d6mon,jaloux des ceuvres du bon Dieu et surtout
du bien que ces euvres operent dans les Ames, avait
seme la discorde entreles membres de la Confrerie du.
Rosaire.
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M. I'aum6nier, nouveau, comme nous, disirant l
paix et la concorde, pria longtemps et midita sur '
sujet. Enfin, le V
r mai, il vint me demander, en sor-:
tant du mois de Mariede vouloir bien F'aider a r6coa-.

cilier les deux parties et, pour cela, d'accepter Je
titre de prisidente et de le remplacer, eu certains cas
dilicats, aux reunions qui pourraient &tre
.bryantCes
Que faire? Pour la gloire de Marie et la paix de
la citi, il a falla accepter; mais, au comimencement
la tAche a 6tt tres p6nible pour tous.
Le 3 mai, les chantres des Gautherets oat 6tZ
invit6s i venir A Montceaz pour chanter la mes7se
et ensuite prendre place an cortege, qui parcourut lesf
rues de la vile, au grand otoanewent des Fraanais. j
Les Smeurs sont aUes a la messe, puis se soati
rendues& l'hospice Sainte-Marie prendre lenr repask
avec leurs bonnes compagaes; puis, a trois heures,aun
voiture est venue les prendre pour les copduire au4

Gautherets.
En la fete da Saint-Esprit, les chantres oat voultq
se consacrer a-la sainte Vierge, la choisissalot commei
patronne, sons le titre d'Immacilee, et, A cet effetI
apris les vepres, le pr6sident a lu la formule au piedr
de Pautel et tous les aembres ont re•n, des mains deM. le doyen, one jolie midaille de la sainte Vierge,
Immacalee, cousue sur une gracieuse cocarde blea z.
ciel Cette belle journie, commenc6e a La sainte table
le maatin, se termina par une touchante allocution e!soir. Depuis ce jour, nos faibles chants soat sous la.
protection de I'auguste Marie, notre sainte patronne
Le xj juin, grand jour de la F-te-Dieu. Neus avons
d6sire, aiasi que M. le doyen, I&ter le Trhs SaintSacrement comme en Pologne. Mais pour cela, coW-
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que nos- Sceurs recouvrent de deux nappes netves,
pendant que je pars i Montceau pour chercher quelque
chose de joli et pas cher pour fabriquer le tour
de notre dais. Dieu merci, le soir, tout est pret, et,
de grand matin, tout le monde travaille a orner le
Maitre. Les Francais. 6ton•ns.
passage do divr
regardent, se demandant ce que tout cela sigmifke.
Les maisons sont bien decories et le cortege se. met
en marche pour parcourir la moitiE des chemins privis
appartenant aux mines de Blanzy. Quelle belle procession t Toutes les Soci6tes y dtaient repr6sent~es,
avoc 6tendards ou bannibres. La garde d'honneur
autour du dais 6tait formie par nos Sokols en grande
tenue, v6tus de blanc avec ceintures bleues ou rouges.
Les Italiens oat bien voulu chanter un cantique en
leur langue an troisieme reposoir. Je crois que notre
bon Maitre a e uan peu de consolation ce jour-li.
Le 29 juin, toates les colonies des- environs : Bandras, Essarts, Magny, laSaule, la Lande, Montcbani,
Blanzy, le Creusot s'unissent aux Gautherets pour
aller se consacrer au Sacr6-Ccer i Paray-le-Monial.
Les uns vont A pied quelques kilomhtres avec M. re
.doyea, puis preonent le traij; d'autres vent en auto
josqu'd la station, puis s'unisseat aax premiers.DUautres enfiu vont directement em auto jusqua'
Paray.
Noe• avous ti des cermoonies toates particoliires,
accompagnees de .;hants polonais et, . la grande
procession, nous suivons de loin le Saint Sacremet,
lderritre tostes les confr&ries, afin de n'incommoder
personae par nos chants.
Nous avoas tons prir beascoup k l'intention des
enfants qui se pr6parent a* grand jour de Ia premike
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communion. Cette annie, ils sont cent vingt, car les

Bandras, n'ayant pas d'aum6nier, ont dfi s'unir aats
Gautherets. Profitant du cong6 de tout le monde poarE,
le 14 juillet, M. le doyen a choisi ce jour pou~,
faciliter aux parents de pouvoir, eux aussi,se confesser et communier avec les enfants. Une soeur a
se mettre a la disposition de M. le doyen pour l'aider
a surveiller les enfants, accompagner les chants Ct.
preparer le petit monde. Le 14 juillet, la petitec
retraite de trois jours terminie de grand matin, toutcW
la cit6 est en mouvement, car les enfants doivent s
reunir, a sept heures et demie, dans la cour de FicoleS
des garcons. lls sont, de I, conduits, musique
dards en tate, a la chapelle, pleine deja, vu I
nombre de fideles.
- Apres la c6r6monie, tout le monde se ren
salle de reunion, situ6e vis-a-vis le dispensa
grande surprise! LA salle est orn6e de..fleurs
place d'honneur est suspendue l'image de laI
Pologne, entour6e de drapeaux polonais. Le
ont pr6pare un petit dejeuner pour les jeunes
niants (chocolat cuit, pain d'6pices, petits
Tout le monde se presse, car le photographe
Quelques jours apres, le 18 juillet, M. le d
g&naral envoie aux sceurs un mot dans lequel i
que les locaux, de l'ancienne cantine de 1'Fe
filles des Gautherets lear sont offerts pour les
qu'elles voudront crier et que personne n'a
de profiter de ces deux salles sans l'autorisati
sup6rieure. Dieu merci, nous voila done ch
pour recevoir les enfants.
Le 31 juillet, fin des classes et distribut
**
_.
TI L. _*. 1I~
prix. 1 iaut aonc y aller, car les deux places d'hon-•
neur sont r6serv6es, une A "M. le doyen, l'autre a mag
sceur supirieure, comme on l'appelle ici.
-
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Les classes termin6es, par le fait mime toutes les
enfants sont entre nos mains; voila pourquoi, le
2 aoit, apres vapres, M. le doyen vint b6nir notre
nouveau.local, ainsi que les fidles qui 6taient venus,
et ensuite, apres une petite allocution, eut lieu l'acte
d'intronisation du Sacr6-Coeur de J6sus.
C'est done sous la protection de Notre-Dame des
Anges que commenca notre ceuvre du patronage, et
sceur Th6ophila, qui s'6tait pr6par&e A Montceau pour
pouvoir diriger la Goutte de lait, a di prendre les
enfants sous sa garde. Le lendemain, de nombreuses
enfants, grandes et petites, vinrent s'inscrire a l'cole
des vacances et, pendant les deux mois suivants, ce
fut une vraie tour de Babel, car toutes les petites
filles polonaises, frangaises on italiennes y furent
admises. Chacune apporta son ouvrage alors : de la
couture, de la;.broderie, da tricot, du "crochet, du
canevas; chacune selon son gout et ses capacita.
Pendant 1'&cole des vacances, nous avons organis6
plusieurs grandes promenades; a la joie du petit
monde. Pendant que nossoeurs se divouaient pros des
enfants, une grande joie m'itait r6serv6e. Le 5 aofit,
1'installation de la Goutte de lait 6tait termin6e. Mais
- toutes sortes de pr6paratifs furent encore nicessaires.
II fallut chercher le personnel n6cessaire pour les
travaux manuels : rinage des biberons, approvisionnement dans les six fermes des alentours, fonctionnement de la cbaudiZre et de l'autoclave; la distribution du lait d'apres I'age des nourrissons ;le pesage
des b6b1s; la tenue des registres .et les consultationsm6dicales.
La langue francaise 6tant de rigueur, j'ai dfi

prendre cet office; car nos sceurs ne se seraient pas
tirses d'affaire.
Le 16 ao~t, I'interprete m6dical ayant ~t congedi6,
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ma saeur Bronislas commenaa sa tourane" chez lets.
malades.
Voyant les sceurs a I'eenre extbrieurement, les :
habitants de Ia cite commencerent a venir les trouv-er
soovent. Le pailoir deviat alors salle de consultations
(morales), bureau de placement, tribunal de justice;car its s'imaginent, jusqu' ce jor, que la svur peat
Etretoot : juge de paix, 6crivain, conseiller, quelquefois consolatrice. Oh I comme it aous faut de la prudence! Si chaque file de la charith doit etre prdente,
les sceurs d'ici doivent I'"tre doublemeat-. 11 est.
parfois si difficile de reconcilier des 6powx, de secorir une pauvre flle trompbe et de la mettre A labri des.
injun.s et du d&sespoir, de doaner un secours, maisjuste oH it faut et as moment propice. Ces pauvresl
gens ne saveat pas combien de soucis ils causent par
leurs conidences, pea dalicates parfeis. Suivent-isiles conseils donnts? Oh ! pas soevent! Mais parfois 3i•
arrine qu'une brebis egaree revienne an bercail. Pais,•
ce qui absorbe beaucoup de temps,ce sont les Iettres
it faut leur lire celles qa'ils regoivent et ensaite
r6pondre. Dien merci, il arrive parfos de doaner anepetite lemon en leur readatt ua de ces services.
Le e" octebre, c'est la rentr&e. Tootes les fillettes4
de moins de treize ans quittent seur Tbhophila poar,
aller en classe; seuals, leurs ain6es vienaent chaque A
jour A I'ouvroir, de neuf heures .A onze et det WMrI
heure a quatre. Chaque enfant apporte sot travail :
c'est dtt linge a raccommoder, des has a tricorer, des
vetements A coudre; et- Ia pauvre smar a queklqefeis .
de la difficulti a. contenter tout son monde dte
forces differentes, mais d'exigeace egale. La-scear a,
apport6 atn livre d'histoires inthressantes; mais, MA,
nouvelle difficult : personne ne vent lire a haute :
voix, ne sachant pas assez bien lire. C'est 'me grande ,-
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ricompense quand la seur fait une petite lecture, ea
attendant qu'une des enlants se decide la faire.
SLe -jeudi suivant, tout le monde revient avec une
nouvelle joie au patronage, promettant de ne pas
manquer d'y venir tous les jeudis et les dimanches.
Pendant ce temps, la Goutte de lait fonctionne :
elle a quarante nourrissons, vu le manque de lait dans
la region. Tous les vendredis, a lieu la consultation
medicale des mamans et petits enfants de moins de
quinze mois, pr6ci d
ede la pes6e. Tons les enfants
de mineurs et employes aux mines de Blanzy habitant
aux Gautherets, Bandras et Essarts ont droit d'&tre
inscrits i la Goutte de lait. Les plus nicessiteux seuls
sont admis i profiter du lait : ce sont les petits
malades, ceux dont la maman ne se porte pas assez
bien on ne peut les nourrir elle-meme. II faut parfois
attendre plusieurs semaines avant d'etre admis. Avec
1'automlne, les malades deviennent plus nombreux et
les visites a domicile aussi.
Tout-va son train ordinaire jusqh'en d&cembre f&te
de sainte Barbe, patronne des mineurs.
Le 4 d cembre, premiere visite de M. le recteur de
La Mission polonaise. Les enfants tremblent, car M. le
doyen leur a dit qu'il faudra r6pondre, et bien fort,
aux. questions de catichisme que M. Szymbor leur
posera a la chapelle devant tout le monde: Chacun se
prepare de son mieux, aia de ae pas 6tre pris k
I'impaoviste.
Pendant l'hiver, les bals et soir6es plus on moins
convenables ayant lieu et attirant beaucoup .de
monde, mime ies enfants, il m'a semble opportun
d'organiser ddes sances de projections luiineuses.
Dien merci, je fns aidec par une ae charitable,
grande amie de la Pologne, ni,u d'jai, Dabroma,
m'aida A secoarir les venves et es orphedins. L'appa-
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reil fut achet6, ainsi que les vues sur verre, a lag
Bonne Presse et fit l'admiration des petits et det
quelques grands. Le principal est que ces pauvre§enfants passent chaque dimanche quelques heures d
la soiree auprbs de nous. Pour forcer les enfants k bien parler, nous avousorganis6 une f&te pour Noel; il y avait des chants,.
des compliments et deux petites pieces de circou-ý
stance.
L'approche de la Noel nous a donn4 beaucoupd'occupation, car chaque oeuvre a en sa fete a part.,
D'abord les tout petits de la Goutte de lait soot venUa5
sur les bras de leurs mamans admirer I'arbre de NoeRI
decork pour eux dans la salle d'attente, qui, ce jour.
fat trois fois trop petite. Chaque nourrisson a reCwg
un vetement, un jouet, et soit un tablier, soit uinjpaire de chaussoas, soit un capuchon. Les mamans out
eu plus de joie que les petits, qui ne comprenaientrien a tout ce mouvement. Ensuite les enfants duw
patropage et celled de l'ouvroir out eu leur arbre dc
Noel dans leur salle. Les premieres ont reCa dea
bonbons et les autres ont en des cadeaux distribuis eia
loterie. La seur pr6sentait un objet pendant que M. le-'
doyen tirait un petit rouleau de papier sur lequei6tait 6crit le nom de I'enfant. Alors, quelle joie!
quelle.surprise! Etcela dura deux longues heures. -*
Vint ensuite le tour des meres de la confrerie dtj
Rosaire et des chantres. Ce jour-la, ce fut plus long;.
car les compliments, les chants et les deux pieces:
prirent bien du temps, et le tirage des lots aussi, car
il y en avait trois cents. La divine Providence a:
pourvn &tout, au grand 6tonnement de tous. Quant a
moi, je ne puis que remercier le bon Dieu et m'humilier, sans comprendre comment tout cela a pu se
r6aliser ! Toutes les socitbes ont tenu a voirtoutes nos
-
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sceurs presentes - leurs fetes de Noel, ce que nous
avons du accorder & leurs demandes reitkres. Les
fetes de Noel des 6coles ont etC prisid6es par M. le
doyen et les sceurs; car, sans leur presence, les enfants
et maitres ne sauraient se r6jouir. L'annie 1925 se
termina par des vepres solennelles, suivies de prires,
d'actions de gr&ces et d'amende honorable.
1926. - Toutes les ceuvres se continuent comme
V'an pass6; ii n'y a que, pour. la cl6ture du mois de
Marie, qu'il m'est ventm
l'id&e, connaissant mieux
notre jeunesse, de commencer 1'ceuvre du SaintRosaire pour les jeunes filles. Vous me direz sans
doute : Pourquoi ne pas organiser I'association des
enfants de Marie? Cela serait plus dans 1'esprit de la
Communaut6.- Eh bien! non. Nos jeunes filles aiment
trop la danse et, pour moi, une Enfant, de Marie ne
doit pas frequenter le bal. J'ai eu trop d'exemples
depuis le peu de temps que ie suis aux Gautherets.
Elles sont organis6es comme les meres du Rosaire et
furent au nombre de soixante pour commencer. Leurs
reunions mensuelles ont lieu tous- les derniers
dimanches de chaque mois, dans a salle du patronage
des flles.
Le 6 juin, jour de la Fete-Dieu, a eu lieu la premitre communion, comme l'an passe, prtc6de d'une
retraite de trois jours et suivie de la grande procession. Le soir, aux vepres, benediction de la banniere
du patronage: Elle est bleu de France, ayant.sur une
face la Vierge noire, entour6e de 1'invocation : c Notre.
Reine, priez pour nous. n Sur l'autre face est I'aigle
blanc de Pologne avec cette inscription : a Cercle de
la jeunesse feminine des Gautherets, 2 aott 1925. »
Pour ne-pas faire de jaloux, toutes les socit6s -furent
invitees . soutenir la banniere pendant la c:r4 onie

de la biendiction. Ce fut ua moment solennel, quaad,
apres une touchante allocution, M. le doyen ordonna
a celle qui tenait la banniere du Saint-Rosaire de la
poser sur la balustrade de communion; puis les 6tea-dards de sainte Barbe et sainte Jeanne d'Arc se.
poserent en croix sur la banniere du Rosaire, et, en
dernier lieu, la nouvelle banniere qui devait recevoir.
la b6nidiction. Quand la c6rimonie fut termin6e, tons,
les saints emblMmes se redresserent ensemble pour.
saluer trois fois le trEs saint Sacrement. Ce fut trts
touchant et tres joli; car nos fillettes, celle qui tenaitk
la banni&re et celles qui portaient les cordons, etaient
habillies en costume de Cracovie.

Des lors, nos enfants ont toujours lear place daus,
les processions et corteges. Comme chaque ann&e,
pHlerinage & Paray-le-Monial en juin, pendant l'octav_
du Sacr&-Ccur.
En juillet, fin de I'ann6e scolaire par la distributioni ;

des prix, pr6sid6e par M. le doyen et les scers.
A
En aost, commencement de la classe.de vacauces et
reception de Mgr l'6veque de Lublin.
En octobre, rentr6e des classes et commencement del
l'ouvroir.
En d6cembre, fete de Noel, comme I'an passe. Eni
1926, les enfants ont joeu une grande piece pour la:
f&te de M. le doyen; car elles ont fait des progrss.
La Gontte de lait fonctionne, mais avec beaucoup de
peine; car l'approvisionnement est trbs difficile dans.
la r6gion. Les malades sont soignas & domicile et aa.
dispensaire, comme par le passe, et les braves chantres.,
glorifrent le bon Dieu comme its peuvent, de leur
mienx.
927. - Le r6 mars, sous la protection de notre
bieniieureuse Mbre, en Ianniversaire deuxi&me de
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notre d6part de Varsovie, a commenc6, avec la per.
missioa de M. le doyen, l'oaevre de la Sainte-Enfance;
car les petits seuls n'avaient pas d'association propre.
Pour commencer, tout le monde ne comprit pai tros
bien le but; mais pea a pen cela vint; et aujourd'hai
ils ne sont encore que cent quatre-vingts inscrits et
lqques -adultes. Enfin, courage! Dieu aidant, cela
viendra.
En avril, pour r6compenser les enfants et r6jouir les
parents, seur Th6ophila organisa une petite seance
rrcreative, qui a fait grand plaisir a tout le monde et
nous a valu de grands et chaleureux remerciements.
Le president du Comit6 a fait un discours, termin4 par
de grands mots, qai devaient exprimer la reconnaissance de tous. Ils avaient compris combien la pauvre
soeur avait en de peine pour dresser son petit monde,
pen maniable parfois.
Cette ann6e, le 3 mai fut ft6 aux Gautherets, ana
que les mamans et les tout petits pussent assister aux
cre-monies, car, Montceau 6tant trop 6loign6 destGautherets, Ja moitik de la population ne pouvait s'y
rendre.
Le 12 mai, visite de ma tres respectable sceur Visitatrice de Varsovie. (H6las! visite de trop courte
dur6e.) Rception an patronage, exposition des
travaux, visite des dames-de nos chers fonctionnaires,
d6sireuses de saluer notre tres respectable soeur Visitatrice, puis distribution d'images et de bonbons.
Le jour de la F&te-Dieu fat doublement solennetcette annee, car, avant les vepres, eut lieu la b6nediction de la bannikre des chantres des Gautherets, gracieusement offerte par mi sour Visitatrice. Cette
banniere est 1'objet de la veneration de tous, car elle
a 6t6 offerte par un coeur polonais, celui d'une s&ur
polonaise, puis brod6e par des mains-polonaises sur un

tissu de Pologne, avec des fils de soie et d'or venant
de la patrie, et, comme emblkme, I'image de la Reiro
de Pologne avec l'invocation : a Reine de Czesto-..
chowa, veillez sur notre patrie. ) Cette face est e
satin brod6 blanc. La seconde face est en satin brod4<
groseille (couleur nationale), avec lettres blanche.argent(es entourant 1'aigle de Pologne : u Dieu etAj
Patrie, souvenir de Pologne, 1927. a
Tout cela a paru trop digne pour que d'autres•
emblemes, fabriques ici, servissent comme parrain ot.
,
marraine. Voila pourquoi tout le monde a insJstA poutv
que ce soit M. le doyen et ma soeur Supirieure qui
tinssent la banninre pendant la benediction, lors5:
qu'elle est inclin&e, pour laredonner ensuite an portte.
banniere, qui salue alors, a trois reprises, le tri
saint Sacrement.
26juin, pelerinage annuel a Paray-le-Monial avecm
tous les itendards et bannieres.
to juillet, premiere communion, comme les autres1
anniees.
Icole de vacances jusqu'au i" octobre.
Le i" octobre, messe du Saint-Esprit et commence!ment des classes.
Cette annie, avec la grace _du bon Dieu, j'ai
d:mand6 a M. le doyen la permission d'inviter les5
Franqais au chapelet que je recite chaque soir i haute
voix, a quatre heures et demie, car, a cinq heures,
M. le doyen le r6cite en polonais. Les enfants des|
classes y viennent, conduites par leur institutrice, qui
les surveille pendant la r6citation, puis nous chantons?
trois on quatre couplets de cantique et ensuite M. le>
doyen donne la bin6diction avec le saint ciboire. C'est

une nouveaut6; car, jusqu'ici, tout se passait en polo- *
nais a la chapelle, et c'est avec joie que nous voyons, .
ce soir, des personnes qui, jusqu'ici, n'avaient jamais-

-109mis les pieds i la chapelle, sous pr6texte qu'elles ne
comprenaient pas le polonais et que les offices 6taient
pour les Polonais; comme si le bon Dieu ne- comprenait pas aussi bien une langue que I'autre. Pour
attirer ces braves gens & la messe, je vais faire chanter
les enfants a la messe de huit heures et demie du
dimanche, dite par on pratre italien, qui donne,
en franqais et en italien, quelques recommandations
ayant rapport a l'kvangile.du jour. Dieu daigne b6nir
nos faibles efforts, car il y a beaucoup a faire ici;
mais comme il faut de la prudence!
Je termine done en demandant pardon pour mon
griffonnage, mes fautes. J'ai ~crit en esprit d'obbissance et demande humblement le secours de vos
saintes prieres pour toute la cit6.

ASIE
CHINE

MORT DE Mgr TCHAO
VICAIRE APOSTOLIQUE DE SUENHOAFOU

(Le•tre de M. Venance TCHAO)
La joie qu'a 6prouv6e l'igliise de Chine a la nomination de six e6vques choisis dans le peuple chinois
cause aujourd'hui, par la permission divine, aux
fidiles de Suenhoafou, beaucoup de peine et de tristesse. En effet, Mgr Tchao, vicaire apostolique de
Suenhoafou, qui avait requ, I'an passe, le 28 octobre,
des mains du Souverain Pontife,la consecration 6pis- ,
copale, des six mois seulement apres la prise de.
possession canonique de son siege, a 6t6 rappelM par
Dieu et a quitt6 paisiblement cette vie, muni des. sacrements de notre sainte mere l'glise.

Des qu'il entra dans son vicariat, il le consacra an
Sacre-Coeur de Jesus, r6glant que chaque premier
vendredi du mois serait une solennit6 en l'honneur da
Sacr6-Coeur et que tous les pratres feraient une
retraite en ce jour pour mieux le sanctifier et attirer
les graces de Dieu sur le vicariat. II ordonna aussi la
r6citation de l'oraison pour la paix, chaque jour, au
saint sacrifice de la messe. Ii ramena de Pekin a
Suenhoafou le petit s6minaire

pour pr6parer

les
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futurs pretres et potr jeter lea fondements de I'6glise,
et ittravailla beancoup a preparer le local et tout ce
qui 6tait nicessaire pour comaencer seton ses dksirs.
II eut soin, en outre, de faire donner-les. exercices
spiritiels poor tons les sbminaristes, les pr&tres, les
religieuses de Saint-Joseph, et meme pour tous les
fid-es de la ville de Suenhoafau, ainsi qu'aux cat6chistes de tout le vicarit. 11 savaitqae, pour propager
la foi parmi les paiens, il faut d'abord que lesffiddlep
et les pr&tres se sanctifient et soiint fervents.
1 y a. quelqe temps, alors que Ie danger de la
gSerre etait imminent iASuenhoafou, iI fonda une
-secours n avec les chr6tiens et les
association de
patnas notables do lieu et il outrit plusde dix abis
poer lea r6fugis Uordouna,,entreautres abris,d'oevrir
T'egIise cath6drale, la rzsidence, une partie du s6ai-

naire et le couvent-des'religieuses de Saint-Joseph.
Des que la guerre entre le Fengtiea et le Shansi fut
commeacee, tom les lieux disponibles..fuSant remplis
de -riugies, fiddles et paiens, homutes et femmes,
vitcilazds et junes gens, tosu efarayes et y trouvant

la paix et la consolation. Lui-name .aUait pastout,
consolant tout le moode par ses paroles et les zassa:rant par ses exhortations avec quelques mots de
doctrine. Et ce faisant, il lui arrivait deveiler presque
jusqLu'a inalit.
Le 13 de ce mois, accomplissant, selon sa coutumae,
son oeuvre de charit6 autour de la cath6drale, il avait
distribu6, en les apportant lui-m&me de sa chambre,
aux plus pauvres couch6s sans couverture en plein air,
aax uns des coavertures, aux autres des v6tements.
Puis, ayant regagni sa chaabre, it se coucha pouw se
reposer. Mais, pea aprýs, il 6prouva du. malaise at it

appela soa domestiq ue. Des que celui-ci vit le danger,
il appel-M. Ouang Tbaddce, M. Lebbe et_oi-mneme.
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M. Ouang administra I'extreme-onction & Mgr Tchao,
qui invoquait souvent les noms de Jesus et de Marie.-

Au bout d'une demi-heure- environ, il rendit le dernier soupir.
Pen de temps apres sa retraite, qu'il avait faite il
a deux semaines, un jour qu'il reglait ses compteg
personnels, interrog6 pourquoi il faisait cela, ifF
ripondit: u Pour qu'il n'y ait pas de difficult6s i
Vavenir.
Quelque temps avant sa mort, ii nomma secretement,
dans une enveloppe fermee, un provicaire, pour,
administrer le vicariat en cas de vacance da siege. Ua
jour que M. Shia allait partir pour secourir dessoldats blesses et qu'on I'interrogeait s'il avait peuu•
dans le danger, ii repondit : u Si, dans notre vicariatk
I'6veque ou un prktre sacrifie sa vie, Dieu nous donnerax
la paix et b6nira notre vicariat.
Je crois que, dans ces circonstances, il s'est bies
pr6par6 a la mort. II avait dans ses armes cette parole.
de saint Paul : Impendam et superimpendar (Je d6penserai tout et me aepenserai par-dessus).
aujourd'hui que ce programme soit accompli,
a travaill6 jusqu'a son dernier moment.
Lettre de Sceur LARMICHAUT, Fille de 1la
Shun-tek-fu, a Mgr MERIo, directeur de k

Enfance.
Le 7 ac
MONSEIGNEUR,
Puisque vous daignez vous interesser si paternellement i notre chore Mission, je me permets de vous
donner quelques details sur nos chbres ceuvres. La
maison de Shun-teh-fu se trouve dans le district de
Cheng-ting-fu, sur la ligne de Pikin & Han-Koou;
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cette maison est fondke depuis dix-huit aris; elle a un
petit dispensaire et un b6pital; mais, depuis, la'
maison a prosper6 et les ressources ne suffisent plus;
un ouvroir rapporte assez pour ses ouvrieres, lorsque
le travail est suffisant. Nous avons 6galement une
classe pour apprendre le cathchisme et les priiresaux
enfants pauvres. II y a aussi un hospice pour les vieillards des deux sexes; nous avons le bonheur de les
voir mourir baptis6s. Prkcdemment, nous recevions
de loin- en loin un b&b6 abandonni, mais depuis la
grande famine, ayant aid6 indiff6remment les chr6tiens
et les paiens, beaucoup connurent l'iglise et notre
maison et apprirent par Ik m6me que nous recevions
les enfants abandonnas. Cette annee-la, nous en
resmes 600. Dans quel 6tat nous arriverent-ils!...
Aussi, presque tous moururent, mais nous efumes la
consolation d'en faire de petits anges. Tous furent
baptis6s.
Depuis, nous en recevons moins, c'est vrai; en
moyenne, une douzaine par mois. Ces petits etres,
quand ils ne viennent pas de tres loin, sont d6pos6s
au seuil de notre porte, envelopp6s tout simplement
d'un petit chiffon, plus ou moins propre. Ce sont les
petits cris de ce pauvre d6sherit6 qui font connaitre
sa presence. Le portier.nous l'appprte; et, ce qui est
plus frequent, si c'est k une heure tardive, je vais
ouvrir la porte et le ramasser. It arrive souvent que
.nous ne pouvons attendre le pretre; nous avons la
consolation de I'ondoyer, puis, s'il peut aftendre le
lendemain,le pr6trelui fait les c6r6monies du bapt&me,
et, puisqu'il est en danger, -il a le bonheur d'&tre

confirmr.
Quelquefois, ces pauvres enfants nous sont apport6s
de tres loin: d'une demi-journbee et mme d'ane
journ&e de marche. C'est tn brave homme ou une
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brave femme qui nous connait et, entendaat dire queo
dans une famille on veut se difaire d'un nouveau-n.--4
parce que c'est une flle, et que deja ity en a. une, iit*
dhcident les parents a ne pas la tuer et lear d&clarentk.
quo les seurs recevront 1'enfaot. Tous les parents biew~
volontiers acceptent de remettre le beb6 a ces bravegens, qui nous les apportent. Quelle journ.e pour kie
pauvre inAocent, envelopp- dans de vieux habits etf
place dans un.petit panier rond ! Mais quelle joie pour
nous,, lorsque le brave homme nous apporte le bebeb.
Biea vite nous baptisons 1'enfant et nous li donnoo:
le prinom d'un enfant dont le nora figure a la Gerb14
de Ruth.
Quant au brave homme qui nous a remis to bhbe6i
nous lii demaadons de prendre iquelques heures dec
repos et de prendre un boa bol de riz. Et ce a sauveu-t
d'rmes a s'en retourne bien content.:
SNous lui glissons une aum6ne en lui recommaadaatWa
de ne pas avoir peur de sa peine, lorsqu'il appiendL que quelques enfants vont 6tre abandonnes ; qu'il no
les apporte vite. S'il est paien, nous lui disons qug'i
sauve une vie; s'il est chr6tien, qu'il sauve une me.
Plusieurs sont revenus,nous apportant d'autrespJbDbs
Une fois entre autres, un brave homme travailli)
dans les champs. Entendant des petits cris plaintifs,
cherche d'oi its viennent et ne voit rien; seulement.
prýs de lui, la terre semble fratchement remu6e;
enlkveun pen de terre et voit le pauvre petit etqe, qu
vivait encore; heureusement, ii nous l'apporte, et d
saite je P'oadoyai. Le pauvre petit ne tarda pas aail
an ciel, son bonheur d6passa ses souffrances pasee•-es
Oh ces moments de consolation nous font eblief,
ce que la vie de missionnaire peut avoir de phnible..
Que le boa Maitre- eoate nos prieres et qu'Il yeuilleZ
bleW inspirer i de bonnes ames ce dCvouement d.

Wi
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nous apporter ces pauvres enfants vou6s a la mort!
Monseigneur, depuis que nous recevons ces chers
bb6bs, c'est de notre Vicaire apostolique que nous
recevons ce que nous dipensons pour leur entretien.
Je pense que ses ressources ne sont pas bien grandes;
aussi nous h6sitons a mettre sur les comptes les petites
depenses secondaires. Combien nous serions reconnaissantes-b l'Association de nous attribuer une allocation particulibre! Nous ne pouvons ne pas recevoir
ces chers petits et, pourtant, d'autre part, il nous fant
les moyens de les recevoir. Je ne puis prendre sur.nos
autres ressources; elles ne-suffisent pas pour nos
ceuvres et les temps sont si difficiles; 1'&tranger s'en
ressent et les troubles qui souli vent toute la population
ne sont pas faits pour ambliorer les choses.
Monseigneur, je vous connais maintenant et je sais
que votre ceur tout paternel s'imeut au rxcit de toutes
ces miseres, que votre vie, si pleine de devouement,
vous la d4pensez et la sacrifiez pour obtenir des res-

sources plus abondantes pour cette Association qui
vous est si chire; aussi je ne doute pas que, s'il est ea
votre pouvoir, votre charit6 fera quelque chose pour
nous, c'est-I-dire pour ces pauvres enfants abandonnas,
qui ne demandent que le ciel; car les trois quarts nous
arrivent dans un si triste tat qn'apr.s le saint bapt&me, ils se h.tent de s'envolerau ciel.
Je cormfe cette lettre a netre Mere Inmmacu.ee, Ja
priant de donner i 1'Association les moyens desoutenir
cette chre CEuvre; et a I'CEure de la Sainte-Enfance,
la consolation de voir, parTonmoyen, sauver beaucoup
d'Ames.
Sceur LARMICHAUT,
i. f. d. 1. c.
(Extrait des Annales de la Sainte-Entance, dec. 1927.)
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Lettre de SCEUR CALCAGNI, Fille de la Charit,

M. CAZOT, assistant de la Congrigation
Hang-Chow, 2o octobre 1927.

MON TRts RESPECTABLE PERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamai2.J'ai recu votre si bonne carte du 29 juin. Elle m'
fait r6ellement plaisir et je voulais vous en remercie
avec une longue lettre. C'est pour cela que mevoilafc
octobre sans l'avoir encore fait.
Nous sommes rentries depuis le mois de juin. LS
oeuvres ont repris assez bien, surtout 1'cole externe
ou, en plus des enfants chr6tiennes, on compte encof
quarante paiennes.. C'est un vrai elan vers la religio
Elles sont avides d'instruction religieuse et rapporte
fidlement les explications du cit&chisme A leu
parents, qui semblent partager le meme enthousiasami
Dans l'orphelinat, il ne nous reste, pour le momen
qu'une soixantaine d'enfants; je dis c pour le moment.
car cela va augmenter a l'6poque de la rentr6e
enfants qui sont encore en nourrice.
Toutes celles qui avaient atteint l'age du mariag
furent mariees. Depuis le commencement destrouble
ces pauvres enfants confiaient journellement leur avenf
a la sainte Vierge, laquelle, comme nous nous y atteA
dions, a maternellement gouvern6 ces placements daas
des circonstances critiques. Depuis notre retour, non

en avons eu les plus consolantes nouvelies. Les famille
qui les possedent se disent heureuses et elles-m11
sont tres contentes. Toutes les autres avaient te6 pla
cees provisoirement chez des families chr6tiennes
la ville ou du district. Plusieurs furent adoptses
les autres nous furent fiddlement rendues.
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Toutes ces chores enfants formaient ma plus grande
preoccupation et je ne finis de remercier la sainte
Vierge de sa maternelle .protection. L'orphelinat a
done repris son aspect ordinaire, y compris son excellent esprit, qui s'est renforc6 d'une foi plus vive et
d'une confiance illimitee dans la vraie Mere des
orphelins.
Quant . la Soci&tA indigene des Filles du Sacr&Coeur, elle a eu aussi ses epreuves. Je ne parle pas de
la maladie et de la mort de leur fondateur et directeur,
dans un moment oui il semblait etre le plus necessaire.
Dieu r6alise ses plans avec des moyens qui nous itonnent souvent. Mais il est toujours certain que ce saint
pretre n'a disparu qu'apres avoir enracin6 et organist
cette oeuvre, qui est appelee a faire un si grand bien
dans les Missions.
Enquittant Hang-Chow pour nous rendrei 'appel de
nos sup&rieurs de Shanghai, nous laissions aquelquesunes de ces filles la garde de la maison. Leur noviciat
avait &t transfere provisoirement dans un poste sir
del'int6rieur jusqu'au retour de Monseigneur a HangChow. Quant k leirs r6sidences en missions, trois
seulement ne furent pas touchees par les communistes;
toutes les autres furent envahies et les filles durent
les quitter. C'est alors que, retirees gc et lP dans les
campagnes, elles purent continuer leurs missions en
s'adaptant aux circonstances. Elles y firent meme
beaucoup de bien en encourageant le•chritiens faibles
et peureux et en ramenant ceux qui avaient eu le
malheur d'apostasier devant le danger. Je crois que ce
bon M. Chiapetto a dA s'en rjouir an ciel. Le but de
cette ceuvre 6tait-atteint.
Monseigneur s'est occupi tres activement de cette
oeuvre si importante dans sonvicariat. Malgrd son 6tat
de sante, qui va en s'ameliorant, Sa Grandeur necesse
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de s'en occuper, soit pour la soutenir, soit pour y.
habituer le nouveau directeur, M. Legrand. Je ne doute
pas que tout marchera i la plus grande gloire de Dik
et poor le bien des ames, d'autant que je ne suis plau.
il pour y mettre obstacle.
Le nouvel h6pital de ma sceur Visitatrice n'est pasý,
encore fini, et il nous est tres p6nible de refaser tant.de pauvres malades, qui meurent chez eux sans assistance. Si vous saviez, mon Respectable PEre, combieuq
ils nous manquent, les pauvres malades. Nous ticbous
de nous rattraper sur- les dispensaires. Cette ann&e
cela ne reprend pas facilement, a cause des voyagesm
qu'il faut faire atravers la ville. Un de ces dispensairea &t aussi occup6 par les Soviets.
VoilA, mon Respectable Pere,les nouvelles de Hang
Chow, que, j'aime A croire, vous n'avez pas oublik.L'apparence de la maison a bien change, surtout lax
chapelle, qui a eu l'honneur, pendant les troubles, deremplacerl'eglise paroissiale. Les ciermnonies les plus~
touchantes s'y sont passes i peu pres comme elles seo
passaient dans les catacombes. Monseigneur y a mmn.-i
faitune ordination. Le nouveau pritre a •6 remplacet
le jeume pr&tre qui a 6tC martyris6 dans le vicarat de
Monseigneur Ciceri. Nous y avons eu toutes les cer~monies de la Semaine sainte, meme les saintes Huiles,
plnsieurs de nos enfants y out &ti marines, dontquatre
Sla mlame messe; des adaltes y ont et6 baptises. Ennin
Monseigneur n'est parti qu'apris avoir tout r6gl6. EtL
c'est apres cela qu'avec ce pauvre M. Chiapetto mnourant, nous avons quitti la ville en cachette pour nours
embarquer vers Shanghai.
Ma lettre est bien longue, comme je l'avais prvu;.,
mais ce sont des nouvelles qui.peuvent vous int&resser
et je vous I'adresse avec les sentiments respectueuxe
de la petite famille, avec laquelle je demeure, ea_

I19
1- Jesus. et Marie Immaculte, moo tres Respectable Pere,
S.Votre tris kwuble etobbissante,
Smur CALCAGNI.
MONSEIGNEUR O'SHEA, COADJUTEUR DE KANCHOW
A la demande de Mgr Dumond, yicaire apostolique
de Kanchow, le Saint-Sifge vient de lui donner ua
coadjuteur en la personne de Mgr Jean O'Shea,
supeaieur de la Mission amiricaine di meme vicariat.
Le nouveau pr6lat a quarante ans. If portera Ie titre
d'6veque titulaire de Midila on Mdlila, ancien 6vech6
de Numidie. Sa jeunesse, son intelligence et son activiti permettent d'esp6rer que les fruits de son zle
apostolque seront abondants.
LA GUERRE ET LA REVOLUTION
AU TCHELY.
Bulletdi Catholique n dp Pkin
(Novembre 9g27)
La paix continue iv rbgner dans la ville de Pekin,
malgr6 le bruit du canon, que l'on a entendu durant
Extrait du:

plusieurs jours dans le voisinage de la'capitale, en la
direction de Manteoukeou.
Les communications, interrompues pendant plu
sieurs semaines eitre Soeiyuen, Tatougfoup-Kalgan
et P6kinr, ont 6tk rxtablies et tendenta reinvenir normales. Nous t'avons pas enteAdua dire que, sur la ligne
de Pekin-Kalgan-Soeiygea, les eglises et- residencas
aient particnlibresment souffert. La guerre reste toujours une chose triste et malheureuse ; mais elle s'est
passee, sur ce point, avec le minimum de d-gAts 4t
d'ennuis, autant du moins que nous puissions le savoir.
Au sud de P.kin, on nous signale plusieurs actes
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regrettables de pillage, notamment & Tingtcheou,
il, semble bien qu'a r'insu certainement des grant
chefs du Fengtien, les soldats ont commis, vis-a-vw
des habitants'de la residence et de la.persoune d.
missionnaire catholique, des exactions et des tracasb
series qu'accompagnait, sans les justifier, la fusillad,
contre les soldats du Shansi. Heureusement qu'"kfois la ville prise et la bataille finie, des ordres supfr
rieurs ont offciellement tout remis en place, penda i
que s'6changeaient, dans un grand marchO
qui a sevi a travers la ville, tons les p
pillage.
On nous signale, vers le milieu d'octobre
la r6gion de Paotingfou, la situation est de
calme et que plusieurs residences de mi
ont ete saccagies.
Pour Tcheoutcheou, oi des soldats du
4t6 assiCgts par les troupes du Fengtien, on
date (31 octobre), sans nouvelles des missic
sont a la residence de cette ville. Trois-mis
partis de PMkin pour aller aux nouvelle
secours, si possible, n'ont pa p6n6trer da
On signale deux risidences pillfes da
nage de Tcheoutcheou. a C'est la guerre !
souvent en Europe, au temps de la grai
pour expliquer et tacher d'excuser un p
pillages et de cruautes. Du moins, s'il fa
et condamner tous les faits bien caract6ri
lages, pourtant peut-on dire que les chefs
en presence, Fengtien et Shansi, les conda
mtmes; et on constate aussi que les habitants, paiea%
et chretiens,.continuent, un pen partout a chercher un
abri et un refuge . 'L'glisecatholique.
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Extraits de lettres de M. DESRUMAUX,
pritre de la Mission
15 octobre 1927. - a Nous avons a nouveau la guerre
chez nous. Toutes communications sont interrompues
entre P6kin et Paotingfou, Changtingfou et le Sud.
Quelques lettres nous sont cependant venues de Paotingfou. Dans 1'une, Mgr Montaigne m'annoncait
qui'une.rsidence avait 6t6 completement pill6e et un
domestique tu6; il craignait d'autres malheurs, mais
n'avait pas de nouvelles... On s'est battu Iongtemps A
Tchengtingfou... A Tchoutcheou, oia se trouve
M. Saint-Martin, on a bombard6 la ville. Les ruines
sont grandes. Je n'ai d'autres nouvelles que celes des
journaux, bien que celte ville ne soit qu'k cent lis de
P6kin (So kilometres). Ce soir, on annonce que la ville
a At6 reprise par les insurg6s. Ces troubles vont etre
:
un grand obstacle A tout ministtre pris des *s
bien des 4coles ne pourront etre ouvertcs; bien des
missions ne pourront &trefaites. w
8 dicembre. - (L'ann6e 1927 se termine pour nous
dans le disarroi politique, dans la guerre civile. Les
missionnaires, leurs auxiliaires et les chr6tiens. ont
jusqu'A maintenant 6t6 visiblement prot6ges. Sans
doute quelques-uns ont souffert. II y a des victimes.
M. de Saint-Martin est toujours assi6g6 avec quatre
pretres s6culiers. 1 a et6 blessi par un obus jeti par
un avion, mais 16gerement; et la blessure est aujour-'
d'hui gu6rie. Un pretre chiinois a pu entrer deux fois
en ville comme mandataire de paix; ii a vu la Mission
et a pa s'entretenir avec les missionnaires. L'6glise,
l'6cole et la residence sont tout: abim6es par les
obus. )

13 janvier 1928. -

4 M. de Saint-Martin est enfin
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delivr6, apres trois mois de captiviti. 11 a ichappi
deux fois t une mort imminente. II n'a pas trt
souffert de la faim. II a pu'cilbrer la sainte mesi
chaque jour. 11 se trouvait en cette ville avec tkaf
pr&tres s6culiers. Tous vivaient daus une cave. L'glis
-'&eole et la r6sidence ont beaucoup soaffert;
Lettre de saur CHATAGNON,

Fille de la Ckariti 4 Paotixgfou
4 noyembre 1927-

Notre h6pital est en ce moment rempli de soldaI
Les ambulances aeChine n'existent que de nom.
Chinois mettent la Croix-Rouge sur une caserne et .
sans docteur, sans maatiriel de pansement, ils reqoiveC
P

cents
a

lIL .cuLs

essUs.

o•ns vU

viangjsatres de l'h6pital et c'est de cette
que, chaque jour, ai dispensaire, nous s&
deux cents A trois cents bless6s. Les sold;
apportent sur des brancards, voire men
tables. II est impossible de se faire un
plaies que nous soignons; car, en plus de
les vers y grouillent par milliers.

La guerre n'est pas termin6e et chaqu
blesses nous arrivent; et ces soldats, dont
sont des brigands, sont chez nous de i
agneaux et se montrent tres reconnaissant
qu'ils recoivent.

Plusieurs de nos bless6s sont morts et to
Dieu, ont ktk instruits et avec reconnai
i
-___..
ecca
pt&

le

bapthmi.

I
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AU KIANGSI

Leae de Mgr CLERC-RENAUD, vicaire apostalique
de Yukiang, a M. BRIANT, pritre de la Mission
Yukiang, 1a septembre

g197.

MONSIEUR ET BIEN CHER CON RERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous #our jamair!
Hier, me sont arrives vos souhaits de bonne fete et
1'assnrance de.vos prikees; je vous en remerie ; et
poureles pri•ses, ae craignez pas de recidiver. C'est
plus que jamais le tempus orandi, tandis que, de
I'autre c6ti- de la barricade, c'est le tempus maediVousne sauriex croire combien est changi l'esprit
des notables et de tout ce qui ditient une parcelle
d'autorit . L'6tEanger, voilk I'ennemi. Si nous sommes
encore de ce monde, c'est que la Chine a encore ur
pea de crante; mais, si elie se sentait assez forte,
eie irait certainement anx derniers exc4ks.
* J'ai passt la fate de l'Assomption a la campagne;
la.Lrsidence Etait pleine de soudards. J'avais demandk
qge'o me laisset tne chambre : pour toute r6ponse,
des.menaces; et des injures. Et encore Yukiang a ea
traitement de-faveur.; la residence a relativement pen
souffert et nous ne .nOO sommes cach6s que trois on
quatre fois.
SAitlcurs, c'est Ia desolation. Depuis Teogkiapou
jusqu'A. Yushan, les residences et 6glises oatet6
pilles, saccag6es, polluecs, etc- Depuis huit mois,
M. Sageder a les soldats en r6sidence; il, habite un
coin de l'orpheljnat. M. Fang, Aneuf heures da soir,
allant se coucher, a &tA mis a la porte par les soldats
et leur chef s'est install6
chez lui et lui a tout vol.
I'
I
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M. Sageder a di lui acheter des habits. lyang est to.
jours sans pasteur. A Fuchow, en plus des soldatj
il y a les brigands, qui occupent Yangshan, Tsongje%
Ihwang. A Shangtuntou et Fuchow, ce sont les soldatf
Toutes ces r6sidences sont dans un 6tat lamentabwA Kienchang, residence, s6minaire, orphelinat so
dans un 6tat indescriptible. A Iaochow, les soldatj
actuellement, occupent residence, &coles, maison 4*i.
scurs, orphelinat et h6pital. Kintchchen a aussi, dOF
on, beaucoup souffert. Et j'en omets...
Le statu quo se maintient; mais la conclusion, c'e
qu'il faudra probablement abandonner nos residenc
de ville pour.vivre modestement A la campagnhi
Celle-ci jusqu'a present n'a pas et6 trop coe
si nous avions les coudees franches, nous
continuer notre travail d'6vangelisation 1
populations rurales.
A Kankowi, M. Fon n'a presque pas soufi
qu'en dehors des grandes routes.
Voila oi nous en sommes; Le Kiangsi es
provinces du sud, avec le Honnan et le Houp
le plus souffert. Le 4 aoft dernier, il y a e
quatriime fois, pillage gen6ral & Nanchang
dence n'a pas 6te 6pargnee, et ces messieurs
plus,apres l'operation, qu'une chemise et un
La concession de Kluniaug n'existe pl
d'Europ6ens. A Kuling, de meme.
,
. •
•..
Noraistes et Sudistes coctinuen t s e battre; mai
quels que soient les vainqueurs, le statut des 6trangeKi
sera certainement modifi6 & leur d6savantage.

i
i
!

i
!
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Extrait d'une leltre de Mgr CLERC-RENAUD, vicaire
apostolique de Yukiang, a M. le SUPERIEUR GENERAL.
ir novembre 1927.

... La paix semble encore bien 6loign6e et nous
continuous & vivre dans des alertes continuelles. La
r6sidence de Kweiki a et6 occup6e par trente soldats
et la Croix-Rouge. Le pretre indigene avait demand6
qu'on prit les autres bitiments, 6coles et dipendances.
Rien n'y a fait, sinon d'exciter a~ colire de ces
messieurs. Le parti pris est visible. D'autre part, les
grands chefs, qui avaient rev6 d'unifier la Chine, onk
compltement kchobu.
II y a actuellement cinq gouvernements : Pkin,
Nankin, Hankow, Canton et le nord-ouest de la
Chi-e. C'est done la guerre civile'encore en perspective, et pour longtemps...
par la
M. Abeloos, fatigu6 et fortement secoun
.soldatesque, est toujours . Shanghai. Sa r6sidence de
Kienchang est une de celles, avec Fuchow et Kweiki,
qui ont le plus souffert. Actuellement, il y a une
quinzaine de r6sidences et leurs dependances que
nous.ne pouvons r6cup6rer. Celles dont nous avons la
rtre enlevtes d'un jour a
possession peuvent nous
l'autre. J'ai cru, ces jours-ci, qu'it en allait etre ainsi
de la mienne aussi avons-nous mis en siret6 le peu
qui y restait.
Extrail d'une lehrede Mgr DUMOND, vicaire gpostolique de Kax-Chow, a M. le SUPIRIEUR GINEtRAL.
6 novembre 1927.

A part les gros ennuis causes par le s6jour des
soldats dans nos residences, nos pertes materielles

ont Rt6 assez 16geres, ainsi que celles de nos chritien%.
Malheureusement, les pertes spirituellei sont plW
graves, non que nous comptions beaucoup d'apostaS
proprement dits, mais par le fait que nombreux sm.
ceux qui ne mettent.plus les pieds ail'6glise, surtoo •
dans les villes, comme a Kan-Chow, oil, perdus at
milieu des paiens, ils ne forment pas de corps bW04
compacts. Nous voilk revenus & pen prss a notre t.
normal.
Les soldats de Kwang-Tung sont rentr6s de eI:
tournee triomphale, sans avoir pu arriver a P&kia,
pais non sans piastres; ceux de Ia province et de
provinces voisines se battent entre eux. En attendamte
ils nous laissent la paix. Les 6tudiants semblent av
perdo un pen de lear ardeur guerriere, en perdaaL
sans doute leurs bailleurs de fonds. Les parents,
reste, commencent & ouvrir les yeux. Les gens aya
quelque bien doivent comprendre que les veritable
imp6rialistes, dont ils doivent se m6fier, ne sont
ceux qu'on leur a signal6s. Nos missionnaires
ricains et chinois r6parent sommairement leurs per
matirielles. et, apres la retraite annuelle faite i
plusieurs groupes, tachent d'ttablir de petites 6colk
et visitent leurs chr6tiens, dont un certain nombre ou
<ti, I'annae dernire, un pen abandbnnes.

4

Extrait de letires de M. LEGRIS, pfrtre 'de la Missia

&Shanghai
27 novembre. - Les rigions de Shanghai et
Chekiang sont en paix, en ce seas que ce n'est plh*
l'6tat de guerre; mais les vexations relatives auti
biens, aux &colesindiquent le r6gime nationaliste ea
excrcice. Le vicariat de Kiukiang a subi Ie passagle
de nombreuses troupes. L'occupatioa des r6sidences
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en beaucoup d'endroits a eu lieu de nouveau; mais
on s'est aperqu que les soldats 6taient plus respectueux. Mgr Clerc-Renaud, auquel les soldats avaient
laiss 1'usage de 1'6tage et qu'ils d&rangeaient unit et
jour par leur tapage infernal, a prkf6r6 se retirer A Ia
campagne. A KIan-Chow, tout n'est pas encore reqtre
dans l'ordre.
6 dicembre. - La chapelle de la maison centrale
de Shanghai vient d'etre le theatre d'un horrible
sacrilege. Dans la nuit du a
3 dicembre, deg
voleurs se sont introduits et ont emport- deux ciboires

pleins d'bosties consacrbes et un autre, pris daas la
sacristie. Jusqu'ici noas ne savons pas Ie mobile de oe
sacrilege; on n'a encore trouv6' aucne trace des
valeurs. 1 a et6 impossible de retrouver les saintes
esp&ces. Toutes nos seucs sent dans nne grande
d6solation etcraignent que la-chose ne se reproduise.

26 d4cembre. - La region du Kiangsi, particuliirement celle de Kian, est trooblke par le coimmnaisme des paysans. La f&te de Noel A Shanghai s'est
pass6e dans le calme. La seule particularit&que j'aie
remarqu-e est an tract de circonstance, que j'ai trouvn
ce matin, jet iaprofusion devant notre Procure et
appelant I'armee des travailleurs A se lever poor
dStruire Ie christianisme, parce qa'ii est l'iastrumeat
de l'imprialisme et demaade i ses adeptes la reconnaissance de traiths in6gaux.
iy janvier 1928. - A I'eure actueile, les nmuveiles.
de nos Missions sont en g6n&ral assez bonnes. Cependant, celles du wicariat de Kian nous donnent des
inquitaedes. Les communistes se sont levis dans la.

region. A la fin de d6cembre, ils assidgeaient la aille
de Wanan, od se, trouve M. Russo avec an coafrere
chinois, pillaient les environs, et an ktait sans noavelles de M. Vittone, quia d• fuir devant ces brigands.
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Lettre d'ux missionxaire de Kian
,
Vous avez su comment, pendant mon retour ici,
3 septembre, on tira une dizaine de coups de casa4
sur le navire de guerre anglais qui nous escortait. Al
coups partirent des forts de Woubou. Nous viai
distinctement boulets et obus tomber dans le fleuv,
Les Anglais riposterent et le bombardement ceSi
aussit6t.
Un peu plus loin, ce furenrt les mitrail
fusillade des rouges postes sur la rive, qui
surtout le bateau de guerre; notre stean
qu'une balle, qui ne causa aucun dommage
du navire qui nous escortait imposa silence
a nos agresseurs.
Le reste du voyage se passa sans in
dehors de ]'examen minutieux que nous (
& Nanchang; mais notre titre a H6pital <
nous valut un tour de faveur.
En rentrant a Kian, j'ai pu me rendre
degats causes par 1'occupation militaire
pillage quil'a accompagn6e. Tous les lits
menat, environ soixante-dix; tous les bai
catichum6nat que de l'6glise, chaises,
travail, toutes les portes, etc., pilles ou
literies, habits et tout ce qui pouvait avoir
valeur a iti vendu dans la ville meme. L,
pi6t6, comme m6dailles, chapelets, ima
profanbs et jet6s dans la rue comme
imp&rialistes. La cath6drale, aprbs avc
latrine et d'hcurie pendant des mois,
appropribe.
Notre grand s6minaire est le quartier
troupes qui se sont succ6d6 depuis le coi
de l'occupation. La belie chapelle du
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passe par plusieurs . preuyes : d'abord chambre deconf6rences, elle est devenue maintenant le quartier
d'un colonel. Ce n'est pas qu'en ville il manque de
logements; mais c'est, de la part des rdvolutionnaires,
un parti pris de nous vexer, de nous humilier, de
nous faire perdre notre prestige devant la population
et nous obliger a partir de nous-mames,
MM. Thieffry, Mignani et Vittone se sont remis des
coups de crosse de fusil qu'ils ont recus; mais ils
faillirent y laisser la vie. Deux pr6tres chinois ont di
leur salut A l'intervention de leurs confreres europ6ens : arr&t6s et pris pour des chefs militaires du
parti oppose, ils ne furent relichks que sur 1'attestation des missionnaires 6trangers qu'ils 6taient
rbellement pr&tres.
Nos chores Filles de la Charit6 de Kian ont eu aussi
leur large part au calice d'amertume : maudites,
maltrait6es par ceux memes qui ne recevaient d'elles
que des bienfaits, elles out tenu bon. Maintenant
encore, une compagnie de cinquante soldats occupe
militairement leur dispensaire et 1'h6pital des femmes.
Malgre cela, elles continuent a soigner les soldats
malades qui ne cessent d'affluer chez elles.
Mais le mal materiel n'est rien en comparaison da
mal moral cause & la religion par leurs conferences,
leurs ecrits, leurs calomnies et surtout par l'exclusion
des chr6tiens de toutes les soci6tts. Ceci a amen6
plusieurs defections (exterieures) parmi les nouveaux
chritiens. Les vieux chr6tiens ont bien tenu jusqu'ici
et ils sont disposes i tout perdre plut6t que d'apostasier. Parmi les neophytes, il ne manque pas de Judas
malheureusement. Voici un fait arrive dans ma Mission.
Un chr6tien exhortait sa belle-sour, veuve depuis
pen de temps, a rompre les relations scandaleuses
qu'elle entretenait, et qui portaient prejudice- la

-

130 -

r&putation de la chritienti et aussi de sa famille. La
nouvelle Heriodiade, furieuse de son admonestatio.
d&cida aussitat de se venger en d6nonvant son beanfrire aupres des paiens et aussi des catchlumnes
apostats. II fut appr6hend6 et mis en demeure d&
signer une attestation dans laquelle il reconnaissa*
< avoir mal parl des revolutionnaires » et d'apostasier.
II n'apostasia certainement pas; car, le lendemain,
6 juiilet, il fut port6 mort dans sa maison. 11 m'est
impossible d'avoir d'autres details sur ce fait; car
personne n'ose parler, de peur de partager son sor•et, d'ailleurs, la plupart des chr6tiens de l'endroit s.
sont enfuis. Ce qui semble certain, c'est que ca
chreticn a refuse d'apostasier; sinon, i aurait eua i
vie sauve.
AU TCHIKIANG

De Shaoshing, M. Luc Yao &crivaita Mgr Defebvre,

le 19 octobre :
u En ce moment, neuf heures du soir, je vous ecri»
cette secondelettre de la journ6e pour vous annoncerune nouvelle importante. Cette apres-midi, une rume.c
montait et elle est allke en s'aggravant. Vers troisheures, environ trois cents soldats du 7* r6gimea~
ayaat pris chez eux quelques fusils, s'en all&rent chel
Ie chef de la police, oh ils s'empartrent des arumeo
des sergents de ville et lierent le pr6fet de police

Us lui demandaient de donner 8o piastres A chaque
soldat pour la route. Le pr6fet ne put s'exkcuter et
il resta lie a la Chambre de commerce.
« Les soldats donc, avec ces armes voices, sortirean

de la ville par la porte des Cinq-Nuages et rapidement.
s'ea allrent dans la campagae.

piller les riches propriktaires.

Strement ils vo4.
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( Quelle triste situation ! Dans notre residence,
nous avons de ces soldats (ce sont des--ecrues sans
armes), devenus si pauvres qu'ils meurent presque de
faim; depuis trois mois, ils n'ont recu aucun salaire. n
Ces soldats d6bandis causerent quelques degats
dans la campagne; mais des troupes envoybes aussitbt
de Ningpo les poursuivirent. Une quarantaine de ces
fugitifs furent pris et executes, soit sur les bords de
flcuve Tsongo, soit a Shaoshing.
Enfin, le 27 octobre, M. Yao pouvait ecrire : a Les
soldats out enfin quitt& notre residence, oh ils sont
restes plus d'un mois. En genural, grice au commandant d abataillon, nous n'avons pas eu trop a nous
plaindre. Les degats cependant montent . plus de
Too piastres. En partant, les soldats ont mrme"
O protestations, une table et deux
emporti, maIgr nos
lits. Je comprends tout ce qu'ont dfi souffrir les
missionnaires qui sont, restis de longs mois avec ces
h6tes peu desirables. »
La chasse aux communistes se fait un pea partout,
et c'est heureux.
M. Ou Maur 6crivait que le 28 novembre &tait Je

jour fix par le parti pour prendre la ville de Wenchow; its devaient commencer k mettre Ie feu aux
quatre coins de la cit6. Heureusement, trois des chefs
furent pris avec les documents les plus- compromet
tants, et, d'apres uoe lettre de M. Prost, les autoritis
n'hesiterent pas et firent ex6cuter ces agitateurs.
Uv complot.de meme nature 6tait l6abor• au sujet
de Ningpo.
Eh! oui; les autorites n'hesiterit pas; mais ne
seront-elles pas dibord6es ? Les communistes sont
partout, surtout dans les &coles. On a arr&t6 a Ningpo

quatre professeurs du Collige industriel.
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Un beau jour, on apprit que les forts de Tchanghai,

-

A 1'embouchure de la rivibre de Ningpo, avaient it6.
bombard6s. Que s'est-il passe l-bas? On ne le sait as•
juste. II y eut arriv6e de bateaux de guerre, coups de
canon des deux c6t6s et enfin disparition des vapeurs;
mais, pour le reste, les details ne sont pas clairs.
Voici, cependant, la note parue dans le North Ckina du.
18 novembre : c Trois canonunires appartenant a Ih

flotte du Nord ouvrirent le feu contre les forts de
Tchanghai, le 13 novembre, a dix heures du matin.Chaque bateau tira un coup dans la direction datemple de Tchao-pao-sain; chaque fois, ce fut tropg
court. Les forts ripondirent par huit coups; aucun
apparemment n'atteignit son but; mais les bateaux se
retirdrent.
K Le mouvement des vapeurs de commerce fat com-.
pletement d6sorganisi par cet incident. Cinq bateauxw
venant de Tinghai, Haimen et autres places, qui
ordinairement arrivent dans la matinee, refuserent..
d'entrer dans la rivibre avant la tomb6e de la nuit._
Les autres, qui avaient quittE Ningpo le matin, trou-n
verent plus sage de rebrousser chemin et d'attendrew

que la voie fit libre.
( Quand la nouvelle parvint i Ningpo, le commandant,
militaire, general Wang, ordonna aux 5, 6*et 7* sec,lad de s•. troupes de partir immediatement pour
Tchanghai. Ces soldats paradirent sur le quai, avec
mitrailleuses, fusils, revolvers et caisses de munitions,
mais ils ne furent pr&ts a partir que tres tard dans
l'apres-midi, lorsque deji on savait que les bateaux
ennemis avaient disparu. ,
(Extrait du Petit Messager de Ningfo, oct.-nov.

9a27.)
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INDO-CHINE
Lettre de Sacur LEBRUN, Fille de la Charitd,
a M. CAZOT, assistant de la Congrigation
Saigon, Couvent des Soeurs de Saint-Paul
de Chartres, 16 octobre 1927.
MON BIEN RESPECTABLE PERE,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
Veuillez excuser ce format de papier de voyage.
C'est de Saigon que je veux vous adresser mon merci
(et quel grand merci!) pour vos lignes si belles sur
1'esprit d'apostolat que nous a apporties 'Acko de la.
Maison-Mkre; elles m'ont 6t6 une vraie joie, arriv6es
juste a point pour me riconforter; cette impression de
pieux riconfort, bien d'antres que moi l'ont ressentie,
et ii me semble que la pens6e du grand bien que
vous nous avez fait a toutes, & nous particulibrement,
filles de Missions, vous sera une petite recompense de
la peine que vous avez prise. II est bien vrai, l'esprit
d'apostolat, c'est l'oubli du moi, car il ne va pas sans
l'abn6gation de soi-meme, et du jour oiI la Commanaut6 ne le possederait plus (ce qui n'arrivera jamais),
elle tomberait vite dans la langueur et 1'6goisme.
Oh! que je souhaite done, mon Pare, que vos sentiments deviennent me sentiments d'abord, puis les
sentiments d'un grand nombre d'ames ginkreuses,
toutes disposkes A ne rien refuser & Notre-Seigneur,
pour 6tendre son rbgne toujours plus!
Et c'est de l'Indo-Chine que je vous kcris cela, mon
Pere, frappante coincidence! juste au moment oi I'on
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la Chariti tout un vaste
ouvre devant les Filles
horizon d'oeuvres, et de belles ceuvres, qui promettent
un bien bel avenir de fruits de salut a notre chbre
Communaut6.
Dija, j'ai vu Mgr Dumortier qui se montre tres tres
bienveillant, il d6sire vivement une riponse favorable, surtout A cause du Gouvernement, qui se dit
enchante de la demarche qu'a faite Sa Grandeur pres
de Notre Tres Honord Pere. Aussi, d&s demain,
nous devons voir le chef du cabinet du gouverneur
de la Cochinchine, puis 1'administrateur principal de
Giadinh, dont on voudrait nous confier I'h6pital. 11
est situ6 dans la banlieue de Saigon, A sept ou huit
minutes d'auto. La propri6te, presque a la campagne,
est tres belle. Vous connaissez, mon Pere, la splendide
' vgetation de Saigon, mais, peut-etre aussi, vous,
.n'avez pas oubli la chaleur du climat.
J'attendrai done que ces visites soient terminees et
aussi d'avoir revu Mgr Dumortier, antant que ce sera
n6cessaire, pour Acrire k Notre Tres Honore Mere,:
afin de la bien mettre au courant de ce qu'on voudrait
nous voir accepter; mais je puis bien vous dire, mon
Respectable Pere, que j'aurai le rceur partagk en lui
&crivant tout ce que je croirai devoir lui dire, car ne.
sera-ce pas au detriment de notre Chine que 1'IndoChine sera accepte ?
II fa.ut bien convenir, car l'amour n'est pas toujours
aveugle, que l'Indo-Chine, au moins Saigon, eat plus
avanc6e en civilisation, et, partant, plus propre, plus
hygienique que ma Chine, et que, bien que cette temperature de chaleur humide y soit plus penible que la
n6tre, je ne crois pas que le climat y soit plus meurtrier, la contr6e 6tant tres.assainiei.
Dans la Maison Centrale des Soeurs de Saint-Paul
de Chartres, out nous. recevons. le plus aimablo et
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fraternel accueil, il y a, avec cinquante a soixante
soeurs annamites, vingt-deux religieuses, toutes franqaises, qui sont 1U depuis longtemps, pour la plupart,
et semblent assez bien supporter ce climat. II est vrai
qu'a Saigon on jouit de tous les avantages que peuvent
offrir nos grandes villes de France.
Ce matin, nous sommes allies a lagrand'messe -la
cathidrale. Assistance des plus cosmopolites; on eut
dit un 6chantillonnage de toutes les races; mais, pas.
une place vide; et les messes se succedent de ciaq
heures a huit heures. A l'a
sortie, les deux cornettes
ont attire plus d'un regard sympathique; car les Frangais 6taient en bon nombre l'office, at nous entendions : a Les Sceurs de Charit6, ici! a Un officid
supirieur ne put r6sister an desir de demander : a Les
Filles de la Charit6 viennent-elles ici pour. i'hpital
militaire? Ce serait trop beau!i
Nous avons voyag6 jusqu'a Saigon avec la Mire
Provinciale de la Providence de Portienx qui se readait au Cambodge. Elle insistait beaucoup pour que
je m'y rende avec elle. J'avoue que j'ai eu, une demiminute, la pensae d'accepter cette randonnee de
5oo kilometres en auto, aller et retour, plus quelques,
heures de barque; car les ceuvres de Portieux sont
parfaitement installes an Cambodge, et les religienses
tirent un excellent parti de leurs sceurs indigines.
Mais la pens6e que je n'avais pas la permission. id
cette ( 6quipe n m'a airrtee. Les raisons all.guCes
par la bonne Provinciale n'6taient point suffisantes
pour la motiver; et qu'eussiez-vous pens6, mon Pire,
si un accident m'6tait arriv6 dans cette excursion, et
qu'on vous-ett telgraphi : a Sceur Lebrun, d6c6die
au Cambodge u ? Une raison contre ce voyage est que

je savais parfaitement que la aussi on voudrait des
Filles de la Charit6. Mais ne sommes-nous pas dans
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la mime p6nurie que toutes ces Communautis etablies
1U, comme au Laos, an Siam, et qui tombent, puises,
parce qu'elles n'ont plus de personnel pour suffireDans toutes les contrees que je viens de nommeri
comme au Cambodge, en Cochinchine et ailleurs, ei.
maisons des religieuses, soit de Chartres soit de Portieux, sont constitues, h6las! maintenant, commotM
bon nombre de nos maisons de Chine, c'est-a-dire quag
deux on trois sceurs europtennes assurent les ceuvrew :
avec trois ou quatre fois le m6me nombre de sceurk
indigenes.
Pardonnez-moi mes longueurs, mon bienRespectaDle,
Pare. On voit bien" que je suis en a vacances w~Vacances n'est pas le mot propre, car je ne sauraius
appeler ainsi les ennuyeuses visites officielles que jc,
vais 6tre oblig6e de faire; car, pendant que je vou
ecrivais, le chef ddi Cabinet du gouverneur a t616phonk
i Mgr Dumortier que le gouverneur lui-meme desig
rait nous recevoir, et indiquait lundi a midi comme
heure de reception. Visites delicates; car je ne pui
que r6pondre Avasivement; je n'ose m'engager a rienu
et ne puis que rep6ter a tous que je suis charg6e se*lement de prendre des renseignements, et que c'est kl
nos bons sup&rieurs de Paris qu'appartient la d6cisionz
Veuiller agrier, mon bien Respectable PNre, les tres
humbles hommages de votre respectueuse et obkisasante fille.
SoeurLEBRUN,

i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

AFRIQUE
EGYPTE
M. MARIE-ALFRED LOFFROY
M. Marie-Alfred Loffroy est n6 & Marquivilliers
(Somme) le 12 novembre i858.
- II a fait ses 6tudes secondaires k Montpellier avec
succis, puisqu'elles furent couronn6es du baccalaur6at.
11 a toujours gard6 un excellent souvenir du collige
et des maitres nos confreres.
Le 14 septembre 1878, il-st entrk . Saint-Lazare.
Si nous jugeons par ce qu'il fut plus tard dans sa vie
de- missionnaire, il a du &tre un bon et pieux s6minariste, un studieux et pieux 6tudiant. Ordonn6 prrtre
en 1883, il vint en Orient, a Smyrne, ou it est rest6
quatorze ans comme professeur d'humanitbset de rhCtorique.
M. Loffroy s'attachait aux endroits ofi l'ob6issance
1'envoyait. Smyrne avait gard6 une partie de son coeur,
et quand le martyrologe amenait ce nom, on voyait
le sourire sur ses ltvres et parfois des larmes perlaient
sur ses joues.
En f6vrier 1897, M. Loffroy arrivait a Alexandrie,
un peu d6sorient6, disent ceux qui l'ont vu arriver, tout
en restant en Orient. Cela se comprend : il allait etre
applique a une autre oeuvre. Mais il s'y est mis de tout
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son coeur et il il s'est parfaitement habitue. La preuve,
c'est qu'il est resti dans cette maison, a cette meuvre,pendant trente et un ans, jusqu'I sa mort.
Le Superieur d'alors, pour lui menager la transi-,
tion, lui permit d'etre du nombre de ceux qui interrogeaient les candidats an baccalaurbat. 11 fit ce travail
pendant un certain nombre d'ann6es. Le gouvernement
francais 1'en a ricompens6 en lui donnant les palmes
d'officier d'Acad6mie.
Ce qu'il fut pendant ces trente et un ans d'Alexanýdrie? Un bon confrure, pieux, r6gulier, aimable, bien-¼
veillant, serviable, aimant a remplacer ceuxqui avaient;,
besoin de s'absenter pour raison de sante on autreC
motif. Quant B lui, pendant ces trente et un ans, ilt
n'est alle en France qu'une seule fois. II 6tait patient
pour supporter les taquineries, qui lui arrivaient plus qu'A son tour. 11 ne s'est jamais fich6.
Que faisait-il? Ce que font les missionnaires danxs
-ce pays, dans cette Mission : il catichisait les enfants,4
pr&chait du haut de la chaire a son tour avec 6loquence,
d'un ton tn pen solennel et monotone, confessait-,
*beaucoup, longuement, donnait des retraites aux.
enfants et aux soeurs.
C'est comme cela qu'il s'est us6 assez vite et qu'I
soixante-neuf ans, il etait us6 comme un vieillard de
quatre-vingt-cinq ans, a dit le midecin.

11 a fait tout cela pour le bon Dieu. Aussi il a vu
arriver Ia mort sans effroi; il en parlait comme d'une:
chose ordinaire. Sa parole favorite etait celle-ci :
Beati mortui qui in Domino moriunta. On pent lui
appliquer ces paroles de Job : Homo simplex et rectus
ac timens Deum.
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ABYSSINIE

LE FUTUR CARDINAL LEPICIER ET LE SUPERIEUR
DE LA MISSION D'ABYSSINIE

Le 7 septembre dernier, Mgr Lepicier eut le bonheur
de sauver a Paris d'une mort certaine leven6re M. Gruson, pretre de la Mission, sup6rieur de la Mission
d'Abyssinie, qui l'accompagnait au m&tro. Plut6t
myope, M. Gruson n'ayant pas aper~u le bord di qual;
fit un faux pas et tomba sur les rails du m6tro. Perl
sonne n'6tait Ul a ce moment, sauf Mgr Lepicier. Au
bruit de la chute, celui-ci se pr6cipita pour'sauver son
ami, qu'il put retirer de la fosse des rails avant I'arriv6e du train.
Le lendemain,Mgr L6picier etM. Gruson c6l6brerent
tons deux une messe d'actions de grices dans la cha-

pelle de la Mbdaille Miraculeuse de la rue du Bac, en
presence de toute la communaut6.
B. SIENNE.
(Extrait de la Croix, i5 decembre 1927.)

Lettre de M. DE WIT e M. le DIRECTEUR
iDES MISSIONS CATHOLIQUES

Le cri d'alarme retentit soudain dans nos montagnes:
Awani yemete! Awaniyemete! Les sauterelles arrivent 1
Voilk les sauterelles! Toutes les tribus c616braient Ia
solenniti de la a Meskel n, f&te des prm~iices de la
pioisson. Les femmes, de grand matin, s'en 6taient
allees cueillir les plus beaux¶ epis et s'occupaient
maintenant A pr6parer le plat traditionnel, le gkeat
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tesmi. Les hommes, a qui la coutume prescrit un regal,de viande grillee, 6taient descendus aux sources avec
leurs troupeaux. Tout ce monde 6tait heureux, riait,,
jasait et chantait. D'ailleurs, que faire de mieux•
devant la moisson mure que jubiler et danser?
Les cris de d6tresse redoublent, jetant I'kpouvante;
au milieu de cette joie rustique. Awani yemete! Awatxi_
yemete! Chaque bouche r6pite le cri lugubre, puis l'on
court, ahuri et affoI6, vers les champs, qui font des_
taches jaunes, 6parses sur les flancs des montagnes :
surplombant les pricipices. Un nuage gris parait 4a
1'ouest. II se rapproche avec rapidit6 en grossissant .
d6mesur6ment. Horreur! c'est le fl6aul D6j& les saunterelles sont au-dessus de nos t&tes. Leur masse com-.
pacte et profonde nous cache la vue du ciel. DesT
bataillons sans nombre s'en detachent et descendentvers la terre. Est-ce la faim qui les pousse? Les vents*
des regions basses les empochent-ils de suivre le gros
de l'armee terrifiante qui, la-haut, tout droit, poursuit
sa [route? Le battement sec de millions d'ailes rem-.
plit Fair d'une rumeur sourde, semblable au fracas des
grandes eaux tombant en cascade.
De leur c6t4, parcourant leurs champs, les hommes,
les femmes, les enfants appellent au secours, poussent
des cris formidables de rage, de d6sespoir et de maldiction, implorent la piti6 du ciel, se lamentent et
pleurent et frappent i tour de bras sur des chaudrons perc6s. D'autres agitent des haillons fixes a,des
perches; d'autres encore allument de grands feux,
dont les noires colonnes de fumee montent dans 1'air
calme. Ils esperent ainsi effrayer et d6tourner la multitude destructive. Vains efforts, h6las! Lessauterelles

descendent plus bas, plus bas encore; les premieres
se posent a terre.

Ah! l'horreur de cette descente monotone et impla-
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cable! Elles ne se pricipitent pas tout droit sur le sol,
comme les gouttes de pluie. Non, ces d6vastatrices
s'abaissent en zigzag, lentement, paresseusement,
sires que leur proie ne leur 6chappera pas. Elles
prennent leur temps, font mille tours, voltigent, indifferentes et hesitantes, comme si elles 6taient venues
sans but et i contre-coeur. Vont-elles partir? Elles se
rapprochent de terre, puis remontent, erreat, tournoient, s'entrecroisent, hWlas! toujours plus nombreuses, toujours plus denses! Vous regardez en l'air;
elles arrivent par nudes qui se suivent. Vous regardez
le sol; elles y tombent, comme des flocons de neige,
sans hate, mais sans interruption et sans piti6. D'autres
hordes inexorables succedent en rafales et s'entassent,
couche, sur coiche. Moisson, herbe, arbres, rochers,
cabanes, tout a disparu sous cet affreux manteau!
Pourquoi appelle-t-on c habif de deuil n, ( linceul
de mort n, le linge brillant et immacuId que les joyeux
flocons de neige tissent d6licatement, un jour d'hiver,
sur les maisons et les routes, dans les villes et les
campagnes de ma chire patrie? Non, c'est cette sombre
couche immonde et grouillante de vermine vorace,
couvrant monts et vaux a perte de vue, qui m&rite
cette appellation funibre. Nous assistons, spectateurs
h6b6t6s et impuissants, A la mort et - l'ensevelissement de la nature elle-meme.
Le soleil venait de se coucher sur cette angoisse,
quand Berh6 le postier m'arrive de loin. 11 apporte
dans ma case les ch&res lettres d'au dela des mers.
- Tu es fatigue ?
- Mort de fatigue!
- Les sauterelles?
- D6sesp6rantes r Je me suis mis en marche ce
matin & cinq heures. J'ai df me frayer un chemin i
A travers les nuages de sauterelles. Elles me fouet-
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taient le visage, pinmtraient dans mes habits, m'ewu
pechaient de voir la route. A chaque pas, j'cn 6crasais
des tas. Je sais arriv6 en glissant sur leurs cadavres.
- Les vieillards assurent n'avoir jamais va pareil
disastre.
- Partout, dans toutes les tribus, la recolte est
completement drtrnite, depuis Massaoua jusqu'i
Adoua, plus loin peut-&tre. 11 n'y a plus d'herbe
pour les bates, plus de grains pour les hommes.
L'ecorce des arbres elle-m&me a 6t6 d6vorie. Quelle
catastrophe! Quelle d6vastation!
Et je vis des larmes, des larmes d'homme, rouler
sur cet energique visage de negre.
- Allons, repose-toi, va souper et dormir.
- Dormir, Pere? Comment dormir? Mes enfants
me demanderont da pain chaque soir de I'ann&e. Oi
le trouverai-je? Ils mourront de faim.
Et il sortit en sanglotant.

Moi non plus, je ne puis dormir. Devant moi se
dresse le terrifiant spectacle de ces maudites btes

insatiables qui, aprks avoir divork lestiges, s'acharnent
avec la mime avidit6 sur les racines. I1me semble voir
dans leurs cabanes Berh6 et tous les pires et m-res

qui pleurent et se lamentent en r6p6tant : a Plus
d'herbe pour les troupeaux, plus de gram pour lts

hommes. Nos enfants noas demanderont du pain. O.
e trouverons-aoas? Nous n'avons plus qu'i maourir! '
(Extrait des Missions catholiques, 16 janvwer
a19F.)
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Lettre de M. CASTAN, fritre de la Mission,
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Farafangana, is" decembre 1927.
MONSIEUR
a

T TRES HONORE PiRE,

Votre biendiction,s'il vous platt!
Au seuil de I'an nouveau, veuillez me permettre de
vous exprimer les voeux respectueux que mes chers
16preux et moi formons pour vous et les deux familles
<le saint Vincent, dont vous ktes le pire et le chef
Que le Seigneur remplisse de consolation et de jobi
votre cear si aimant et si z6~1 pour le bien de tous vos
enfants spirituels et qu'il accepte nos supplications et
i'offrande de nos souffrances morales et physiques A
vos intentions. Tous les jours, Monsieur et Trs
Honors Pere, nos fervents lepreux, en priant pour les
bienfaitears de notre ceuvre de misericorde, demandent A J6sus de combler de faveurs clestes toutes les
menesqui leur portent compassion. 11s savent (car sou. ent nous le leur rappelons) que vous, le successeur de
-1'Ap6tre de la Charit6, et la Trs - Honor6e Mere des
Filles de Saint-Vincent etes pleins de pitib pour leur
sort, et qu'en mettant A leur service les hkroiques
Soeurs de CharitY, vous leur accordez ie plus grand
secours spirituel et materiel qu'ils puissent desircr tt
dont ils appricient hautement les innombrables avantages!
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Voila, en effet, Monsieur et Tris Honor6 Pire,
juste vingt-cinq ans que Mgr Crouzet, an nom de la
Congregation, a inaugura notre 16proserie, d'abord en
confiant les soixante premiers lepreux a deux infirmieres affilides a la Compagnie des Filles de la Cha-.
rite a la fin mars 1902, et ensuite en envoyant la sceur
Vollaro et deux compagnes pour s'occuper de cesinfortun6s ulcirds, couverts de plaies, ronges par e1
mal implacable. Ce fut au d6but de novembre 1902,
que s'ouvrit cette nouvelle maison, qui, s6rement, est
une des plus m6ritantes de la Compagnie, si on
appricie le mirite par le triomphe de la grace et de
l'esprit surnaturel sur la faible nature, en presence de
pareilles infrmitis, horribles et repugnantes pour
I'humaine faiblesse.
Dans ces vingt-cinq annees, plus de mille I6preux
ont sollicit6 le saint bapteme; le plus grand nombre,
actuellement au sejour des l6us, chantent les mis6ricordes du Seigneur et le remercient de leur avoir
fourni, par ce terrible mal, l'unique occasion de purifier et sanctifier leur ame; car, sans nul doute, les
neuf dixiemes auraient 6t6 irr6midiablement rtduits
a vivre et a mourir sans connaitre et aimer Dieu, si la
lepre, en les rendant indisirables, parias, aux yeux de
leurs compatriotes, aux yeux des gouvernants, ne
leur. avait ouvert la porte de la leproserie, asile du
corps, mais surtout asile de leur ame, peu a peuamenee
a I'amour de Dieu, a la resignation, a la sanctification.
Les hospitalis6s actuels, comme les anciens, de plus
en plus fervents, ne cessent de faire la consolation
et l'edification mrme de celles qui soot leurs vraies
meres par un ddvouement inlassable de tous les
instants.
Cette anne du jubil6 a &t6 c6l6bree par de vives et
nombreuses actions de graces.
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Quatorze nouveaux chretiens out augment- le nombre des 16preux Baptises dans 1'6tablissement. Un de
ceux-lA, vous le savez, avait attendu vingt-cinq ans;
son nora est &crit en premiere page du registre
des hospitalis6s d'avril 1902. On dirait qu'il veut,
par sa ferveur, son assiduite aux offices, aux instructions, rattraper le temps perdu dans le pagauisme;
car c'est un des plus skrieux, des plus fidles a la
sainte Table, A la d6votion envers la tres sainte
Vierge !
Malheureusement, cette mzme annee a vu la mort du
v6ner6 et z616 cofondateur de la. l1proserie. Mgr Lasne
est all6 recevoir la recompense de sa charit6 pour les
pauvres 1lpreux, apres s'&tre dbpensd pour eux comme"
organisateur, administrateur materiel, et aussi comme
aum6nier et ap6tre de ces malbeureux, non seulement
avant son e16vation a l'6piscopat, mais plusieursann6es
apres, jusqu'a son retour en France en 1920. .11 a
voula reposer son dernier sommeil aupris des chers
malades, dans l'enceinte meme de la 16proserie.
Certes, ii n'est pas oublib dans les pribres de ceux
qui ont bUn6fici6 de ses instructions, de ses bons
exemples et de sa charit6 paternelle.
II est riconfortant pour le modeste aum6nier actuel
de voir la constante piet6 et continuelle gratitude de
ces infortun6s malades, qui attirent sur le Vicariat et
sur les deux Compagnies et leur chef v6nir6 les benedictions de Celui qui considre comme faits a Luimeme les services innombrables rendus a oes membres
souffrants, A ces trbs pauvres l6preux, rejetes, pour
ainsi dire, du sein de la soci6t6.
Que Jsus exauce leurs prieres et les- miennes, Monsieur et Trbs Honor6 Phre, et vous accorde A vous et a
vos v6ndres assistants, A la Compagnie tout entiere, de
tres grandes faveurs c6lestes, non seulement pendant
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'annie nouvelle qui va commencer, mais longtemps,
longtemps encore!
Veuillez agreer mes voeux respectueux et me cro
plus que jamais, Monsieur et Tres Honor6 Pere, voat
enfant tres humble et tris reconuaissant dans lessaina
Coeurs de J6sus et de Marie.
J. CASTAN,
i. p. d. 1. m.

Lettre de M. FRESNEL, prltre de la Mission,
i M. LE SUPPRIEUR GENERAL
Betroka, le to novembre 9z7s

MONSIEUR ET TRES HONOR. PkRE,
Votre binddiction, 'il vous plait!
Un an an pays Bara! Dijk! Un petit coup d'
sur cette annie passee. Rien d'extraordinaire. Le cW.
rant est dur A remonter, la barque faisait eau, t•
allait a la derive.
-.
A cette barque d6sempar6e, on a donva un pilot
mais encore bien inexperimenti. Apres avoir louv*o
peniblement, voici quelques resultats, quelques chia
fres, auxquels on prete, a tort on i raison, une
quence irrisistible: baptemes, So; communions, 90o
confessions, 2200; premieres communions, So; a
riages, 8.
Au bon ange gardien le soin de dire les iq rehs
tances aux tentations ) et les t sacrifices accomplis 01
Le nombre des a fidles ) qui assistent i la mes
le dimanche oscille entre 220 et 240. 11 faut coe
prendre dansce chiffre ceux - trop nombreux, helaS
- qui n'approchent par des sacrements parce q
concubinaires inv6teres, et quelques iadiffrents aus.i
Les mariages ne progressent guhre ; ce sera, saS
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doute, pour i'an prochain! A force de voir le pr&treet
d'entendre les sermons, an fond de ces ccears embourbis germe le remords sauveur. Attendons l'heure de la
Providence. Cette heure providentielle est, par excellence, celle de la mort; plusieurs ont eu la divine
chance de r6parer toute une vie de d6sordre, entre
autres an Europ6en, ancien mutin6 de la mer Noire.
Dans lecourant de l'ann6e &counle, j'ai administr6
cent cinquante baptemes, enfants et adultes compris;
iretiques ont abjure le protestantisme;
quelques h
quatre Baras oat ite faits chrtiens. Quatre! Voilk,
n'est-ce pas? un record! Record on non, peu importe,
c'est un commencement; Notre-Seignear a commenc6
petitement. Et puis, les Baras sost encore a assis a
dans les tenebres. On les regarde an peu comme des
brutes, ou, au moins, comme tres opusins des Cafres,
dont ils empruntent quelques traits. Ces <arriirbs ,,
quoi qu'on en disc, ne sont pas sans intelligence;
des exemples nombreux le prouvent abondamment;
seulenient, leur cervelle ne travaille pas, est encore
aen jachere n; mais du jour oi i'on pourra la cultiver, c'est-a-dire lorsqu'il y aura des coles, les Baras
n'auroat rien A envier aux autres tribus; d'oui utilite,
aBcessith mime, des 6coles. Or, ces coles sont rares,
trop rares. De piusieurs endroits me sont arrivies des
demandes d'6coe oa de garderie; des jeunes Baras se
Nous voulons
sont prisentis A moi un, jour :
apprendre k lire ),m'ont-ils dit. Et toujours, I'attristante r6ponse a Je ae peux pas. ) Point d'6pooes,
surtout point d'instituteurs! Ni instituteurs, ni catichistes... me voilk bien nanti! J'attends qa'i4 m'en
tombe dn ciel
L'&cole est une euvre necessaire.'Vouloir, de but
en blanc, parler de cattchisme et de religion a ces
gens-Ia, c'est, a mon humble avis, courir ' ma 6chec
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assur6. Les t vieux m, trop attaches & leurs coutumes
et a leurs sorciers, ne veulent pas entendre parler de
cela et ils ne consentiraient pas & donner leuBenfants. C'est par l'cole qu'on arrivera i les atteindwfacilement.
La religion catholique s'offre a eux avec quelq",
aspect rebarbatif; elle defend, par exemple, tous lq.
vols, meme le vol des bceufs. II est facile d'imagineq
une conversation entre le missionnaire et an Bai
catichumene:
- Combien as-tu voli de bceufs? dira le ,missio
iaire.
- Un nombre incalculable!
- Mais il fiut restituer!
- !!! (Moue grotesque d'etonnement.)
- Oi sont-ils, ces bceufs voles?
- 1I n'y en a plus.
- Bon, mais alors il faut donner l'equivalent e
argent.
- !! (Regards h6b6t6s), puis : Pas de sous.
Le missionnaire parle d'or, parle (theolo'gie moralC
stricte ).Cela ne fait pas l'affaire du Bara.
' Pere, tu n'y connais rien n (je m'en doutais U
peu); un Bara qui n'est pas un voleur de boeufs n'e*
pas un Bara; de plus, on se vole mutuellemeont
)q
aujourd'hui je vole, demain je suis vole. n
Et nous aboutissons ainsi au systhme de compensation... occulte!
S'il y a - et on I'affirme - un bon Dieu poaut
les ivrognes, il doit y avoir aussi un bon Dieu poquf
les Baras, voleurs de bceufs. J'en suis convaincu.
Cependant, le Bara respecte les bIeufsd'autrui,mais5
Sune condition, c'est de faire avec lui un contratd'une nature singulibre. Oyez plut6t:

Un jour, je vois arriver un Malgache assez bien mis.
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II entre... sans frapper, et va directement s'asseoir sur
le bane... de reception, Ie chapeau viss6 sur la tate;
alors seulement c'est le * bonjour * (le chapeau ne
bouge pas). 11 a I'air soucieux et mrme... ( des larmes
dans la voix ).
- Mon Pere, me dit-il, j'ai fait un gros peche...
mais j'ai Rt6 forc6 de le faire.
- C'est an peu fort. Personne n'est obligh d'offenser le bon Dieu; si l'pn peche, c'est toujours parce
qu'on le vent bien. C'est le b a ba du cat6chisme.
- Peut-etre; mais, excuse-moi; tu n'y connais rien
(je m'en doutais encore).
- Au fait! au fait !
- VoiciL Dans la brousse, assez loin d'ici, j'ai des
bceufs et des rizibres, mon gagne-pain. Ma femme itant
souvent malade, j'ai df rentrer ici. Mais que faire des
boeufs et des rizibres? le n'ai personne lU-bas pour
les garder. Les vendre? Les Baras, tu le sais bien,
n'achktent pas... ls prennent.
le dit.
-On
- Alors j'ai df faire le u vaky ra -.
- Hein ? Explique-toi.
- Avec un Bara j'ai fait un contrat; Ie Bara ne
sait pas 6crire; le papier pour lui, c'est7 un chiffon;
done je me suis ouvert une veine dt ventre, le Bara
aussi, et noas avons m6el notre sang.
- Et vous avez vocif6r6 des invocations A tous les
dieux et surtout a tous les diables, en vous arrosant le
gosier de copieuses rasades de votre sale rhum ?
- Non, mon Pere, rien de tout cela. Nous n'avons
fait que cette simple incision... Je savais que je faisais
mal, tris mal... Que veux-tu? il me fallait sauver mes
boeufs et mes rizieres.
- Ah ! c'est bien celai Et ton Ame, elle, crois-tu
qu'elle vaille moins qu'un b-ouf ou qu'on sac de riz?
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- Je suis fautif...
Une larme roule le long de la joue; et le Malgache
essuie son ceil bumide et se mouche correctement avec
son lamba (6toffe dont se parent les Malgaches).
- Entendons-nous. Voici ma pens6e, d'apres ce qwu.
tu viens de me raconter, si tu ne mens pas.
- C'est absolument vrai, mon Pere, je ne mens paus
(Ici une avalanche de superlatifs.)

- Soit. Tu es coupable, parce que tu as agi contre
ta conscience; agir contre sa conscience, m&me si elle:
est erronie, c'est p6cher. Ne recommence plus.
s
- Oh! c'est fini! Je ne recommencerai plus. (UJ
nouvelle larme et mime ccr6monie que plus haut.)
- Fini ! jusqu'a la prochaine fois. Comme la chan-.,

son! Ta lanterne, mon- fils, est mal eclaire. Le simplea
fait de se faire une legere incision, sans aucune pratique superstitieuse, et cela pour conserver et pr6server des biens importants, n'est pas un p6che mortel,..
certainement; on tolere encore la circoncision, dontr
on ne voit guere l'utilite ! Tout de meme, je ne te conseille pas de recourir souvent a de pareils proced6s, .
oiu facilement, insensiblement pourraient se meler
quelques rites idolitriques ou superstitieux.
- Au revoir, mon Pere; bonsoir, mon Pere... (et unae,
courbette, le chapeau toujours imperturbable sur la.
tete du bonhomme).
Je ne connaissais pas ce genre de contrat; il ne|

figure pas sur la liste diej

trop longue du fastidieux

trait6 : de Contractibus... Ceux qui font ce contrat
s'appellent u freres de sang v (vaky ra); ils devien-.

nent ainsi une paire d'amis que rien ne saurait rendre
parjures sans maledictions effroyables.

Ordinairement, je crois, lorsqu'on fait ce u fati-dra
(nom du contrat), on boit le sang... Voili ce qui
devient odieux et r6pugnant !... Le sang remplace les
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paroles do serment; les paroles n'ont pas beancoup de
valeur pour les Malgaches, si bavards et si menteurs!
Mais mon bonhomme m'a affirmb, a grand renfort de
superlatifs et de gestes, qu'il n'y avait eu qu'incision
etrpas d'absorption. Je l'ai cra, tout en restant un pen
sceptique.
Vous constaterez par ces details, Tres Honore Pere,

que nous sommes encore assez loin de la vraie civilisation. Tout cela disparaitra peu a pen, au fur et &
mesure que 1'instruction profane et religieuse pEnhtrera dans ces ten6breuses intelligences. Quand ? Lorsque, pour ma part, j'aurai des cat&chistes et des instituteurs, je le riphte dans l'espoir que le ciel
rm'entendra.
M. Robert, 1'infatigable visiteur, a di vous dire
l'immensit6 de mes travaux et de ma c paroisse >.
Heureusement, j'entends dire qu'il viendra un Pare &
Ihosy. Dieu soit hbni! Son royaume s'agrandira! It
tous les ans, s'il arrive du renfort, Dieu soit b6ni encore ?
Ce serait bien impertinent de ma part si je me permettais de vous f£liciter et remercier; vous n'en avez nul
besoin. Mais mon coeur chante tropl je ne puis lui
faire taire sa joie reconnaissante envers Dieu d'abord,
de qui vient tout bicn, et envers vous, Tres Honor6
Pere, digne successeur de saint Vincent, qui fit 1'impossible pour l'ile de Saint-Laurent.
Puisse-t-il 8tre proche Ie jour oi dans chaque poste,
deux pretres pourront r6sider!... < En attendant cet
heureux temps n, grice aux nouvelles routes, un rapprochemeat entre confreres pourra se faire. Je suis
resti huit mois sans me confesser I Je n'ai aucune envie
de faire coacurrence am P. de Foucault; une des raisons -

elle est d'importance et sufft i elle seule -

c'est que je n'ai pas de cet ermite I'admirable saintet6.
La distance serait encore diminu6e si quelque oncle
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d'Amirique... on d'ailleurs envoyait a la Mission,
quelque auto, ou quelque moto. Un voyage ereinta=n:de plusieursjours en filanzane serait termin6 en queL
ques heures; d'oi economie de temps, de sante. De
plus, le missionnaire pourrait multiplier ses utilfes
visites, et meme remedier - c'est encore un pis allera la raref6 de ses confreres dans I'apostolat. Voila-,
1
beau sujet de m6ditation! Je ne dis pas un reve!
toujowm
est
La sant6 est bonne; le frire Wouters
un precieux et 6difiant auxiliaire.
Nous vous offrons, Monsieur et Tres Honor6 P&4e
nos meilleurs vceux de bonne et sainte ann6e, encadrs
de ferventes prieres. Que le bon Dieu daigne vou
conserver a notre affection filiale, atin que vous pu"t
, I'evangBlisation d
siez ( penser efficacement
Madagascar, tout en songeant d'un zAle 6gal aux autresz
b 1
Missions et <euvres de la petite Compagnie.
bie
votre
Pare,
Honore
et
Tris
Je suis, Monsieur
soumis en Notre-Seigneur et saint Vincent,
A. FRESNEL,

i. p. d.1. M.

CONGO BELGE
Lettre de M. DEKEMPENEER, pretre de la Mission,
i

M. LE SUPERIEUR GENERAL
Bikoro, le 14 dbcembre 1927-

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votie binidiction, s'il vous plait!

Je ne saurais trop vous remercier de l'inter&t que
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vous avez montr6 notre Mission naissante et du sacrifice que vous avez fait pour elle en nous envoyant
MM. Esser et Stas. Ils sont ici depuis prks d'un mois
et se sont mis avec ardeur i l'6tude'des langues indigenes. Je ne doute pas que, dans quelques semaines,
ils ne soient a meme de commencer l'oeuvre d'6vang6lisatioa par les cat6chismes et les confessions. Je crois

F

-,

L'glise de Bikoro.

qu'ils sont heureux de la part qui leur a 6t faite et j'ai
la certitude qu'ils sont appeles a faire ici un grand bien.
Je n'al pas de nouvelles a vous donner pour le
moment de notre Mission. Nous sommes arrives a la
p6riode de stabilisation pour la partie que nous occupons effectivement. Des que les fetes de Noel seront
pass6es, ces Messieurs vont se mettre en route pour
travailler les populations riveraines du Lac, que nous
n'avons encore fait qu'entrevoir et qui nous attendent
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avec impatience. J'espre que, cette annke encore, nowl
aurons de beaux resultats a enregistrer. Noel nous ambne un certain nombre de baptemes,
et la Mission regorge actuellement de monde. Chre
tiens et catechumnes aiment y venir pour lesgrandes
fetes, mnme. de fort loin; ce qui est vraiment m&ritoire avec les difficultes de toutes sortes que repr6-

~PIPrlr

_

I
i

La r6sidence de Bikoro.

sentent les diplacements dans ces pays coup6s dans
tous les sens par des maricages. Cest une vraie consolation de voir la pi6t6 et la ferveur avec lesquelles
tout ce monde remplit ses devoirs religieux.
-videmment, il n'y a pas d'illusion a se faire, cela
n'en fait pas des chretiens parfaits; ilsconservent une
bonne partie de leurs tares; mais cela montre a tout le
moins une bonne volont6 que le bon Dieu ne peut que
b6nir et qui, pour nous, est un serieux encouragement,
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Venillez agr6er, Monsieur et Trbs Honor6 Pare,
l'expression des sentiments dans lesquels je suis, en
l'amour de Jesus et de son Immaculee Mere, votre ils
reconnaissant et soumis.

Felix DEKEMPENEER,
i. p. d. 1. M.
NOTES DE M. STAS, PRETRE DE LA MISSION
SUR SON VOYAGE D'ANVERS AU CONGO

Le 27 septembre 6tait arriv6. Depuis trois mois,
j'attendais cette date, qui devait etre pour moi !e
jour du d6part vers notre belle mission du Congo.
Ce fut en toute s6r6nit6 que je passai mes depnitres
heures avec mon frere et ma soeur, venus & Anvers
pour me faire leurs adieux. J'6tais 6tonn6 de constater
que l'l6oignement de ma famille et de mon pays ne
me causait pas-plus d'6motion. Que voulez-vous ? Une
vocation de missionnaire est quelque chose de raisonn= depuis des ann6es;in praeparationemanimae;
le missionnaire est dans l'attente de 1'exil, qu'il acceptera au premier signe des superieurs. L'ordre m'a
6t6 donn6 et sans la moindre difficult6 il fut accept .
La grace du bon Dieu n'a-t-elle pas et6 promise aux
porteurs de la bonne nouvelle? Ici comme en tout,
c'est elle gui a fait le plus. Ce sont des reflexions de
ce genre qui me venaient durant I'action de graces
qui suivit la messe d'adieu que j'avais dite chez les
Filles de la Charite au matin du 27. Les Saeurs
venaient de chanter le Quam pulchri super moatesr;
si souvent j'avais entendu ces paroles, qui excitaient
autrefois mon d6sir des missions lointaines; aujourd'hui, c'6tait pour moi qu'on les chantait. Elles me
remplirent 1'ame de bonheur; oui, je partais heureux;
puisque c'6tait le bon Dieu qui m'appelait i aller me
4d6vouer auprbs des Noirs!
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L'Elisabethville devait quitter Anvers a une heure
de l'apres-midi; dis oaze heures, il nous fallait &tre
i bord pour 1'enregistrement des bagages a main; enz nous en occuper, la bonne
realite, nous n'eimes pas
privu. Une foule grouillante
tout
seur Lagache avait
avait d6ji envahi le pont; ceux qui partaient 6taient,
tous accompagn6s de parents et d'amis; les derniers
moments qu'on a i passer avec ceux qui partent sont
toujours tres pricieux; il semble que les regards et
les paroles de ce moment resteront mieux dans la
memoire que toutes les recommandations qu'on a pau
se faire durant la preparation du depart. II y a des
minutes qu'on voudrait prolonger; celles-li en etaient.
Autrefois, parait-il, on prenait au tragique un d6part
pour le Congo. Les musiques militaires 6taient mobilisees; un coup de canon annonqait que l'heure 6tait
arrivee, et le paquebot s'kloignait; alors la Brabanfonne risonnait, c'6tait un adieu officiel de la patrie.
Ces demonstrations ont cess6 depuis qu'on a constat6
qu'un depart pour le Congo 9g'tait pas une course
vers la mort, comme beaucoup se le figuraient jadis.
M. le Visiteur et ma sceur Visitatrice avaient voulu
accompagner an bateau les missionnaires et les Filles
de la Charite qui partaient. Un petit groupe de cornettes se forma sur le pont; d'autres Sceurs auraient
beaucoup y etaient en esprit, je le sais,
voulu etre`i;
et, a cette heure, demandaient an bon Dieu de benir
les heureux partants; un t616gramme nous fut remis
avant le depart, c'etait une grande bienfaitrice de
notre Mission qui s'excusait de ne pouvoir pas assister
an depart; nous fumes di6us, car nous esp6rions la
revoir; mais les quelques mots du t6lgramme nous
dirent assez que cette Sceur et toutes les Sceurs de sa
maison etaient et resteraient les vaillantes missionnaires de l'arriire.
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La premiere chose a r6gler en arivant a bord itait
celle de notre logement; nous presentons notre billet
de passage a l'offcier, pour recevoir le num6ro de
notre cabine. M. Esser, n* 46, cabine a trois places.
Je pr6sente mon billet, et je demande si j'aurai le
plaisir de partager la chambrette de mon cher
confrere; on me r6pond que je n'ai pas la mnme
cabine. Le numero 34 m'est assigne ; cabine pour une
seule personne; elle donne sur l'intrieur do bateau,
et je n'ai que tres peu d'air; Une chemin.e est a
proximit, de la paroi. Aussi, des Anvers, j'ai l'impression d'etre sous I'6quateur; la situation ne me d6plaisait pas; je n'6tais pas avec mon confrere, mais j'etais
chez moi !
M. Esser est en compagnie d'un Pere et d'un Frere
de SchLut; en compensation, 1i a 'air et la fraicheur
du large. J'ai pris possession de ma cabine, en compagnie de mon frere.et de ma sceur; ils trouvaient
que je n'etais pas trop mal log6 et ils auraient voulu
m'accompagnqr. Les deux Filles de la Charit6 etaient

assez bien partagies 6galement. Elles ont chacune
leur cabine. On regrettait, au d6part, qu'elles ne
fussent pas ensemble; l'exp6rience de quelques jours
de voyage apprit que c'btait encore preferable qu'il
en fit ainsi; da reste, une d6marche faite aupres do
commissaire do bord pour les faire mettre ensemble
fut sans r6sultat; la traversee n'en fut pas moins bonne,
car la cabine ne servait gucre que la nuit; le jour, on

reste sur le pont; la, nos Saeurs eurent vraiment la vie
de communaut.

Vers midi, un premier coup de sirene avertit. ceux
qui ne devaient pas partirqu'ils avaient a se preparer
a descendre. Ce furent alors les dernieres recommandations; ce fut aussi le moment oia lon vit couler
des larmes; j'eus bean employer tous les arguments,
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je ne pus emplcher ma petite seur de plearer,
comme si un malheur allait arriver. Derniers encoaragements aussi de M. Ie Visiteur, pais accolade trts
paternelle. Nous disons taau revoir ) 6 notre confrire
M. Sieben, qu'un travail avait appelE i Anvers, et qai
venait nous apporter un dernier message pour sou
frtre,que nous allons rejoindre a Bikoro. Petit a petit,
la foule des non-partants quitte le navire, et va se
masier le long des quais, afrn de voir le depart. De
leur c6t6, les voyageurs se groupent face a leurs amis
et connaissances, et, durant une demi-heure, qui
parait bien longe, on se regarde, ne parlant plus que
par signes. A la. dernitre minute, un photographe

vient prier nos deux Sceurs qui partent de permettre
qu'on les photographie; elles auront ainsi, probablement, illastr6 la revue congolaise de fi septembre
Enfina a sirene annonce qu'on va quitter; la passeretle
est levie, et insensiblement or s'eloigne des quais'-

Cette fois, c'est bien fini; l'Escaut semble nous.
entrainer lentement dans son courant, ao ne remarque
pas encore que le bateau est en marche, si ce n'est a
la distance qui se fait peu a pen entre la c6te et nous.
A ce moment, jesentis que je quittais quelque chose;

une attiraace me venait da rivage; laffection poor toas
ceux que j'abandonnais semblait se raviver la. patrie

aussi me demandait. un regret. Ce.n'etait pas du regret,
noa, jamais je n'ai -egrett6 de partir, c'ktait simplement 1'lan. naturel de sentiments trts lIgitimes.
Tout le long des quais, ames•xe que le bateau
avanqait, nous apercevions des groupes de Seaus,des
confrxres, des amis; de tous c&6ts, des. mottchoirs
s'agitaient, jetant des (t am revoir a muets. Tout a coup,
nous voyons s'elevcr uxn gros poing ,nenaqant; c'tait
celui de M. le Visiteur; nous avons compris : a N
revenez plusZ: Nous avions beaycoup taquin6 M. Pi"
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ters les derniers jours, en lui disant, entre autres,
que nous prenions un billet aller et retouri et qu'un
talgramme annoncerait notre retour, sans autre forme.
Lui nous assurait qu'il ne voulait plus nous revoir;
ce poing lev6 6tait le point final de ces petites taquineries; les Soeurs en ont beaucoup ri.
On regarda la c6te longtemps encore; petit a petit,
tout s'estompait; bient6t, on ne vit plus que les contours de la ville, et puis la tour de la cathbdrale se
montra seule au-dessus d'un horizon brumeux; tout
le reste se confondait I'un dans l'autre et. devenait la
c6te lointaine, que les marins nomment " terre. ,
parce que c'est trop vague pour permettre de distinguer ville ou campagne. Alors, quand je ime vis
emporter vers la Hollande, tandis que le na'TIt suivait les sinuosit6s de l'Escaut, je restai longtemps A
contempler les rives tris plates des Pays-Bas. Ce
n'itait pas que la beaut6 du paysage me captivit; it
n'y avait pas dequoi captiver i'admiration; mais, a ce
moment, oh je sentais, malgr6 tout, un peu de vide se
faire, je me plus A laisser revenir les souvenirs des
trois mois que je venais de passer depuis ma d6signation comme missionnaire au Congo.
Les exemples de chariti et de ghnerosite, les d6vouements admirables pour les Missions, que j'ai constates,
i Paris d'abord, puis en Belgique, me revenaient A ia
m6moire; ils etaient pour moi un.encouragement; ils
eurent sur moi, alors, un excellent effet. Quel bien
cela me fait de penser que des personnes charitables
nous aideront -par leurs prieres et leur divouement
vraiment apostolique! Durant les trois mois que je
mis a pr6parer 1'expedition, j'ai vu de magnifiques
exemples de devouement, s,.rtout parmi les Filles de
la Charit6 en Belgique. Nous avons 6t6 aides merveilleusement. La petite province de Belgique a accepte

au Congo une belle mission, qui lui demande bean-.
coup de personnel; mais, comme dit saint Vincent:
, Un fait plus que dix quand Dieu y met la main );
et nous avons constat6 que le bon Dieu y a mis ta
main. Tous et toutes nous ont aides et soutenus de.
leurs. conseils, de leurs prieres, de leur affection, de5
leurs aum6nes. Au d6but, je croyais remarquer dans
ces marques de sympathie comme une sorte de com-n
passion; nous 6tions, M. Esser et moi, comme deux benjamins d'une famille que les freres et sceurs ne voieat
pas partir sans les plaindre; il me semblait qu'oa
nous -admirait et qu'on nous plaignait un pen; maius
cette impression se transforma quand je vis en Belgique tout le monde k I'ceuvre, et coop6rant au travai(
que la province a accepti en Afrique pour Dieu et;
pour l'ame des Noirs. L'avenir de notre Mission est
assur6e, me semble-t-il, car, quand il y a une telle.
coalition de purs d6vouements pour une ceuvre voulae
par Dieu, elle ne pent que reussir. En partant, j'ai
done dans l'ime la plus grande confiance.
Une sonnerie de clairon me tira de ma meditation;
c'6tait le diner, remis i une heure un peu tardive, I
cause du d6part ; pour commencer notre stage A bord,
nous allames done diner an salon de premiere classe.
Les quatorze religieux qui 4taient A bord furent places
ensemble a une grands table en plein milieu du rfectoire. II y avait quatre Freres des tcoles chrhtiennes,
deux Freres de la Charit6 de Gand, en" Pce de Scheut
et un Fr&re de la m&me congregation, trois Sceurs de
Notre-Dame de Namur, deux Filles de la Charit6 et
deux Lazaristes. Nous formions done une belle table
de communauti, dans un r6fectoire luxueux. La regle
ne pouvait s'observer qu'en esprit, car, au lieu de la
lecture, nous avions l'audition de quelque morceau de
musique, fox-trot on jazz-band; on se croirait dans
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un autel de Paris, n'6tait le l6ger mouvement de tangage, qui nous rappelle que nous ne sommes pas en
terre ferme. On en prit son parti; ne faut-il pas se
faire tout a tout et tous a tous ? Ostensiblement, on
r&cita le Benedicite; nous 6tions bien les seuls; les
autres, m6me les catholiques, s'asseyaient sans meme
faire le signe de la croix; ces choses-lU, c'est bon &
1'gglise, mais pas en soci6t6! Le respect arrete meme
des personnes qui viennent a la communion tous les
matins.
Notre table fat certainement la plus joyeuse, tout
en restant dans les limites de la convenance religieuse. Les deux Filles de la Chariti sont tres gpies;
ce sent deux heureux caracteres; elles avouent ellesmemes qu'elles n'ont pas le don des larmes, et on le
constate facilement. Ce sont deux bonnes Filles de
la Cliarit6, telles que saint Vincent les veut et telles
qu'il en faut pour le Congo.
La cuisine du bord est assez bonne. Ce n'est que
vers la fin du voyage que nous remarquerons que les
vivres manquent un peu de fraicheur; car tout ce
qu'on a embarqu6 vient d'Anvers, et, apres une dizaine
de jours, la chaleur aidant, la fraicheur des vivres a
disparu. Menu tres vari6 et tres copieux; meme en ne
prenant qu'une bouchee de tout, on est encore trbs
satisfait. Le voyage s'annonce excellent.
Des le soir du mardi 27, nous entr&mes dans la
mer du Nord. Ostende, Blankenberg, Zeebrugge se
montrirent tout illumin6s a quinze kilometres environ
sur la gauche. Puis on entra dans la nuit; les c6tes
disparurent. Je prolongeai ma recreation sur le pont,
apres le souper, pour bien jouir de cette premiere
nuit en mer. Le temps est beau, I'eau tres calme; notre
bateau 6tait a peine remu6. Devant cette'immensite de
I'Oc6an, dans laquelle nous etions perdus maintenant,
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ma pens6e se reportait, sans effort, vers cette plwu
belle et plus grande et plus vivante immensite, qsia
est celle de Dieu. Enin, retir6 dans ma cabine,
j'essayai vainement de dormir; j'etais constamment
secou6 sur ma couchette; et habitue depuis trop long-,
temps A n'etre plus berc6, je trouvai cette douceur
inopportune; le mouvement me reveillait a chaque.
. instant et m'empechait de reposer.
28 septembre. - A cinq heures, je sautai de ma cornchette; grace A un beau cadean d'nne gn&ereuse bie4-S
faitrice, nous avions a notre disposition un aute
portatif. Nous pouvions done dire la messe tous le
matins. Au salon des dames, on dressait une table, ec
de cinq a sept heures nous 6tions absolument tran'^
quilles pour c61lbrer le saint sacrifice. Tous les rei-r.
gieux communiaienta l'une ou l'autre messe. Quelque.
dames 6galement vifirent communier tons les joursx.
Mais quelle infime minorite se prioccupe de la messeL
Nous sommes deux cent soixante passagers a bord.
cinq ou six seulement se sont inform6s s'il y aurait
messe. II parait que F'.quipage n'a mame pas l'autoal
risation d'assister a la messe le dimanche; it est pr'k
par le service. II y a soixante noirs employes au se"
vice; la plupart sont aux machines et travaillent dans.
les caves, comme des diables-; beaucoup sont des bap-_
tis6s; quand its sont libres, ils vont A la messed
disent-ils, aux ports d'escale; mais, en mer, ii leur
est impossible d'y assister. En Belgique, comme
ailleurs, bien peu d'administrations se prioccupeLtdu bon Dieu.
Premiere journ6e complete a bord. A six heures edemie, on pent prendre une tasse de caft i la salle i
manger;. cela permet d'attendre le petit dejeuner, qui
n'est qu'a huit, heures. Jusqu'au dejeuner," les ponts •

-

163 -

sont tranquilles, et nous avons tout le temps de faire
la meditation et de r6citer les petites heures. Durant
la matinee, beaucoup de passagers jouent k quelque
jeu sur le pont ou au salon. L'6tude du lingala et la
lecture seront notre passe-temps habituel.
Cette premiere matinee de navigation 6tait encore
pleine d'interet pour nous, parce que c'etait du nouveau; les manoeuvres de I'6quipage occupaient notre

curiosit6. D6jA, babord et tribord, on ne voyait plus
que de 1'eau, et on finit par se lasser de regarder toujours le meme horizon. Ce n'est que vers onze heures
qu'on apercoit les c6tes de Jersey, ile anglaise, et de
Guernesey; on est trop loin pour discerner quelque
chose; en face de ces lies, nous entendons quelques
coups de canon, exercice de quelque bateau de
marine militaire. C'est tout comme vari6te dans le
paysage.
A onze heures, on sert une tasse de bouillon et, a
midi, on prend un somptueux dejeuner. Durant
I'apres-midi, la sieste est decoutume ; et comme nous
sommes munis de delicieuses chaises longues, on ne
refuse pas de prendre un peu de repos en respirant ]e
grand air du large.
A quatre heures est le gouter et a sept le diner.
A six heures et demie, tous ces messieurs et ces dames
vont s'habiller pour le diner, c'est l'6tiquette, et
chaque soir nous avons une exhibition de bras, de dos
et de poitrines dans les toilettes les. plus extravagantes; on s'apercoit que nous sommes en route pour
le Congo. On nous a pr6venus que les nigres ne s'habillaient guere; si c'etait 14 la caract6ristiqi'e du
Congo, on pourrait se croire d6ja a destination. On ne
se tourmente pas pour cela, car les missionnaires ne
s'6tonnent plus de rien. Apres le diner, ily a bal sur le
pont sup&rieur; cela dure jusqu' onze heures et plus;
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mais 1a nous ne sommes pas obligis de nous prisenter; nous prenons notre recr6ation sur le pont de,
premiere classe, sans nous occuper de ce qui se passe
la-haut. Durant tout le voyage, ce sera ainsi, A moins
que le mal de mer, dont tout le monde parle, ne
vienne troubler la fete.

Durant la deuxiime nuit, nous allions entrer dans
le golfe de Gascogne. On nous avait pridit, pour la
nuit qui venait et pour la journ6e du lendemain, un

s6rieux remue-m6nage, tant interieur qu'ext6rieurr;
mais a chaque jour suffit sa peine; nous allimes nuua•
coucher en emportant une bonne impression de la,
journ6e et sans apprehension pour le lendemain.
29 septembre, fite de saint Michel. -

Je me r6jouis-,

sais de dire la messe a une intention 1iarticulire;•::
mais, durant la nuit, quel ballottage! Roulis et tangage tres prononc6s. Notre diner de la veille s'6tait.
dig6r6 difficilemeht, dans un mouvement incessant.Aussi, au lever, a cinq heures, je titubais, tete lourde,,
estomac embarrass6. Non habitui a ces sortes de.'
malaises, je m'habille tout de mdme; je prepare moan
autel, et j'allai me disposer a dire la messe. Mon ser-.
vant de messe, .e bon frbre de Scheut, 6tait 1; mais|
sa mine de papier mach6 ne me disait rien qui vaille..
De fait, au moment ou je vais mettre l'amict, ii me
dit qu'il a besoin d'aller prendre un pen 'air sur Iel
pont; il 6tait temps, il se pr6cipite dans 1'escalier et
se met a servir un premier d6jeuner aux' poissons.
J'attends quelques minutes quelqu'un qui puisse me
r6pondre aux prieres de la messe. M. Esser descend
au salon, pile comme les draps du lit d'oui ii sort et
qui ont d4teint sur ses joues, ros6es depuis ses vacances
en Belgique et en Hollande.
11 vient me dire qu'il se sent trop mal pour dire la
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messe, et imm6diatement s'en va au grand air. La
contagion me gagne aussi, Ie coeur se soulive et je
n'ai que le temps de quitter les ornements que je
mettais, pour aller piteusement m'appuyer aux grilles
du pont. Je n'6tais pas fier. C'6tait le mal de mer
autheatique. On a beau dire que c'est de l'imagination;
on a beau conseiller de n'y pas penser; l'estomac est
malade. Le meilleur remade est la position allongee
et I'abstinence de tout liquide.
Done, nous etions tous sur le pont, d6faits et lamentables; certains croyaient qu'ils allaient mourir. Pas
de messe ce matin-l.; pas de m6ditations non plus;
rien que des lamentations et autre chose.

L'air du large fait beaucoup de bien, de sorte
qu'apres un petit temps, je me sentais remis. Alors
je me souvins que la bonne sceur Lagache avait mis
dans nos malles un 6lixir reconfortant; je vais en
prendre un petit verre. L'effet fut excellent, et imme-.
diatement je me d6cidais d'en porter a M. Esser, qui
6tait sur le punt. Ce cher confrere, touch6 de ma prOvenance, accepte; du reste, ma promesse_ tait sincere et engageante; et j'apportais sur ma mine remise
et r6jouie I'assurance de l'heureux r6sultat produit
par cette boisson. Hl6as! le pauvre venait d'absorber
-un peu de menthe qu'un frire lui offrit, et il avait dii
operer un vidage en rggle! II prend quand metme la
belle liqueur velout&e que je.lui pr6sente, mais cela
entrait difficilement; sa figure n'annoncait rien de
bon; il se live pr&cipitamment; je n'ai qu'un pas a
faire pour le laisser courir au bassingage, et je vis
ma bonne liqueur jaillir, aussi veloute qu'elle venait
d'entrer, et tomber A la mer. Apres quelques minutes,
M. Ester me dit, mais un peu tard : a Je savais bien
qu'elle me jouerait le tour, votre liqueur. ),Le tour
6tait jou6; du reste, c'6tait bien contre ma volonte, et

je ris de bon cceur, regrettant sealement de voir servir
de si bonnes choses aux poissons.
La situation ne changea guere ce jour-la; M. Esser
fut assez mal toute la journ6e; it prit la posOowiosallong&e; ce qui lui donna un peu de ripit; il jeina;
un biscuit qu'il essaya de prendre suivit le cheminde I'elixir d'Anvers.
Pour moi, j'allai d6jeuner a buit heures, mais sans
app6tit. A onze heures, bouillon; j'y vais en compagnie de ma soeur Deschamps; mais, B peine sorti de'
la salle a manger, je jetai le bouillon aux poissons*.
Le jeine s'imposait dans la situation oh je me trouvais.
Donc pas de diner ce jour-li, pas de souper non plus...
A notre table, oin nous itions quatorze religieux, deuxs•
seuiement reprisentaient la Communaut6. C'6tait usnFrere de la Charit6 et une Fille de la Charit6, am
soeur Deschamps. Celle-ci se plaisait B taquincq:r
-les pauvres malades, en leur racontant qu'elle s'&tat
rbgalee a leurs d6pens.
Enfin, la nuit amena un pen de calme; toute lai
journ6e, nous avions navigu6 dans le golfe et, graces,
A Dieu, nous devions en sortir durant la nuit.
.30 septembre. - An matin, je me sentais plus
mon aise; mais, comme un malade qui entre en con.,
valescence, avant de sortir du lit, j'observai mon 6tati
de sant6; tout 6tait en place; un tour sur le pont mifC
fit constater que la situation 6tait au mieux. On put " :
dire la sainte messe. La journ6e fut splendide; ciel
et mer tres bleus. Nous passons en face des c6tes
d'Espagne et du Portugal. Les malades reprennent;
gaiet6 et entrain et profitent mieux du calme d'aunjourd'hui, apres les troubles d'hier. Puisse la situationa
se maintenir!
1" octobre. -

Rien a signaler. Le voyage se pour--
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suit, monotone. Nous passons Gibraltar, et on commence a naviguer dans les eaux africaines, mais les

c6tes sont toujours trop loin pour qu'on puisse les
voir. De temps en temps, on' signale un navire au
large. Quand il est de la mkme Compagnie que le
n6tre, on se salue en lancant trois coups de sirine.
Les premiers poissons volants se montrent a proximitt
du bateau; c'est tres joli de voir ces petites betes, qui
ont la forme d'avions, s'61ancer hors de.l'eau et voler
A. ne distance de 3o metres parfois, au-dessus de la
mer, puis rentrer, en plongeant, dans les vagues.
Dimanhe 2 octobre. -

Le capitaine a permis bien

volontiers de dire une messe au salon, a qne heure un
peu tardive, pour permettre . tons les passagers d'y
assister. M. Esser s'est done r6serv6 pour dire la
messe a neuf heures. Des affiches avaient 6t6 plackes
pour annoncer la messe; des affiches toutes pr6parees,
car,le dimanche,il y a r6gulibrement messe, quand ily
a un pretre i bord. Sur 26o passagers, une centaine

itaient a la messe; quelques officiers du bateau y
6taient, capitaine en tfte; mais aucun homme de
1'Nquipage.
La journae du dimanche se passa sans variet. On
cherche A se distraire, et un comiti de viveurs organisa pour le soir une s6ance de cinema. On vend les
billets cinq francs; aun rofit de 1'oeuvre des matelots
belges. Un passager tres distingu6, qui se rend an
Congo pour un voyage d'agriment, m'offre de payer
V'entr.e du cin6ma aux religieux et aux religieuses;
la proposition 6tait fort aimable, mais personne ne
l'accepta, et fort heureusement, car le cin6ma n'etait
qu'in pr6texte pour organiser une soiree mondaine;
les toilettes les plus mondaines y furent exhibees, et
'on dansa fort tard. De l'avis de quelqueshommes, qui
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durent s'y rendre par convenance, les films et les
danses furent plus que banaux; les vieux coloniaux
desirent du sal.
3 octobre.- Escale a Teneriffe, lies Canaries. Ailever, on signale la c6te, au loin, dans 1'obscurit6;
mais j'ai ma messe a dire et je descends au salon;_
a cinq heures et quart, je commence la messe. C'est
la fete de sainte Th&6rse de Lisieux; je n'ai pas cet
office, et je pensais dire la messe de la ferie; mais
les religieux et religieuses voulurent a tout prix qu'on
dit la messe de sainte Therese; m6me les Filles dela Charit6 s'en maelrent; on m'apporta la messer
propre, et npus dimes en mer la belle messe de la
petite sainte; ici encore les cures 6taient dkpass6s pai
la devotion spontan6e des fideles.
Apres ma messe, je montai sur le pont; je comptais
y faire ma meditation; je la fi, oui, et le thbme m'enfat offert par le spectacle qui s'offrait a ma vue; mon
admiration fut captive de ces beaut6s, et je ne pus que
lancer au bon Dieu des exclamations delouanges pour
les splendeurs qu'il a faites et qu'il me permettait de
contempler en ce moment.
L'ile de T&niriffe itait 5oo inmtres de notre bateau.
La ville est adossee au flanc de la montagne; dans le
cr6puscule du matin, elle ressemblait A un immense
jardin de verdure, dont les pentes descendaient jusqu'I la mer et remontaient & 600 ou 8oo metres sur les
hauteurs en se perdant dans les nuages. Les maisons blanches A toits plats en faisaient les alles. Les palmiers et les plantes tropicales annonqaient I'Afrique.
Mais ce qui compl6tait ce spectacle et qui l'animait,
c'6taient les premiers rayons du soleil levant; une.
pluie tris fine de lumiere semblait tomber sur la ville.
Les cimes des collines arides baignaient . la fois dans
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la brume et dans la lumiire et -entouraient la cite
d'une dentelle de rochers roses.
Jamais je n'ai:vu parei! spectacle. La pleine lumiere
du soleil vint mettre plus de vulgarit6 dans ce tableau;
les rochers roses'de tout a 1'heure apparurent gris et
brfils. La ville, cependant, restait belle, vue de loin;
les tours carrees de sesnglises et les terrasses des
maisons lui donnaient un cachet oriental. Elle nous
attirait.
Aprhs ile dejeuner, nous nous fimes transporter a
terre; et en compagnie des deux Filles de la Charit6, nous commeng•mes la visite de la ville.
Nous 6tions heureux comme des 6tres qui ont
retrouvk leur e16ment; on marchait de bon cceur en
terre ferme. La promenade dans les rues fit tomber
nos illusions sur les splendeurs de la cite. De loin,
tout 6tait beau; de pres, tout est sale; sur les chemins
mal traces il y a 25 centimetres de poussiere; les maisons.et les magasins paraissent infects, et les gens
sont en harmonie avec le milieu. Les enfants sont tres
int6resses par la cornette des Seurs; les femmes qui

vont chercher de 1'eau a la fontaine portent leur
cruche sur la tete; elles aussi nous devisagent sans
rien dire. II n'y a guere qu'une rue qui soit un peu
plus convenable et qui ait un petit air citadin.
Apres avoir fait une bonne promenade a pied, nous
cherchAmes 1'h6pital de la ville, confi6 aux Filles de
la Charit6 espagnoles. Les Soeurs nous requrent fort
gentiment; avec quelques mots d'italien et des gestes
on reussit a se comprendre; aucune ne salt le franqais. Le costume de ces Filles de la Charit6 s'est un
peu transform6, comme on sait, par suite de circons-

tances politiques; on reconnait bien pourtant la cornette authentique & ses ailes pendantes. Leur h6pi-
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tal et leur orphelinat sont tres bien tenns; propret6
exquise et installation moderne.
Vers onze heures, il nous fallut rejoindre le canot
qui devait nous reconduire au paquebot; cette petite.
traversee en canot fat mouvementie; la mer itait 16g7rement houleuse, et a chaque bond de la barque noaus
4tions copieusement asperges; les cornettes surtout
n'aiment pas I'eau; aussi quel tracas pour nos Scers
de preserver leurs ailes; elles ne purent eviter un premier bapteme, avant meme d'arriver a 1'quateur.
L'Elisabetkville reprit sa route vers une heure,
aprs avoir charg6 du charbon en quantit6 suffisante
pour arriver au Congo sans escale.
La seconde partie de notre navigation fut pls
monotone que la premiere. Pour l'agrementer un pen,
je demandais, un jour, la permission de descendm,
aux machineries. J'eus la un spectacle d'enfer. AuXg
fours, de pauvres noirs sont charges d'alimenter cesinormes brasiers. Les galeres de jadis, oi les esclaves,
barbares 6taient trainds, n'&taient certainement pacomparables a ces cales de nos grands bateauxmodernes, oi des hommes libres sont enchainis par
le besoin d'argent a gagner. Ceux qui dansent sur Ie
pont ne pensent gunre que, sous eux, a 12 metres, sans
lumiere et sans air, de pauvres manoeuvres passent
des heures mortelles : 55 degr6s de chaleur, c'est
effrayant! II semble qu'on entre dans du feu.. Les.
.chauffeurs, v&tus d'un pagne, ruissellent de chalear;
la saeur ne cesse de couler sur leur pean noire,
tandis qu'ils remplissent 1'orifice b6ant des fours. Ils
restent 1U quatre heures durant; puis ils ont huit
heures de repos, et ils recommencent quatre heares
de travail. On s'attend a trouver 1. des r6volutionnaires enrages; mais les noirs accueillat tres bien es
missionnaires, ils nous prient de nous mettre sons une
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bouche d'air pour avoir moins chaud. On voudrait
pouvoir leur dire un mot de compassion; I'ignorance
de la langue nous enlkve -le bonheur de cette chariti;
en quittant, nous leur laissons une obole, qu'ils se partageront; cela fit plus d'effet que toutes les paroles,
nous pdmes le constater; ce n'6tait pourtant qu'une
goutte d'eau sur des lNvres assoiff6es! Quand nous
fimes remont6s, le grand air du large nous parut
meilleur, et ce contrast6 nous fit trouver plus dur
encore le sort des chauffeurs noirs.
13 octobre. - Entre T&nkriffe et Banana, pour toute
distraction, nous efmes le spectacle du bapteme. Un
officier de marine et un matelot, qui faisaient ce
voyage pour la premiere fois, furent ligot6s par l'iquipage et copieusement badigeonnes, 'puis laves a
grande eau. Le spectacle n'avait qu'un mediocre int6r&t. Autrefois, tons les passagers y passaient; il y eut
des plaintes, parait-il, et on a cess4 ces sortes de jeux.
A bord, on fata cependant le passage de l'Iquateur;
les passagers organiserent des jeux entre eux; ce fat
tres benin.
Au large de la r.publique de Liberia, un gigantesque cachalot nous donna un spectacle d'acrobatie4
C'6tait une b&te de 3 metres de long et de la grosseur
d'un cheval flamand, et cette masse se jonait a la surface de la mer avec une 616gance sui generis qui excita
l'admiration des passagers. Ce corps inorme s'6langait tout entier au-dessus de Peau, et virait ensuite sur
lui-meme pour. retomber sur le dos en lancant desplendides gerbes d'eau. Chaque fois qu'il retombait
ainsi, ces dames lancaient des cris d'admiration; on
se serait cru au cirque; le spectacle dura une demiheure.
Le o1 octobre, on signala la C6te de 1'Or et la
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C6te d'Ivoire, puis nous entrimes dans le golfe de
Guinee. Enfin, le 13, au lever do jour, nous aperCimes la terre congolaise; nous arrivions a Banana;

c'etait pour nous la Terre promise, c'est 1a que nous
devions avoir le premier contact avec la race noire.
(A suivre.)

J.-B. STAS.

AMERIQUE
SALVA'DOR
VISITE DE MGR FIETTA, NONCE APOSTOLIQUE
DE L'AMERIQUE CENTRALE,
A LA RPUBLIQUE DU SALVADOR

L'Amerique centrale occupe une tres petite place
sur nos cartes de .gographie; c'est a peine si nos
enfants de France connaissent le nom des six R6publiques qui forment son territoire : Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras et Panama;
six R6publiques trbs sympathiques cependant, oir,
malgr6 l'excessive chaleur, Missionnaires et Filles de
la Charit6 travaillent avec ardeur a l'instruction et a la
sanctification des ames confies a leur sollicitude. Tres
nombreuses sont celles qu'eiles ne peuvent encore
atteindre, et importantes sont les oeuvres dont elles
ne peuvent encore se charger, manquant du personnel
n6cessaire. Cependant, chaque jour, monte au ciel une
supplication bien fervente : % La moisson est abondante, Seigneur; envoyez des ouvriers a votre moisson! »
Perdues, comme nous le sommes, dans les mon-_
tagnes de la Cordillbre des Andes, resserries entre
les deux oc6ans : 1'Atlantique et le Pacifique, nous
sommes souvent oubli6es sur l'itin6raire.des visitears
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extraordinaires, mais, 6 bonti du grand Pontife qui
occupe la chaire de saint Pierre! lui ne nous oublia
pas et, le 26 mars, son digne ministre et representant,,
Mgr Fietta, arrivait au Salvador, apportant a tous les:
marques les plus authentiques du paternel int6r&t et de

la v6ritable affection du Souverain Pontife Pie XI.
Grace h notre gouvernement, favorable aux int&erts
spirituels de la nation, grace aux sentiments profondement chretiens de la-population, Mgr Fietta a 6t6
recu avec tontes les demonstrations de respect et de
ven6ration dues aux princes de '1•glise.
Heureuses et tres heureuses nous nous sentimes en
ce jour, lorsque, melies a la foule des chr6tiens dans
la sainte iglise cathidrale, nous nous inclinames,
respectueuses et imues, pour recevoir la benidiction
du Saint-Pere, que nous apportait son digne repr&e
sentant.
Mais qui dira, qui pourra exprimer I'6motion qui
remplissait nos ames quand, le lendemain, dans une
audience tout intime et toute simple, nous piimes,
comme Filles de la Chariti, nous agenouiller aux
pieds de I'iliustre pr6lat qui, hier, nous apparaissait
rayonnant de la royale majest6 de son auguste Chef
et qui, en ce moment, se montrait a nous comme un
Pere plein de douceur et de btont6? A cette heure,
toute distance avait disparu; cessaient en moi les sentiments de pieuse enviepour les Filles de la Charit6,
mes sceurs, favoris6es de la vision de la vie 6ternelle,
tant 1'esprit de foi que saint Vincent enseigne a ses
enfants me faisait entrevoir, en la personne de
Mgr Fietta,la presence du Souverain Pontife; et pourquoi ne pas dire d'une fois toute la Verite? Jesus, le
Christ-Roi lui-meme!
B6nie soit notre sainte religion, mille fois b6nis
soit notre MAre la sainte Eglise et son auguste Chef,
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qui savent nous procurer des joies si profondes et si
pures!
Pendant son sijour & San Salvador, deux fois
Mgr Fietta eut la grande bonti de c6lebrer la sainte
messe dans notre modeste chapelle, au milieu de nos
4oo orphelins. Ce ne fut pas en vain. Si je n'6tais
oblig&e an secret, je pourrais proclamer les graces et
faveurs spirituelles obtenues pendant que nos Ames,
unies dans ine mime priBre, suppliaient le Seigneur
de nous rendre dignes de nos chefs, dignes de nos
Peres, en un mot, dignes enfants de la sainte Eglise.
- Si, un jour, ce modeste compte rendu arrive aux
mains de Mgr Fietta, noDce apostolique de notre
Mission du Salvador, que Son Excellence daigne trouver dans ces quelques lignes le faible echo de notre
bien vive reconnaissance. Nos Ames, encore sous la
delicieuse impression de sa grande majest6, unie A une
douceur immense, ne savent ce qu'elles doivent admirer
davantage : on la dignite de sa personne, on son
aimable simplicitY, qui nous faisaient remonter vingt.
siacies en arriere pour contempler en lui notre divin
Maitre dans ses courses apostoliques Atravers la Jude,
au milieu de la foule avide de paroles de vie 6ternclle.
Beni soit celui qui vint A nous, au nom du Seigneur!
UNE FILLE DE LA CHARITE.
San Salvador, l" mai 19x7.

PfROU
RECIT DE VOYAGE DE LA S<EUR LEVADOUX,
FILLE DE LA CHARITt
Embarqu6es le 16 juillet, f&te de Notre-Dame du
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Mont-Carmel, sur l'Orcoma, paquebot de la Compagnie
anglaise, nous voguons vers Mollendo, premier port
du Perou. Le bateau est bon; nous vivons a l'anglaise;
pas de conversations inutiles avec le personnel qui, a
nos interrogations, ne repond que par: yes ou all right!
Le temps est magnifique, I'Oc6an m6rite le nom de
Pacifique; notre voyage parait une promenade fluviale.
I1 est facile de bien employer le temps.
Le 18, nous nous reveillons a Antofagasta, port
important pour les exportations du pays, riche en
salitre et minerais de toutes sortes. La Cordillere
suit la c6te, complktement aride; pas d'arbres, pas
de v6g6tation. Nous allons a terre et devons nous
contenter de notre ardent dBsir d'assister a la sainte
messe a cause de l'heure d6jA tardive. Sur notre
chemin, nous voyons en construction l'eglise des Peres
du Saint-Cceur-de-Marie; achev6e, ce sera un beau
sanctuaire. Nous entrons dans l'6glise provisoire pour
adorer I'H6te divin,et le Rev6rend Pere qui nous ouvre
la porte nous engage vivement a visiter lh6pital tenu
par les bonnes religieuses de Sainte-Anne, dont1il est
l'aum6nier. Excellente id6e; nous avons le plus grand
plaisir a constater l'ordre parfait et la bonne organisation de 1'etablissement. La Mere superieure nous
offre gracieusement ý dijeuner; nous la remercions
de sa bont6 et acceptons seulemrent son auto, offerte
non moins aimablement, pour nous conduire k la
cathidrale, puis a la barque qui nous raminera a
bord.
Antofagasta, considiri comme pays de mission,
est vicariat apostolique; 1'eglise cath6drale est en
meme temps paroissiale. Un respectable chanoine
nous la fait visiter, il appelle notre attention sur les
vitraux, vraiment trbs beaux, et nous rkpete a plusieurs
reprises qu'ils sont de fabrication francaise. Nous
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sommes a bord pour le dejeuner et passons la journde
au travail, pendant que le bateau se charge. Le ig,
nous sommes dans le petit port de Mejillones. C'est
la fete de notre bienheureux Pere et... pas de messe.
Nous suivons n6anmoins l'office du jour, prions de
notre mieux. Notre pens6e s'envole a la Maison-Mere,
a Saint Lazare surtout. Nous avons confiance que
saint Vincent enverra a bord de l'Orcoma une paternelle b6n&diction aux voyageuses.Le lendemain, nous topchions-aux derniers ports du
Chili : Iquique et Arica. La c6te n'est que pures
roches grises, rougeAtres, couleur cafe, blanches par
endroits; ces teintes variees,-iclairees par le soleil,*
ajoutent a la majestueuse beaut6 de la chaine. Nous
entrons dans les eaux p&ruviennes et, le 21, a six
heures du matin, nous sommes & Mollendo. Vers sept
heures, la respectable seur Lanata, visitatrice, et la
bonne soeur Lhoste sont a bord pour nous souhaiter
la bienvenue. Le Pacifique, hblas! n'est plus pacifique; ce n'est plus la mer, mais la maratre! Nous
d6sembarquons au milieu de ses fureurs et saisissons
le moment opportun pour sauter dans la barque qui
nous conduira au port; en un petit quart d'heure, nous
y sommes.
L, nous usons de la fameuse chaise presque historique et tant c6l6bree par M. Notre Tres Honor6
Pere lors de son voyage en Amerique. On s'y place
deux, l'une sur les genoux de l'autre. Ma sceur Visitatrice, comme la plus pratique, se place sur mes
genoux, se cramponne fortement aux cordages et,
soulevCes par la grue, nous pirouettons un peu et
nous voila d6pos6es sur la digue. Puis la meme operation se r6pite pour les deux autres.
Nous sommes saines et sauves. Aussi de la *Douane
nous passons a 1'•glise paroissiale pour entendre la
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sainte messe. On cdlbre l'octave de Notre-Dame du
Mont-Carmel; c'est aussi jeudi, d6di6 plus sp6cialement au Tres Saint Sacrement; huit i dix robustes
cierges de to centimetres de diametre brUlent devant
l'autel et font I'effet des torches des retraites aux
flambeaux. Le bon M. le cur6 nous apercoit, il nous
salue simplement a l'6glise et, pour ne pas manquer
son coup, il recommande de suite son college i notre
sollicitude.
Enfin, nous voili dans le cher petit h6pital de
Mollendo. LU, plus rien d'europ6en; nous sommes en
mission, mais les cbhres Missionnaires ont le coeur
bien franqais et nous questionnent ilialement et en
detail sur nos Ven&rs Superieurs et tout ce qui
touche a la double famille. Un jour de travail dans la
chore petite maison et, accompagn6es par la bonne et
d6vou&e soear Visitatrice, le 22, i deux heures, nous
prenons le train pour Ar6quipa. Nous traversons ou
plut&t gravissons d'enormes montagnes, rocheuses,
arides, aux teintes variees, qui paraissent des chaines
entrelacees, qui s'entrecoupent, laissant apercevoir,
par instants, la verte vall6e du Tambo, arros&e par le
fleuve et formant un contraste saisissant, par sa fertilit6 et sa culture, avec les montagnes agrestes qui la
dominent.
Arriv6e a une certaine altitude, la mont6e est tres
douce; pendant des lieues, I'on parcourt des plaines
sablonneuses qui donnent one id6e du d6sert. C'est la
Pampa de la Joya. Pas un brin d'herbe, pas une goutte
d'eau; de loin en loin, de petites stations de cbemins
de fer, oasis oui sont les reservoirs emmagasinant I'ean
venue d'Arequipa; la machine renouvelle sa provision
et I'on se remet en route. De la Joya i San Jose,
autre curiosit6. Sar la plaine sablonaeuse, couleur
terre rougeitre, sont form6es par le sable des 6lva-
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tions couleur ciment en forme de demi-lunes; elles sont
ondul6es comme une 6toffe moirie; dans l'interieur
de ces ouvertures, ces demi-lunes paraissent un mur
bien ciment6; on dirait un travail de maconnerie;
mais, au milieu de ces plaines inhabitees, nul doute

que ce ne soit le travail du Divin Ouvrier.
Nous avangons et apercevons an loin te cratere
blanchi de neige du majestueux Misti, entre les cimes
du Chachani, a droite, et du Puchipi, a gauche, qui
lui font escorte. Les derniers rayons du soleil 6clairent
ces beautes et nous ne voyons plus que le firmament
qui s'Atoile.
Le train est ponctuel; a -huit heures juste, nous
sommes en gare d'Arequipa. Les Soeurs Servantes de
lh6pital et de I'hospice nous reoivenit; aprbs d'affectueux bonjours, nous nous rendons a I'h6pital. L'tablissement est de style gothique; 1'ing6nieur qui en a
dress6 le plan voulait rappeler au loin I'h6pital Boucicaut, au moins dans la disposition des services. Aux
Orphelins, nous sommes recues an son de fa fanfare.
Nous passons 1I deux agreables soirees: l'une comique,
offerte par les garcons; l'autre, dramatique, offerte
par les filles.
Le 28, premibres vepres des fetes nationales da
Perou, le drapeau bicolore rouge et blanc flotte a
toutes les portes; l'automobile qui nous conduit an
train de Puiio en est 'mme decoree. La chore sceur
Segala nous accompagne. Le voyage, commenc a&
Mollendo, dans la Cordillere rocheuse, se continue;
ce sont, plus ou moins, les memes sites agrestes. Au

Crucero Alto, nous atteignons 1'altitude de 4470 metres.
Dans le compartiment, tous les voyageurs sont sous
l'impression de fatigue, suffocation, douleur de tkte;
nous commenions a redescendre et peu A pen tout le
monde se sent mieux. Le train parcourt de vastes
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plaines sablonneuses, mais cette fois sillonnees de
ruisseaux et de rivibres. 11 y a quelque v6getation;
et qa et la des troupeaux de moutons, de chevres et
surtout de lamas appellent niotre attention; il y a
meme, entre ces derniers, trois ou quatre vigognes.
Nous tournons pendant plus d'une heure autout du lac
, Lagunillas ), I'admirant, tant6t du haut du plateau,
tant6t touchant sa rive.
Aux diverses stations, groupements d'Indiens et
d'Indiennes vetus de couleurs voyantes, oit dominent le
vert et le rouge; leurs jupes amples contrastent avec
les modes du jour et 'on nous fait remarquer que plus
elles en ont les unes au-dessus des autres, plus elles
sont distingu6es et de haut rang.
A septheures, nous sommes Pufio, but du voyage.
La' chore soeur Barrera, bien que souffrante, nous
attend; encore quelques minutes d'auto et elle nous
fait les honneurs de son petit h6pital. La journ6e
du 30, pass6e dans sa maison, qui nous rappelle la
pauvrete et le dinuement de Nazareth, nous reprenons le cours de notre pelerinage et faisons voile vers
La Paz (Bolivie) sur le fameux lac Titicaca, si cblebre
par son altitude de 3 800 metres. On est surpris a cette
hauteur de naviguer sur cette magnifique nappe d'eau,
tranquille pour 1'ordinaire, mais qui a parfois ses
mouvements de marke et aussi ses tempetes. Le lac
s'6tend du port de Puiio a celui de Guaqui. A ses
points de depart et d'arrivee, ses eaux sont canalisees
et on aborde A quai. Le lac a 2oo kilometres dans sa
plus grande largeur; I'on ne perd pas de vue ses
rives qui sont toutes formees par les montagnes
rocheuses des Andes. Le regard s'arr&te d'abord sur
des crates couvertes de neige, devant lesquelles
courerit d'autres chaines aux teintes, varibes, oi le
rose domine.
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Nous passons devant les iles du Soleil et de la
Lune, en face I'une de l'autre; elles sont habit6es par
des tribus indiennes et sont bien cultiv6es. L'histoire
du P6rou raconte que de la premiere sortirent, a l'Age
de vingt ans, Mancocapa et sa femme Mamaoyo; ils
furent les fondateurs des indigenes. De 1a vient, aux
PNruviens, la d6nomination d' 4 Enfants du Soleil ,.
Le long des rives sont, de loin en loin, des r6unions de
huttes indiennes formant villages,dont quelques-uns,
assez importants, ont leur petit port cdtier. Nous ne
distinguons, dans ce voyage de la journie, que deux
petits clochetons, nous annoncant la presence de
I'H6te divin au milieu de ces roches.
A six heures, du bord de l'Ixca nous passons au
train, qui nous attend- au port de Guaqui. Vers dix
heures et demie, nous commenqons a apercevoir, au
bas des montagnes que le chemin de fer contourne,
tout un 6clairage electrique du meilleur effet : c'est
La Paz, comme enclavke dans une coquille d'huitre.
A onze heures, nous arrivons A la capitale bolivienne.
II faut ainsi la d6nommer, puisqu'elle est le siege du
gouvernement et d'acces plus facile que Sucre,
ancienne capitale. On espere qu'avec le temps les
communications se feront plus accessibles et que la
ville si chre aux coeurs,des Boliviens redeviendra la
premiere de leur nation. Nous s6journons peu a La
Paz, A notre grand regret, car nous aurions 6t6 heureuses de dedommager nos bien chores soeurs, si
retirees,, d'autant que les visites qu'elles reroivent
sont plus rares; mais la hauteur, a laquelle nous ne
sommes pas acclimat6es, nous occasionne une fatigue
qui nous presse de nous hater. Leurs ceuvres sont
trbs belles, leur travail excessif; que" Dieu les soutienne dans leur tAche de d6vouement! La ville est
fort curieuse, toute en montees et descentes rapides.
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Si nous n'avons pas le loisir de la visiter, du chemin

de fer qui nous emmtne et contourne en lacets les
montagnes qui la dominent, nous nous rendons un
compte exact de son aspect.
Nous repassons de nuit le superbe lac et, a sept
heures du matin, a Puio, nous passons du bateau

dans I'express d'Arequipa. La chere petite famille de
Pufo nous sert aimablement le dijeuner dans le train;
puis, apres avoir .et bien secouies toute la journie,
nous trouvons le soir avec plaisir un bon lit chez la
chere sceur Segala, A laquelle nous disons notre
reconnaissant merci pour ses multiples services. Le
lendemain, c'est la non moins d6vou6e soeur Lhoste
qui nous emmene au port. On annonce I'Orita pour
le 4; il nous conduira au Callao, puis a Lima, centre
de la chere province peruvienne.
Dimanche 7, de bonne heure, I'ancre est jetie at
Callao. La bien chbre soeur Lanata et ses affectionnees
conseillores, accompagnies aussi de -la bonne seur
Janssen, sont ; bord. En moins d'un quart d'heure,
nous sommes a la douane et, comme une vision, nous
apparaissons a la chapelle de I'h6pital, au milieu de la
messe, juste a point pour recevoir la sainte communion; puis, apref un affectueux bonjour a nos cheres
soeurs, presque en courant, nous prenons l'auto pour
Lima, oi soeurs et enfants, bien align6es dans les
cloitres de Sainte-Th6rese, nous attendent depuis de
longs moments. Prkc6d6es d'un groupe- d'anges et
escorties par les drapeaux francais et puruvien, nous
entrons a la chapelle, ou se fait-entendre un solenne

Magnificat. Ala Communaut6, c'est ensuite 1'Ecce quam
bonum. Les chhres soeurs servantes de Lima sont
presentes et aucune ne trouve le temps long en nous
entendant parler de nos v6nhrbs Supirieurs, de la
Maison-MEre, de Saint-Lazare, etc. Les premieres
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salubes seront aussi les premieres visities. Par I'h6pital du Callao nous commencons done notre tournee.
Nous restons charmbes des six cents Asept cents enfants
de 1'ecole annexe; nous avons le plaisir de leur distribner Aes bonbons pendant qu'elles sont a table. A
Bellavista, la fanfare des petits orphelins nous reqoitbruyamment; aux Orphelines, nous sommes en prsence d'un bazar de poupees, les ressorts bien montes;
chacune fonctionne a point. Chez la respectable scenr
Castagnet, c'est une procession qni nous escorte & la
grotte de Massabielle; en tete, la vierge de Lima,
sainte Rose, et I'humble Bernardette, heureuse voyante
de l'Immaculbe. Elles nous assurent qu'elles suivent
tons nos pas, non seulement dans la chire province
p6ruvienne, mais anssi dans tons les an-dela. Nous
entendons d6votement la messe a la grotte, si parfaitement reproduite.
Le 15 aoit, il est juste que nous fations notre Mere
du ciel et celle de la terre & la maison centrale. La
messe solennelle, les v6pres en faux-bonrdon sont un
petit 6cho de la Maison-Mbre. Nous d&dions le lendemain au collge Saint-Andre, oh la simplicitA et la
bonne education des enfants nous enchantent, et, le
17, I bord de l'Ebro, paternellement accompagnees
4du respectable M. Bonhoure et de la chere sour
-directrice, nous nons dirigeons vers le Nord; nos
cheres seurs de Cajamarca, depuis cinquante ans de
Iondation, vont avoir pour la premiere fois la visite
extraordinaire. Quelques heures de travershe et nous
dbsembarquons t Sala3wrry. Contrairement A I'ordinaire, la mer est relativement tranquille. La booae
sceur Viguier et une de ses compagnes nous attendent
et nous conduisent A Trmjillo, ou nous saluons en
passant, nos seurs de l'h6pital
Premier incident de voyage : la valise de M. Ie
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Sppirieur est rest&e & Salaverry... Nous l'attendons et
reprenons les autos, qui nous conduiront i Pacasmayo.
Nous roulons sur la greve; les crabes par milliers
nous donnent des id6es de pache impossibles a.satisfaire. Nous laissons la c6te et perdons de vue l'auto
du digne M. Bonhoure. Nous stationnons, attendons
et commencons a nous inqui6ter. Enfin, d'un monticule, notre chauffeur apercoit I'auto attardie, qui nous
rejoint; et le voyage se continue, sans autre inconv6nient qu'un nuage de poussiere jusqu'i Malabrigo,
petit port construit par les Allemands et precieux
pour l'exportation de leurs vastes possessions de
canne a sucre. La, autre arret. Notre chauffeur va aux
informations et nous declare solennellement qu'il faut
attendre. Attendre quoi?... La lune... jusqu'a dix
heureset demie ou onze heures. I1 fallait reprendre la
greve et, a cette heure-la seulement, la mar6e devait
se retirer. Nous sortons nos provisions de voyage
pour occuper le temps et, pensant charitablement i
ceux qui nous conduisent, nous leur donnons un sol
(monnaie nationale) pour qu'eux aussi aillent se restaurer. Al'ouverture du panier,nous sommes entourees
de tout le voisinage; n'importe! c'est a la simplicit6 I
Sur une assiette de carton, disposant un 6chantillon
de tous les contenus du panier, nous les pr6sentons &
M. Bonhoure, debout sur I'angle d'un soi-disant
trottoir. A la facon des Israelites, il en fait bon profit,
et, assises dans notre auto, nous faisons de meme.
Un peu de caf6 chaud par-dessus et nous pensons a
nos chauffeurs, dont la disparition nous 6tonne. Pendant que nous attendons la lune, ils ont profite du sol
pour une s6ance de cinema. Reviendront-ils avec la
lune? En les attendant, on sommeille, on ronfle mxme.
II est onze heures passe! Les voili; ils s'agitent,
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questionnent les experimentes; le temps passe; il est
pres de minuit lorsque, sans imprudence, nous pouvons
continuer le voyage et reprendre la plage.
11 faut avouer que I'auto est de bonne marque, elle
glisse sur les galets, escalade les rochers et, vers une
heure du matin, nous sommes devant le grand h6tel
de Pacasmayo, ou personne ne nous attend. A tout
hasard, la chore sceur directrice frappe A une porte.
Nous levons la tate et lisons : a Chaussures pour
enfants ). Ce n'est pas le cas. Coups redoubles a la
porte d'a c6t. C'est la chambre d'un voyageur; il
apparait en sandales et costume de bain et, avec toute
son amabilit6, ii nous precede pour nous faire ouvrir
les portes. L'h6tel est neuf, les chambres sont propres,
nous prenons avec confiance quelques heures de repos.
Le train doit partir a sept heures pour Chilete, oi
guides et chevaux nous attendent pour l'ascension de'
la haute Cordillere. Avant de nous mettre dans le
train double omnibus, il est bon de prendre quelque
chose de chaud. Le domestique de I'h6tel a un peude
sang indien dans les veines; il ne se presse pas; aussi,
l'invitant a disposer les tasses, I'une de nous se met
an fourneau pour surveiller le lait.
La gare est heureusement face a I'hbtel; a peine
install6es dans notre compartiment, la locomotive
siffle. Nous prions, m6ditons, recitons le Rosaire et,
entre midi et une heure, nous sommes a Chilete, fin de
ligne.
Nous descendons a I'hotel des a Amazonas ).Ceux
qui ont quelque id6e des villages indiens se representeront facilement I'h6tel. Avec beaucoup d'ktiquette,
Victor, l'un de nos guides (on voit qu'il a etC bien
styl6),nous fait entrer dans la chambre a6ree par une
lucarne; quatre murs d6grades et noircis arrivent aux.
trois quarts de la hauteur et se terminent par une

toile peinte; pour plancher, la terre nue et bosselke;
pour mobilier, deux lits suspects, une chaise boiteuse,
une vieille table, et, comme ustensile, une cuvette qui
sert pour tons. De IU,nous passons a la salle a manger, galerie ouverte; an moins, on a de l'air. L'Indien
6tend sur la table une nappe legante avec encadrement bleu, aussi tachie qu'amidonn6e. La toile cir6e
de dessous nous inspire plus de confiance, aussi,
soustraction faite de la nappe, nous disposons les
provisions, si bien priparbes par la chire sceur visitatrice et complte6es par nos privoyantes seurs de
Cajamarca.
Vers deux heures, nos montures sont sell6es; nous
revitons notre toilette d'amazone : long et ample
tablier noir, fichu du s6minaire sur le colletef, comme
pr6ventif du vent et du soleil, autre pointe sur la
cornette. Notre caravane formke et composke de
M. le directeur, trois seurs et deux guidei, nous nous
mettons en mouvement, sans crainte aucune : la sainte
Vierge nous conduit, saint Christophe nous porte et
les anges nous escortent. Nous commencons i aller au.
pas, car ce ne sont plus les mules agiles du Brisil,
mais des chevaux dont le trot nous effraye. II faut
pourtant acc6lerer la marche; aussi ie respectable
M. Bonhoure, arm6 d'un long roseau, pique un cheval,
puis un autre, si bien que nous nous familiarisons
avec le trot et arrivons, vers six beures, a La Vifia oil
nous passerons la nuit.
H6teI genre Chilete, toutefois un pen moins mal.
Dans la chambre, quatre lits pour les quatre voyageurs;
on en passe un i la salle a manger, que l'on transforme
pour la circonstance en chambre A coucher pour le
respectable M. Bonhoure; les guides partagent son
gite et dorment sur la table. Notre premiere n6cessith
est de secouer la poussibre du chemin. Une seule
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cuvette pour tous; on se la passe de l'un i l'autre. La
soif nous d6vore, I'on nous sert une boisson au poivre,
qui nous emporte la bouche; puis nous attaquons de
nouveau nos provisions. Cette fois, c'est tout & fait en
famille; nos guides vont et viennent pour nous servir
et aussi pour se servir. Bien fatigukes et pensant au
lendemain, nous nous 6tendons tout habillies sur les
lits, accompagnbes par des insectes varies, dont les
piqures indiscrites rivelent la presence. Le premier
sommeil commenqait k nous gagner quanid I'un de nos
guides passant la tete par la porte entr'ouyerte nous
6veille en sursaut : a Mere, avez-vous les parapluies?.
- Non, c'est vous qui devez les avoir. - Alors ils
sont rest6s en route. , Que faire! demain on les r&clamera. Nous faisons le possible pour nous'rendormir
et, avant quatre heures, nous sommes debout pour faire
chauffer le dejeuner et reprendre nos montures.
Comme les contre-temps ne manquent jamais, un
des chevaux a disparu. On demande, on cherche; il
y a eu confusion, un autre voyageun l'a monte et...
arrange-toi comme tu pourras. Avec ce conflit, notre
depart ne peut s'effectuer qu'a six heures.
Nous voili dans la haute Cordill&re; nous escaladons les chaines, crampounnes i la criniEre de nos
montures. Les selles ne sont pas faites sur mesure; de
temps en temps il faut consolider tant6t Pune, tant6t
rautre, et meme, selon la coutume du pays, coller avec
un sean d'eau l'616gant tapis place sous Ia selle. Dans
l'un de ces arrts, la chore seur Franqueville nous aide
A nous r6installer et, au milieu de toutes ses sollicitades, perd notre montre... Suppliques aux •&nes du
Purgatoire, i saint Antoine; c'est en vain, la montre
est perdue... pour nous, mais... pas pour tous.
Le voyage continue sans autre incident, sinon que
ma saeur directrice perd cette fois P'un de ses souliers,
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que le guide fort heureusement ramasse. A Saint-Cristobal, arret de deux heures, oui la caravane prend sa r6fection. Vers trois heures, nous atteignons le point
culminant : 4000 metres d'altitude; et nous distinguons, venant au galop, une autre caravane, composie
de M. Olivares, superieur du siminaire de Cajamarca,
de ses aides d6vou6s, MM. Gonzalez et P&rez, et de
quelques s6minaristes; ils viennent filialement au
devant du respectable M. Bonhoure. Avant I'arrivie,
autre petite halte, pour redonner A notre chere cornette une forme connaissable. L'Indien remet A ma
sceur directrice le soulier perdu; c'est juste A temps
pour ne pas faire son entree pieds nus a Cajamarca.
II est quatre heures, des autos nous attendent A
1'entr6e de la petite ville. Dans la rue principale, tout
le monde est sur la porte; les cloches sonnent A toute
vol;e; nous arrivons A l'h6pital. La bonne soeur servante, ma sceur Ureta, entourbe de ses compagnes et
de tout son personel, nous souhaite la bienvenue. Un cordial salut ala communaut6 et, sans nous faire prier,
nous gagnons le dortoir; apres ces deux jours de
courses chevaleresques, le repos &taitbien miith.
Nous avons le plaisir de consacrer cinq jours a nos
cheres soeurs, si perdues dans les montagnes. Nous
visitons et prions dans leur 6glise trois fois s6culaire
et restaurie recemment par les soins pieux de la chere
sceur Ureta. Non sans inter&t, nous voyons aussi la
fameuse chambre de a l'Inca ) (chef de tribu indienne)
prisonnier des Espagnols; il leur offrit pour sofn rachat
I'oraccumule dans cette chambre bhauteurAl'un homme.
Son offre fut accept6e et, malgr6 cela, trahi, il fut
tu6. Cette piece historique sert aujourd'bui de classe
aux orphelines' Nous nous interessons vivement aux
diverses ceuvres si florissantes dans ce petit coin du
P&rou, encore si arrier6, et voyons avec joie le grand

bien op6r6 par le devouement infatigable de nos sceurs
soit aupris des malades, soit parmi la nombreuse jeunesse qui se groupe autour d'elles. Une journbe de
cong6 est accord6e aux orphelines. On ira a la Finca,
ferme donn6e par une g6nereuse bienfaitrice. Une
construction, forme chalet, y rend facile Ip sejour a la
campagne. Nous rejoignons en auto les enfants parties
des le matin, juchees sur les chevaux, a la mode du
pays; quatre sur chaque cheval, deux de chaque c6t.
dans des caisses coniques de peau de vache, ou dans
des paniers rustiques en bois et fil de fer de la forme
d'un ceuf. En nous rendant a la ferme, nous visitons
les bains de ( l'Inca ), aliment6s par des sources d'eau
sulfureuse: l'une bouillante, expliqu6e par le voisinage
du volcan; I'autre froide,qui sert ALtemperer les bains.
Dans I'apres-midi, nous assistons au battage du blt.
Dans l'aire, une douzaine de chevaux,autant d'Indiens,
qui crient a tue-tetetet, pour animer bates et gens, un
joueur de flfite. Son instrument est primitif, c'est un
roseau d'environ 3 mbtres,- termin6 par une moiti6 de
citrouille; -il souffle lI-dedans jusqu'd s'touffer et
fait sortir quelques sons qui nous rappellent le cor de
chasse. Apres une demi-heure ou trois quarts d'heure
de course effr6nee, tous en ont assez;-on suspend,
pour recommencer au bout d'un moment.
Notre temps est bien employ ; nous rendons visite
&Monseigneur; nous visitons son seminaire, dirig6
par nos respectables missionnaires, qui nous invitent
aimablement a assister a la petite seance preparee pour
saluer le digne- M. Bonhoure. Tout nous int6resse,
mais specialement la fable du Loup et de PAgneau et
le Petit Gregoire. Le franqais si bien prononc6 nous
fait oublier que nous sommes si loin de la mire patrie.
Enfin, quoique nous soyons tris bien a Cajamarca,
nous ne pouvons y dresser notre tente; il faut songer
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au d6part. Informations prises, 1'itinraireest modifi6;
une auto nous iconomisera cinq heures de cheval;
nous en usons, et a Tingo nous retrouvons nos b&tes.

Le chemin est bon, exception faite de quelques sentiers,
impraticables m&me aux cjievres. Le cheval a le pied
sur, nous nous abandonnons . son pas; pour nous, nous
d6fendons nos cornettes qui pourraient bien &tre
emport6es par les branches d'arbres et touffes sauvages. Vers les cinq heures, nous sommes de retour a
La Viiia, oul nous passons la nuit dans les memes con-

ditions qu'a l'aller.
Le lendemain, depart a cinq heures; trois heures
de cheval sur la grive de la riviere, que nous traversons quatorze fois, et, a neuf heures, nous sommes a
Chilete. Nous prenons le train, qui nous met, Acinq
heures,

.

Pacasmayo.

Le lendemain dimanche, le

respectable M. Bonhoure celbre la sainte messe a
I'6glise paroissiale, un peu abandonnee; puis une autoomnibus, roulant sur la greve oi les vagues se brisent.
contre nofre vehicule, nous conduit a Chocope, oi
nous attendent la chbre sceur Viguier et une de ses
compagnes. C'est dans le parloir des R6verends Peres
Carmes que nous prenons notre r6fection; le menu est
compl6te par de succulents choux-fleurs cultiv6s dans
le jardin du couvent.
Trois heures d'un train charrette et nous sommes a
Trujillo. Entre les belles oeuvres de nos sceurs, nous
admirons surtout leur college, si vivant par l'assistance rigulire de plus de cinq cents enfants; elles
nous frappent par lear bonne tenue et leur excellente
discipline. Le Caciafoal, sur lequel nous devons
nous embarquer pour le retour, est annonc6 pour le
mardi; a la grande joie de nos sceurs, il a deux jours
de retard ; le jeudi seulement, nous sommes Ason bord.
C'est vraiment le plancher des vaches; elles sont, en
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effet, plus nombreuses que les passagers; la menagerie
se complete par plus de deux cents habill6s de soie,
dont le grognement se mNle aux beuglements des
vaches et an son continu du phonographe du salon do
bord. Le rustique Cackapoal nous fait aller de babord
a tribord et, -apres quarante-huit heures de roulis et
tangage incessants, nous arrivons an Callao, ou la respectable soeur. Visitatrice vient nous recevoir avec la
chere sceur Hund, 6conome.
C'est le 3 septembre; la bonne seur Lanata, malgre
soucis et preoccupations, n'a pas oublie la SainteRosalie; aussi, suivant l'itiquette de la chere MaisonMere, & onze heures et demie, les seurs de la Maison

centrale nous offrent leurs voeux bien filiaux de bonne
fete. Les scears de France arrivies de la veille nous
apportent le souvenir maternel. Notre Tres Honoree
Mere a pens6 au 4 septembre avec anticipation; d6licatesse qui nous emeut et nous reporte a l'an passe, oi
cette bonne Mere, avec toute sollicitude, se pr6occupait
des pr6paratifs de notre long voyage. Apres 1'intime
de la Maison centrale, ce sont toutes les seurs servantes
de Lima et des environs, avec quelques compagnes, qui
nous prcsentent leur tour leurs voeux par l'intermtdiaire d'une petite sceur du s•minaire. Messe etvepres
solennelles, chants picux et bien choisis; tout nous
fait sentir que nous nous trouvons dans une petite saccursale

.

!.2 rue du Bac.

Une suite d'impr.vus.ne nous avait pas permis de
saluer encore leviner6 archevyque de Lima, digne fils
de saint Vincent. Malgre les occupations du Concile
national, tenn dans sa ville 6piscopale, Sa Grandeur
eut la bont6 de nous accorder une audience, qui fut
toute paternelle. Le saint prelat nous fit visiter la salle
da Concile et nous montra, comme tres pr6cieox docuSment, un livre autographe de saint Torribio, premier
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archeveque de Lima, relatant en d6tails le premier
Concile national tenu en I585, avec la signature de
tous les eveques qui y prirent part. Ce livre, tris int6ressante relique, fut pendant longtemps en possession
d'un particulier. Par une fortuite circonstance, un religieux le sut et en informa le president de la R6publique qui, imm6diatement et, moyennant 4000 sols,
l'acheta et l'offrit a l'autorite ecclisiastique. Au palais
6piscopal, nous admirons aussi avec intre~t un portrait
authentique de la grande sainte du PNrou, sainte
Rose de Lima.
Nous poursuivons nos visites dans la capitale. Aux
Enfants trouves, ce sont les choeurs des anges qui nous
accueillent. En visitant l'6tablissement, ancien couvent
de Dominicains, la sour servante nous montra une
poutre, au milieu de laquelle est une plaque commmorative rappelant le miracle op6r6 par le frere lai
qui dirigeait les travaux de construction. La poutre en
question se trouva trop courte pour la place qu'elle
devait occuper. Le bon frere donna l'ordre aux
ouvriers de la monter quand mxme ; ils obbirent et
miraculeusement la poutre s'allongea et put etre
employ6e, De l'asile des beb6s, nous passons h l'orphelinat Saint-Vincent. Imposante arriv6e! Les drapeaux
francais et p6ruvien nous rendent les honneurs; la
musique fait entendre une marche entrainante et, a la
suite de la petite armee en herbe. nous nous dirigeons
dans irne vaste cour, pour assister au solennel defil6
et salut militaire. Puis un groupe de boy-scouts
d6ploie son talent gymnastique en une suite de tableaux
vivants combines de diverses pyramides.
Une note sombre marqua pourtant cette visite. L'air
fatigu6 de la bonne chere sceur servante, ma sceur
Combes, la profonde tristesse qu'on lisait dans ses
traits, nous laisserent une p6nible impression. Huit
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jours apris, Q la mrme heure, nous nous retrouvions
dans cette chere maison pour accompagner A sa derniere demeure celle dont le-dernier rayon de soleil
avait it6 la visite minagte par nos ven6res Supbrieurs.
Cette fois, la musique ouvre la marche du cortege
funebre, le drapeau en deuil et son escorte pr&cedant
immediatement ie corbillard, qui est entouri par les
rangs bien form6s des plus jeunes enfants. Au champ
du repos, tous se retirent en d6filant devant le cercueil; un salut militaire fut leur dernier adieu!
A 1'h6pital Loayza, nous nous trouvons dans un
6tablissement trbs moderne, oi, depuis trois ans A
peine, fut transf&r6 tout le personnel de I'h6pital
Sainte-Anne, dont les anciens batiments tombaient en
ruines. LA, nous sommes remplies du souvenir de nos
bien v6neres Mires Havard et Kieffer, qui furent les
inoubliables soeurs servantes de 'h6pital Sainte-Anne.
La chore sceur Larrabure conserve dans son cabinet,
comme une precieuse relique, la petite Vierge.blanche
portant au cou les cles de la maison et devant laquelle
nos regrettees Meres s'agenouillaient chaque matin.
C'est A ce souvenir qu'agenouill6es nous aussi, nous
pyions devant la pieuse image pour nos. veners
Superieurs.
De Loayza, nous nous rendons A i'h6pitai militaire
de Saint-Barth6lemy, oi nous passons assez rapidement; notis visitons cependant avec plaisir sa propriet6, r&cemment d6frich&e et en plein rapport, grace
a 1'initiative de la bonne soeur servante, seur Espi6.
Le a Refuge ) est Bien nomm : c'est l'asile de
toutes les miseres, depuis 1'enfance jusqu'au d6clin de
I'age. Dans la chapelle de 1'6tablissement, nous adorons le i Christ Pauvre n, devotion chere au cceur des
P4ruviens. En voici l'brigine. En 1669, A Lima, un
religiegx BClemite, Jos6 Figuero4, declare Venerable,
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secourait publiquement les pauvres les plus dblaisss. Notre-Seigneur voulut lui montrer combien sa charit6lui ktait agriable. Un jour qu'il venait de confesser-une pauvre n6gresse, en passant devant une icurie, ii
est surpris d'entendre de tristes gimissements. 11;

cherche d'oh partentces plaintes ameres et trouve dans
dans ce lieu infect un malheureux couvert de boue et
d'immondices. Le bon religieux, profond6ment 6ma,
s'approche et demande k ce pauvre ce qu'il fait daas
ce lieu si malpropre. a Ma grande panvrete et mes
maux incurables m'ont ridoit Al'6tat oil je me trouve , ,
r6pondit le mendiant. A ces paroles prononc6es avec-s
un accent de profonde tristesse, le bon religieux ecatet
en sanglots et dit au pauvre de le suivre. a Mes doaun
leurs aigues ne me le permettent pas n, reprit ta
malheureux. Mais la charite vainc tous les obstacles.
Le bon Frere charge sur ses 6paules le pauvre invalide, dont il ne sent pasle poids. Arriv iAson couvesnt
il 'entre dans sa cellule, le depose sur son lit et coam-,;
mence a lui laver les pieds. 11les trouve blancs comea,,
la neige et distingue i chacun une plaie rouge et resplendissante; ii prend les mains et admire le mame
phenomene; il regarde son visage, il est 6iincelant. a Tu es mon refuge en ma tribulation -, dit le mys-,

tbrieux mendiant; tels sont les maux des pauvres incu--.
rabies, qui sont les plus semblables repr6sentants dii
mes donleurs en ce monde. u Puis il disparut.
Le Divin Pauvre demeura grav6 dans le coeur do
bon religieux, qui le fit representer en une statue.
Depuis lors, Frere Jos, Figueroa s'employa a la fondation de la maison du Refuge, dont nos sceurs prirent
la direction ds&leur arriv6e au P6rou.
Le.i6 septembre, nous entreprenons notre deroier
voyage pour visiter nos soeurk de Tarma et Jauja. Cette
fois, c'est la bonne sour Hund qui est notre Raphael.
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Ma seur Marie, infirmire experiment6e, nous accompagne aussi pour cas de besoin. Nous suivons la voie
ferrie la plus 6levke du monde, 5 ooo metres d'altitude
a Ticlio, point culminant. Ce hardi et gigantesque
travail donne a penser quelle devait etre 'intelligence
sup&rieure de I'inginieur qui en prit l'initiative. Le
trac6 forme un lacet sur le flanc de la Cordillire
rocheuse. A mesure que I'on s'6leve, l'on apergoit dans
le has les voies parcourues comme superpos6es les
unes aux autres. Pour suivre le lacet, le train tant6t
avance et tantt 'retourne sur la distance d6ji.parcourue, mais a une hauteur superieure. Nous entrons
dans soixapte-cinq tunnels; nous ne comptons pas les
ponts, qui sont multiples et habilement suspendus.
Les panoramas sont indescriptibles, ies roches sont do
toutes couleurs, tant6t suivant tons les tons du gris,
puis du rouge, de plus clair a plus fonc4; puis ce sont
les teintes de vert, de chamois, m&me bleues. Nous
roulonssur le bordd'effrayants abimes au fond desquels
coulent en torrents des eaux &cumantesprovenant de la
fonte des neiges.
A mesure que l'on monte, tous les voyageurs se
sentent pris de suffocation et d'un indicible malaise
appel6 soroche. Ma sceur econome perd presque connaissance. Notre bonnit infirmire est heureusement
-munie d'alcool et d'injections toniques qui la fQnt
reagir. Pour nous, quoique bien fatiguies, nous
tenons encore bon et arrivons a Oroya oi nous sommes
attendues par notre bien chbre soeur Alvarez Calderon.
En auto, nous traversons cette petite ville d'aspect
noir, oh l'on respire une forte odeur de soufre exhal6e
des fonderies oa -les Americains du Nord font bon
profit des richesses min6ralogiques de la Cordillbre. 11
est nuit; nous ne pouvons admirer le paysage que nous
parcourons toujours dans les chaines montagneuses,

mais les tournants rapides et rip6tes nous disent assez
les accidents du chemin et accentuent, avec la vitesse
de l'auto, le malaise ressenti dans le train; aussi,
rendues a Tarma, nous saluons le Maitre de la Maison
et, brulant la politesse, nous gagnons le dortoir.
SComme a Cajamarca, c'est la premiere visite extraordinaire que recoit I'h6pital; aussi toute la maison est,
en f&te : soeurs, malades, enfants, le dedans et Ie
dehors; toutes les notabilit6s du pays viennent nous
saluer. Les premiers sont nos z6ees missionnaires:
M. B'althazar Cafiellas et ses dvou6s collaborateurs,
charges depuis trois ans de la paroisse, on plut6tdes
paroisses, puisqu'ils en desservent quatre, et d'une quantit6 de petites chapelles. Leurs oeuvres s'installent;
ils sont en travaux de construction. C'est le dimanche
que nous leur rendons leur fraternelle visite. Nous
constatons que grands et petits se groupent autour
d'eux; les uns pour puiser d'utiles lectures dans la
bibliotheque paroissiale, les autres pour assister an
catechisme et ensuite a la representation du cin6ma.
Nous entrons dans la petite imprimerie a peine installie
oiu l'on tire, chaque semaine, des milliers de feuilles
dominicales qui portent daps tous les foyers les enseignements de l'fvangile.
Il y a beaucoup de mouvement dans le village:
Indiens et Indiennes, endimanch6s, sont descendus
de la montagne pour assister a la messe et faire ensaite
leurs emplettes pour la semaine. Ces Indiens, appels
cholos, sont vetus plus ou moins comme nos paysans
europeens et ont, pour se pr 6 server du froid, une sorte
decouverture appele e ponco, qu'ils passent par latete,
a la maniere d'une dalmatique. Les femmes ont
presque toutes une longue jupe noire, tissue par elles,
un corsage aux couleurs voyantes, ainsi qu'un carr6 de
laine bigarr6e, entour6 de tons c6tSs par un large
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ruban de soie, qu'elles portent sur le dos; cette partie
de leur vetement s'appelle lliclla; puis un chapeau
blanc, comme celui des hommes, qu'elles quittent toujours pour entrer a l'6glise et mettent alors sur leur
t&te la Uiccla. Les femmes portent aussi sur le dos le
quipe, qui consiste en une enveloppe qui se rapproche
de la lliclla, dans laquelle elles ont leurs provisions,
leur argent, ce qu'elles vont vendre, leurs achats, leur
enfant, et m&me des animaux de basse-cour. L'Indienne
ne se s6pare du quipe que lorsqu'elle est dans sa hutte.
Sceur Alvarez nous emmene jusqu'! Acobamba; delicieux parcours dans la vallie, plantie d'eucalyptus.
Nous descendons a l'6glise et saluons sur la porte le
bon et z6•i missionnaire qui la dessert. 11 se fait tout
k tous, instruit et divertit les enfants de ses &coles,
encourage les maitres et, a titre d'agronome, il dirige
les travaux des nouveaux chemins trac6s -dans la
montagne. Apres souper, une representation des
(t Cadavres ambulants ) nous fait passer une bonne
r6cr6ation.
II faut penser & Jauja;-le lundi 19, nous y montons
en auto, accompagnies de notre chore sceur Alvarez et
de ma sceur LUonide. Nous sommes entre les deux
Cordillbres et ne nous lassons pas d'en admirer les
beaut6s. Nous traversons plusieurs villages indiens, et
un coq effar6 trouve la mort sous la roue-de notre del.
tren la cria (prog6niture du train), ainsi que les Indiens
denomment les autos. Nous sommes agrbablement
surprises de nous trouver dans un sanatorium, genre
chalets suisses, oi les malades de la poitrine sont dans
les meilleures conditions pour se remettre. A c6t6, un
preventorium pour les jeunes filles d6licates; elles
n'engendrent pas la m6lancolie et se sont chargees de
nous distraire par une danse d'Indiens sauvages, qui
excite toute notre curiosit6.
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A cette occasion, nous recteillons sur les moeurs et,
les usages de ces peuples d'intdressants.dbtails. LesIndiens, dont il est question ici, ne vivent que dansa .l
region moatagneuse, au milieu des for&ts vierges tro-,,
picales qui s'6tendent jusqu'an Brksil. On commence
a les rencontrer a 40 lieues environ du point oi
nous nous trouvons, sur l'autre versant de la CordillIre. Us forment diverses tribus, dent la plus connae
au Pbrou est celle des ckuaMckas. Us ne sent pasanthropophages, comme quelques autres, et ont, as
contraire, un grand respect pour I'6tranger.-ls fabriiquent leurs vetements avec des 6corces d'arbres et les
ornent avec les plumes aux riches couleurs desAl
immenses vari6tis d'oiseaux de la montagne. Learceinturon est fait de graines de fruits sauvages, its y
attachent comme trophee lesanimaux qu'ils ont chasses.ý
Its ont sir la t&te'ce qu'ils appellent ckupakwait!, coeronne de longues plumes aux riches couleurs. Leors
bals et leurs danses sont des plus curieux par la vari&t6o
des mouvements et I'harmonie avec laquelle ils soat.
execauti. Ils manient avec grace leur lance, qu'ils ne ,-:
quittent jamais. Le chef de la tribu appel cwraca etlet .
dernier de ceux qui forment la danse portent toujours

ine hache suspendae Alear ceinture. Le6 parties nuees
de leur corps sont peintes de divers dessins. Comme
ce sont des tribus errantes, ils marchent toujours eCa
dansant et parconrentainsi des lieues et des lieaessans
sentir la moindre fatigue. Leurs danses sont excitkes
par la musique, trbs mClaucolique, de la quera, faite de
roseau, comme une flte. Cet instrument est tres propre .
aux chansons incaicas, dont la plus fameuse est Ollanta4
chanson du temps des Incas, de laquelle on a tir6 der-"
niirement un fameux drame que le gouvernement a
dd interdire, parce qu'il peut exciter le soulivement
des Indiens qui voudraient r6tablir l'empire de l'Inca. i
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Pendant que nous sommes a Jauja, nous faisons une
promenade h Huancayo, ville tres indienne et point
terminus de la voic fertre. Au retour, autre victime :
e'est un timide agneau qui termine sa vie sous les rones
de notre auto. Le lendemain, voyage de retour A Lima.
S11 s'effectue en meilleures conditions qu'k 'aller. A
Oroya, la bonne sceur Alvarez vient nous rip6ter ses
adieux; et jusqu'A Chosica le temps se passe A admirer
les beautes naturelles et & rendre grace A 1'Auteur de
tant de merveilles. La, la bien chbre seur Lanata et
sa divoube assistante, toujours I'afffit de nouvelles
prevenances, nous surprennent dans le train. Deux
autos nous attendent pour terminer le voyage en nous
delassant un peu d'une grande journee de chemin de
fer. Au moment de nous installer, I'un des chauffeurs
pr6vient que son auto a 6t6 mise hors de service par les
_mauvais chemins. Nos trois compagnes de- voyage

reprennent done leur place dans le compartiment et,
avec les cheres Superieures de la Province, nous montons dans 'auto du Deux-de-Mai.
Nous dansons pas mal dans le chemin pierreux,
poudreux et a peine trae6. Vers hait heures, notremoteur refuse ses services, la gazoline est 6puis6e. Pas

d'astre remade que d'en chercher a Lima. A quelle
heure viendra le commissionnaire? La nuit est noire,
comme cher le loup; on enfonce dans la poussiire;
malgr6 tout, nous laissons t'auto attendre son combustible et nous nous mettons joyeusement en route. As
bout d'une heure de marche en zigzag, one auto de

louage vient nous titer de peine et, a dix heures sealement, nous arrivons A Sainte-Th6rise, oii tout le
monde nous attend dans b'angoisse. Le lendemain,
nous nous rendons a Ph6pital du Deux-de-Mai, chez la

bien chore seur Rivil, assistante de la Province; ii
nous tarde d'avoir des nouvelles de son auto; nous
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voyons avec plaisirqu'elle est revenue sans dommage.
Son bel 6tablissement a certainement rang parmi les
h6pitaux de premier ordre. Le plan est loin d'etre moderne, mais il est l66gant et tres commode. Dans sa
partie principale, il forme un octogone; c'est de cha-,,
cune de ces faces giometriques que se detachent de-.
belles et vastes salles pour les malades. Si le plan est
ancien, toutes les installations pont du dernier moderne. Les infirmieres du Deux-de-Mai nous distraient
un moment par une interessante et tres morale say-,
nete: ( Ce que peut Don Dinero .
Nous voila fixees jusqu'au depart a. la maison cen-trale, dite Sainte-Th6rise. Le couvent des Carmelites,
trois fois s6culaire, qu'elle occupe et dont elle tire son_,
nom, est bien fait pour entretenir, dans les filles de
saint Vincent et de Mile Legras, l'esprit primitif, si
souvent rappele par leurs dignes successeurs. Tout.
respire la simplicit6 des temps anciens et nous dit
bloquemment que nous pouvons, sans prejudice, noues
passer du confort moderne. Les corridors, cloitres duo
monasterenous parlent de silence et de recueillement;
Je chaeur, oi ont prie les filles de sainte Th6rese, nous
invite A une fervente orais'on. Cependant,au temps des.
pieuses Carmelites, le th6atre n'etait jamais dresse;
mais il n'y avait pas, comme a present, deux cent cinquante petits oiseaux gazouillant au couvent. Nous assistons done a une dispute au Paradis. C'est la petite
sainte Th6rese qui c6lebre sa fete le mame jour que saint Jer6me. Comment le c6lbre anachortte se verrat-il eclips6 par la popularite de la jeune petite sainte?
Voila qu'au Paradis chacun prend parti, et c'est I'Ap6tre
des nations, le grand saint Paul, qui arrange le diff6rend a la satisfaction de tous.La petite sainte Therese.
lancera des roses du haut du ciel pour attirer les
coeurs et I'austere saint J6r6me lancera des pierres-
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pour en briser la glace et les amener au repentir.
Avant de nous eloigner de la capitale peruvienne,
nous visitons avec interet son antique cathedrale de
quatre siecles d'existence. Elle a subi n6cessairement
bien des restaurations; mais son plan, ses beaux portails a ferrures en cuivre et ses belles sculptures en bois
rappellent son passe. Eile a trois nefs et parait, an
coup d'oeil, peu elev~e pour ses autres proportions.
Les voutes sont formees de lignes courbes dor6es dessinant des sortes de losanges peints, les uns bleus, les
autres roses. L'autel principal est beau et riche, mais
plus moderne que 1'6difice, moins la partie du Tabernacle et I'Exposition tout en argent, qui datent des
temps anciens. Les stalles qui entourent le choeur sont
en chdre sculptC et reprisentent toutes un.personnage
different. Nous nous asseyons dans celle qu'occupait
saint Turibe, premier archeveque de Lima; la crypte,
sorte de pantheon, renferme ses -restes et est aussi le
tombeau de tousceux qui lui ont succd&6. Nousvoyons
aussi-le squelette precieusement conserv6 de Francisco
Pizarro, principal hiros de la conquete espagnole.
Autre tres int6ressante visite A la vierge du Perou,
sainte Rose. LA, c'est un phlerinage. Nous recommandons a la sainte nos viner6s sup6rieurs et lui demandons une augmentation de ferveur pour toutes nos
chores sceurs de 1'Amerique 'du Sud, dont elle est la
patronne. Puis nous nous arretons avec devotion A
l'endroit de sa naissance, pros de ]a fenctre oi elle
travaillait, danssa chambre A coucher, oi sont la croix
et la Vierge devant lesquelles elle priait, et differents
autres objets A son usage. Passant an jardin, nous
entrons dans le petit carr6 qu'elle cultivait elle-m&me
et, a c6te, nous courbant en deux, nous p6nt6rons dans
son ermitage, construit par elle-meme. Cette petite
cabane a etA revetue de verre pour empecher la des-
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truction. Nous faisons ihalte aussi pros du puitsot ell
jeta la clef du cadenas qui fermait son cilice, afin de
ne point succomber a la tentation de le retirer. Notre
attention est appelie aussi par une lettre autographe
de la sainte; a c6te est le clou auquel elle s'attachait
par les cheveux, afin de ne pas dormir durant la
priere.
En rentrantA Sainte-Th&rese, autre arret aux 6glises
de Saint-Marcel et de Saint-Pierre. Dansla premiere,
r6cemment restaurie, nous admirons ses beaux autelso
viritables monuments en cedre sculpt6. Dans la
seconde, c'est plus beau encore; les autels des nefslat6rales conservent tout le cachet de leurs quatre
si.cles d'existence. Cette 6glise est, de plus, enrichie
de tris belles antiquitds en peintures et boiseries qui
oxnent les passages en forme d'arceaux d'ane chapelle
A l'autre.
Notre travail se termine. II faut entrevoir le depart,
Le Venezuela, qui nousconduira a l'tquateur, a fortuitement quatre jours de retard. Nous nous donnons
done le plaisir d'une tournee maternelle d'adieux; et
Ie 12, .-une heure, ce sont nos bien chires saeurs qui,
-dans une derniere et bien intime reunion, nous expriment, par 1'entremise de la bien chore scear directrice,
leur iliale reconnaissance. Nous donnons alors rendezvous pour 1930 aux privil6gi6es encore dans I'ombre,
que la tris. sainte Vierge amenera aux pieds de son
autel pour f&ter son centenaire. Puis, nous dirigeant
vers la chapelle poor rendre grices A l'Auteur de tout
bien, un son de grosse caisse noas fait tressaillir; ce
soot les orphelins du college Saint-Vincent qui, form6s
militairement dans la cour de Sainte-Theiýse, font
vibrer leu-s instruments pour exprimer leurs adieux.
Et quel coup d'ceil! Tous les corridors sont garnis des
-divers internats de la ville dans- an ordre parfait.
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Apres le salut solennel du saint Sacrement, nous passons dans leurs rangs presses; au son de la musique
et non sans imotion,nous franchissons les vieux murs
de Sainte-Th6erse et prenons les autos, qui nous conduisent au Callao, accompagnoes de la chire sceur
Visitatrice et de ses d6vouies assistante et 6conome.
Elles viennent a bord s'assurer de notre bonne installation. La bonne sceur Lanata avait si bien tout pr6vu
que tout est parfait. Avec notre dernier merci, nous
lui disons adieu et, qui sait? peut-6tre au revoir.
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Le clergi indigene a Piking.
REVUE DES LIVRES

Antoine REDIER. La vraie Vie de saint Vincent de
Padl. Paris, Grasset, 1927. Ina-8couronae, 348 pages.
Pen de grands hommes ont eu autant de biographes que saitU Via-
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cent de Paul. A la centaine de biographies d~ej connues, voici que
viennent s'ajouter celles de MM. Antoine Redier, Paul Renaudin.et
de Lanzac de Laborie. Et ce n'est pas fini. M. Lavedan, membre de
I'Academie francaise, seduit, lui aussi, par l'interessante physionomie
du grand reformateur, lui consacre, dans la Revue des Deu.x Mondes,
une srie d'articles, que nous retrouveronssansdoute rcunisen volume.
M. AndrB Bellessort nous promet pour la collection K Figures du
passe v, une vie nouvelle, qu'il saura rendre attachante et originate,
comme tout ce qui sort de sa plume. D'autres encore, que la discretion
nous emppche de nommer, preparent, sur le mnme sujet, des travaux
qui trouveront toujours des lecteurs attentifs.
La biographic qui connait en ce moment le plus gros succes de
librairie est celle qu'a composee M. Redier, si honorabiement connu
par La Guerre desfemmes. La reclame des grandsjournaux aidant. la diffusion en a •6t rapide et on rencontre aujourd'hui, dans les milieux
instruits, pea de personnes qui ne l'aient lue. Un tel succas s'explique
moins par la perfection de l'ouvrage lui-m.me que par la grande
experience de l'auteur et du libraire dans liart de la propagande.
Cette vie n'est qu'un faible rbsume, bien incomp!et et bienimparfait.
35o pages in-S couronne, c'est bien pen pour la vie d'un homme qui a
occupe, an dix-septi6me siecle, une place de tout premier plan dans
i'glise de France, parmi les bienfaiteurs des pauvres et les reformateurs du clerg6. Quelque talent de concision que f'on ait, ii faut se
resoudre a de nombreuses lacunes si I'on vent faire tenir un si vaste
sujet dana un rolume si petit. Aussi bien, M. Redier ne s'est-il pa
propose d'ecrire une vie complete, on de composer un ouvrage savant
pour bibliotheque d'erudit; ii s'adresst au public, an grand public, au
public laique surtout, et lui donne ce qui r<pond le mienx k son gout:
un livre court, pas trop cher, sans ref&rences; un livre qui se lit d'un seul
trait, comme ua roman.
II est de mode, dans use certaine litterature pieuse, de faire de la
saintete comme un don naturel que Dieu accorde & ses privilgies des
leur naissance. La realita eat tout autre. La saintete s'acquiert au
prix d'efforts repetes. Nous voyons, h certains indices, que Vincent de
Paul etait encore loin, en 1607 et meme en 16ro, du degr6 de vertu
auquel ii s'7leva plus tard. M. Redier-a eu parfaitement raison de le
noter; mais nous craignons que, par reaction contre la lilttrature pieuse,
il n'ait verse dans P'excbs oppose.
Quand ii croit dicouvrir, sous les paroles ou les 6crits de saint Vincent ddjk avanc6 en age, Oe i'ambition tp. 69, 194), de I'orgueil (p. 286),
un certain d6pit du succes des autres (p. 2ao); quand ii

preod

L'emo-

tion provoqude par I'offre du prieurd de Saint-Lazare pour de la joie
et non pour du trouble (p. 193), il cede trop & lI tendance qui le porte
a trouver I'homme chez le saint. Les testes qu'il cite n'imposen nullement son interpretation, et ce que nous savous de par ailleurs l'exclut.
Cette mame tendance le porte & voir en Vincent de Paul, i toutes
les kpoques de sa vie, a un certain esprit d'intrigue et d'aventure v
(p. 371. Les preuves abondent pourtant pour montrerquele saint pretre
se corrigea trAs t6t de ce d6faut de jeunesse. Si quelqu'un a deteste
l'intrigue et dlimind de ses entreprises la part du risque, en avangant
lentemen t t en tLtant prudemment le terrain str lequel ii pose le pied,
c'est biea lui.
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An portrait moral tracd par M. Redier s'oppose sur plus d'un point
celui qu'a fait M. Paul Renaudin; et nos preferences vont au second.
Au fond, le premier soutient une these; it entend montrer que la saintetl est une lutte continuelle contre la nature et que les saints n'ont
pas 6chappi par moments aux imperfections humaines. Rien de plus
juste que ces principes; mais ils sont appliques a saint Vincent avec
exaggration, et les paroles on pcrits oi M. Redier croit dicouvrir la
pouss6e de la nature n'ont pas du tout le sens qu'il leur prite.
Quant au portrait physique (p. 36), i n'est certes pas flatteur. Ce
n'est mume pas un portrait; c'est de la caricature. Ici, M. Redier s'est
laisse entrainer par son imagination hors du terrain de P'histoire; it se
retrouve romancier.
Les contemporains nous disent que Vincent de Paul 6tait de taille
moyenne ; M. Redier Ie pre~lre de haute taille(p. 45). II nous le montre,
au temps oi ses fonctions 1'appelaient chez la reine Margot, marchant
a un peu votet n (p. 45), pottant de a gros souliers , et une a barbe
vilaine u (p. 49). C'est ainsi qu'il e ie figure; mais pourquoi ne pas se
le figurer autrement? Quand on a de I'ambitton, et M. Redier lui cn
trouve, on prend plus de soin de sa personne dans Ic palais d'une
princesse.
M. Redier serait resti plus pres de la vdrite s'il avait reproduit ce
passage d'un contemporain - - M. Vincent etait d'une taille moyenne
et bien proportionnke; it avait la t6te un pen charnue et asses grosse,
mais bien faite par une juste proportion au reste du corps; Ie front
large et majestueux; le visage ni trop plein ni trop maigre; son regard
6tait doux, sa vue pintrante, son ouie subtile, son port grave et sa gravit6 bAeigne,sa contenance simple et naive, son abord fort affable et
son naturel giandement bon et aimable. *
Le contemporain qui parle ainsi s'appelait Abelly et faisait partie de
la Conference des mardis. 11 n'est pas vrai qu'ii ait simplement permis
de mettre son nom sur la premiere vie de saint Vincent de Paul (p: 6, 7);
cette vie est sienne; il, Pa compos6e; le titre d'auteur lui appartient,
bien qu'on lui ait 4pargne le travail des recherches. M. Almeras, le
second superiear general de Saint-Lazare, lui a mis en mains toutesless
notes recueillies par ceux qui avaient connu son predicesseur : pretres
de la Mission, Filles de la Charit6 et autres. C'est sur ces materiaux,
en particulier sur les cahiers des deux secretaires, les frres Ducournau
et Robineau, qu'Abelly a travailed. Pour les annees de 1'enfance et de
li jeunesse, il fallut s'adresser a Dax; le chanoine de Saint-Martin
envoya des m6moires, qui malheureusement n'avaient pas grande valeur
critique. Aussi les premiers chapitres sont-ils la partic la plus faible d.e
'ouvrage. Le reste eat puis6 aux bonnes sources.
Ce n'est pas & dire qu'Abelly n'ait ses defauts. On pent critiquer son
ton, qui endort; le peu d'exactitude de ses citations;- 'Ptroitessede son
plan, qui se borne i prendre dans la vie dd saint cc qui tend k 1'difi.
cation et rien que cela. Cette dernicre remarque explique son silence
sur des faits qui n'ont pas 6chapp, k d'autres historiens. Malgr6 tout,
son livre restcra toujours, pour les biographes de l'avenir, une mine
d'une riciesse incomparable. Par lui, ce sont les confidents de saint
Vincent que nous entendons, et sa parole sevte, de ce chef, une autonitd &laquelle nous ne pouvons nous soustraire.
Pour la famille des Gondi, M. Redier est aussi s6vere, ou meme
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plus, que pour Abelly. II ferme lesycux sur ceux de sea membres qui
avaient une reelle valeor, comme 1'admirable marquise de Maignaky,
on des ornements du dix-septibme siecle, pour ne regarder que le autres. Ce qu'il dit de Philippe-Emmannel de Gonli et de son admia.
rable 6pouse est poussi trop loin. On aurait aim6 qu'au lieu de s'attader, comme ii Ie fail, suT certaines bizazeries de caractre, it sdi
davantage en relief ce qu'it y avait de bon et meme d'excellent dam
leur Ame.
1
ArrCtons 1i le* critiques . I n'est pas d'hommes sans dtfauts;de
. Redier
livresnon plus. Mais t c6th des d6faut*, ii y a les qualit6s.
n'en manque pas. II a icrit de belles pages, qu'on aurait plaisir i citer.
Aprts I'avoir lu, bien des laiques, nous le savonj, oat senti ctottre ea
eux L'admiralion qu'ils professaient pour saint Vincent de Paul.

Paul RENAUDIN.

Saint Vincent de Paul. Marseille,

6d. Publiroc, 1927. In-i6, 279 pages.
Ourrage k lire et & recommaunder. L'ateur s'6tend tout particulihremeat sur la psychologie de son personnage, dont ii non. trace tas
portrait gnlralement vrai et original. Laissons Ia parole & M. Calvet
(Vie csthiAque, 3 dicembre 1927):
a Paul Renaudin n'a pas voulu tenter un ouvrage de grande eavergurea
ilse contente de nous proposer un portrait & Ia plume, fait de quelques
ligoes precises, de touches discretes, de retouchesr6fichies, un portrait
compos6, non jete, lent travail d'un psychologue averti et ezticent, probe
d'abosd et qui, dirait-on, se d6fend pour voir plus clair.
a Sur Is vie et sur les oeuvres de saint Vincent de Paul, Renaudiadonne le renseignements essentiels, trbs.brefs, mais tircs des bonoae
sources, aprbs discussion. 1 ne s'embarrasse pas de 1'ordre des tempa,
se privant ainsi volontairement d'un element precioux d'intertt;
comme, i mesure que M. Vincent avance dans la vie et son labeur,
les afaixes viennent J. lui, sa biographic s'ampliferait pour aiosi dire
jusqu'aux limites du monde et prendrait des allures 4piques. Mais de
ractivith du saint, Renaudin prisente un tableau fort suggestif, en parliculier dans ce curieux chapitre, trts differe&t da reste du livre, concession &aitepar I'hagiographe au romancier et qui a pour titre : Use

imurlie de SN.Vincent.

a L'essai de . Renaudin vaut surtout comme explication. I1 a vouls
comprendre et faire comprendre son h6ros. Psychologue avri
qui a eu
maintes fois I'occasion de manier des Ames, ne saeait-ce que celles des
i. M. Redier dit qu'on appelait - Mademoiselle a a lea femmesdont
ie conjoint n'avait pas de naisance w (p. 245). Ce W'est pas tout i fait
exact : i" falait use certaine naissanc pour avoir droit kicette appellation. Saint Vincent habitait encore son logement de la rue de Seine,
r
le 7 d6cembre.16ra; y Etait.il aussi le e jaavier x6i3? Nous a'ea savoes
rien (p. 63). Ce 'est pas Marie de Hautefort qu'on appetait
Ia~
a
re
des pauvres * (p. 5ao), mais Mae de Lamoignon. II seait facile de
ddmontrer que Ia doctrine de saint Vincent str le detachement des
parents, doctrine qui cheque tant M. Redier (p. rsgoa), reproduit is
doctrine 6vang6lique.
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personnages qu'il crail pour ses romans, it s'est appliqu6 & saint Vincent et il 'a regarde vivre ;"l I'aregard6 avec des yeux attendris de
respect, maisavec des yeux clairs et independants. Lea d6couvertes quil
a cru faire, il les consigne dans une brvre rflexion au coin d'un chapitre, ou, plus au longdans le dernier cbapitre : c'est par li, par ces.
observations savoureuses, que son livre vaut et s'impose.
* II rattache fo'tement Vincent de Paul k ses origines paysannes et
gasconnes. II discerne en lui I'psprit positifdu paysan, qui rent s'elever,
faire carrirre, mais, de peur du naufrage, se contester de ce qui est
possible et accessible, et, contrastant avec cette sagesse, resprit d'aventure du cadet de Gascogne qui e porters alligrement sur toutes lea
routes du monde les moins connues et les moins attendues. On dirait,
&ce point de vue, qu'il est fils du hasard, si on ne savait pas que nous
avons tort d'appeler de ce nom les sollicitations de la Providence et les
filges qu'elle nous tend..
a Renaudia iniste et, pour donner un raccourci de son heros, il neus
dit qu'il est reste dans son fond un paysan. II a les caracteres physiques
et moraux de sa race; il en a les vertus risistantes; ii en a lea qualit6s
de finesse et de persi6vrance. La culturequi I'a affni, l'exp6rience des
grands et des princes qui l'a renseiguj, la grace de Dieu qui 'sa6labori
out laissA subsister en lui ce caracthe fondamental qui eat Is maxque
oh on le reconnait et qui determine ses limites. 11 manque d'imagination; ii a d'une manibre aigu e e sens du particulier, mais ie sea du
g6n6ral, de 'universel Im eat 6tranger; it ne voit pas grand d'abord,
enferm•n
dans l'humble ltche da pr6sent, et sa vision ne s'6tagit qu't
mesure que lea circonstances s'ouvrent devant lui. C'est pour cela
d'ailleurs que, batissant lentement, il batit si solide et qu'il vite d'une
si miraculeuse faoun les improvisations co4teuses et vaines.
M. Calvet trouve que Paul Renaudin pýehe par excs de critique.
Sur on point, oi ; la raison que donne M. Renaudin (p. 4) pour
mettre en doate et 1i tentation du docteur aum6nier de la reine Margot,
et 'acte charitable par lequel saint Vincent r'e delivra, n'a pas gande
valaur. Mais, ailleurs, Paul Renandin repete avec trop de confiance ce
que d'autres ont ecrit avant lui. La muselmane de Barbaric ne suivit
pas son mai converti en France (p. 25); la scene da d6part de Clichy a
6te invent6e de tontes pieces par Lecanu, atear d'uae monogrsphic de
Clichy (p. So); 'histoire de cette mere qui aurait lanc6 un tabouret k la
tt de saint Vincent pour se venger de voir son fila exclu de 1'4piscopat, a Wt6raconte pour Ia premiere fois par Ie chanoine Maynard
qui pr6tend I'emprunter au panugyrique de I'abb6 Mawry, oh it n'en est
pas question.
Jusque dans le portrait moral de saint Vincent, si bien r6ussi dans
Pensemble, certaines retouches s'imposent. M. Renaudin se refuse a
voir enlii un homme de g6nie. Et pourtant, iummensit6, I'originalite, la
solidite de son aeuvre ne pourxaient s'expliquer s'l n'avait possid le
g6nie de la conception et de lPorganisation dans 'ordre de la charit6.
11 a fait dans ce domaine ausi grand et aussi beau que lea plus etonnants math6maticiens et. physiciens dans l'ordre des math6matiques et.
de la phisique.
Que saint Vincent n'ait pas montr6 beaucoup d'imagination en commenant se aeuvres, qu'il voulait petites i lear debut, Cest tres
exact. Mais 'est simplement pare qu'il manquait des moyens pecu-
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niaires de faire grand et aussi parce qu'il oulait procder avec prm
dence et n'svancer qu'en piofitant des lecons de 1expirience. De sa
qu'il a sa maitriser son imagination, on ne saurit conclure qu'il men
avait pas.
M. Renaudin dhploie beaucoup d'ing6niositd pour rattacher les qulit•s de saint Vincent I son origine paysanne et gasconne, sans s'apes.
cevoir ce qu'ont de superficiel ces sortes de rapprochements. S'il l'vait
cru issu d'ue famille aistocratique et auvergnate, i aurail certainementd6couvert en lui toutes lesqualQ6s des gens de haute conditio et des habitants de l'Auvergne.
Malgr6 ces 16gers ddfauts. le livre de M. Renaudin est de ceux dontlalecture s'impose aux admirateurs de saint Vincent de Paul; il est 1si- .
ment neuf et merite de prendre place i c6td des dix on doue qui aca
pent le premier rang dans la bibliographic vincentienne.

L. de LANZAC DE LABORIE. Saint Vincent de Paul
(Collection: L'Art e les Saints). Paris, Henri Laurens,.

1927. In-8 couronne, 64 pages, 35 illustrations.
Ce petit volume est certainement Pun des meilleurn de la collection.Ony retiouve 1'habituelle exactitude et concision du vice-president des
Confirences de Saint-Vincent-de.Paul, d&jk siconnu par d'autres excellents travaux. M.de Lanrac aime son heros, on Ie sent.
L'iconographie s'etend sur tzois eitcles; les illustrations font honneur
au goat de celai qui les a choisies.
Quelques inexactitudes ont echapp6 k la plume de M. de Lanzac. Le:
college de Dax n'liait pas tenu par les Cordoliers; saint Vincent n'pas ttudih Ia thbologie i Salamanque; sa pretendue mission diplomatique aupres de Henri IV n'a pour elle aucun a temoignage irrcusable *;
ses relations avec le.cardinal de Retz furent toujours guid6cs par It
double sentiment de-reconnaissance et de dkf6rence, et nous ne voyons,
nulle part qu'il ait eu pour lui des a pr6venances . qui aient . frisC
parfois Ia faiblesse v; les veux prononces par quclques sceurs ie
25 mars z634 fureat des vceux perp6tuels et non des vceux aDnuels; lest
premitaes Filles de la Charitt ne portaient pas doe ornette.

Notices sur les Saurs difuntes. Ainne 1928. Paris,
imp. Dumoulin. In-8*, -9go.pages.
Ddlicieux bouquet compose des ieturs les plus belles qui s'fpanouissent dans le jardin de la charitd. Ce jardin est grand; il couvre
toute la terre. On ne pout le regarder sans le contempler, ni le contempler sans se sentir emu. Les meilieurs livres, ceux qui nous
parlent en termes eleves de I'amour deDieu. de l'esprit de sacrifice, de
labeaut6 du zie paaissent mediocres i c6te de ceux qui nous montreat
la vertu en action. La publication annuelle des notices a tel une heureuse innovation quand elle a commence; elle est devenue une heureuse
tradition; puisse cette tradition ne jamais s'interiompre, comme ne s'inSterrompra jamais la lignde des Sauurs dont la vie peat servir de modele
k lcurs compagnes!
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La Milagrosay los Nilos, bulletin mensuel illustre
des associations infantiles de la Vierge miraculeuse
(1925-1927).
Magnifique volume, qui temoigne du Wzle deploye en Espagne par le
directeur de la revue pour i6pandre Ie culle de la M6daille parmi les
enfants. Nous avons & Paris le Thidtre du Petit Monde. Cette revue eat
bien la Revue du Petit Monde : recats enfantins, correspondance enfantine, illustrations faites de groupes d'enfanls. Et tout cela tend a un
mtme but : Ia Vierge de la Medaille.

Almanaco delle Missioni Estere Vinceziaxe. Anno 1928.

Chieri, lib. Antesano. In-8°, 80 pages.
Parmi les differents moyens de faire de la propagande en faveur des
missions, 1'Almanach est un des meilleurs. II ne cote pas cher, se distribue comme 6trennes et, par suite, est lu d'un public qu'une revue
n'atteindraitpas. Nous souhaiterions boa succs & l'almanach de Chieri,
si le premier de P'an n'6tait ddjk loin derrioke ous.

Joseph BAETEMAN. Courtes m-ditations sur la doctrine ckritienne, l'fusage des jeunes flles. Lucoq, imp.
Pactean, 1927. 2 vol. in-i6, 689 et 778 pages.
I. Baeteman continue avec succis la serie de ses publications a
P'usage des jeunes filles. II voudrait les voir s'avancer pen k pen dans
les voies de la. perfection et leur en procure les moyens. L'oraison
.quotidienne a toujours it6 proposEe par les auteurs spirituels comme une
des conditions necessaires pour s'elever a Ia saintett. Les meditations
composees par M. Baeteman sont, comme il convient, pieuses,concises,
bien divi*es, pleines de pensees suggestives. L'auteur n'a oublie ni sl
priere du matin, ni les actes avant et apres la communion, ni des meditations spiciales pour fetes fixes et mobiles. II aurait mieux fait, pensons-nous,.de rEpeter en tfte du second volume la priere du maiin et
les actes, pour_ne pas obliger les jeunes filles k prendre les deux volumes avec elles, et meme d'ajouter la pridre du soir pour celles qui
auraient Ia louable habitude de prepaer lent meditation la veile avant
de se couchei.
Ce livre est appelEi faire du bien; nous le recommandonsvivement.

Giuseppe MARTORANA, pr&tre de la Mission. La piccola imitazione di Cristo. Torino-Roma, Marietti, 1928.
In-8" couronne, viI-i83 pages.
Opuscule plein d'une piet6 pen6trante. Les ames ayides de s'uir &
Jesus-Christ pr l'imitation de ses vertus y trouveront un stimulant de
plus pour tendre k cette union.
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La citi dEcowen. S. 1., 1928. In-8°, 16 pages.
Le 17 juillet 1927, de grandes fetes civiles at ecclisiastiques dtai
organis6es i Ecouen, i L'occasion de sl pose d'une plaque commiaeml
tire sur Is maison natale de notre illustre confrere Jean Le Vacher. 1•
souvenir no s'en perdra pas : cet opuscule en retrace le recit, qu
limage rend plus reel et plus vivant.

Constantin MICHALSKI, pr&tre de la Mission. ,
courants critiques et sceptiques dans la philosophie d :
quatorzikme siacle. Cracovie, imp. de 1'Universite, W192g
In-8, 51 pages.
Cet opuscule est un extrait du Bulletin de PAcadeaiu polonaise da.
Siences et des Lettres, classe d'bistoire et de philosophie, annhe 1925.
M. Michalski est trts connu en Pologne par ses savantes itudes sw
la philosophic m&di6vale. II serait difficile de s'imaginer le nombwm
prodigieus de recherches que suppose la composition d'un travail comas-A
celui-ci. L'auteur n'est pas homme k perdre son temps; ii ne connat
pas de vacances, on pluitt, quand les vacanes arrivcnt, i1 est heurenx,.
de la libert6 qu'elles lui procurent, pour aller s'enfermer do matin ai.
soir dans les principales bibliothbques d'Europe. Ses rechechrhes Ja
,
sont facilities par une grande connaissance des. langues. Outre
langue natale, il parle couramment le ruse, Pallemand, le frani4i_
I'anglais, I'italien et il est fort probable que cate liste est incomplhtC.
II professe k l'Universite de Cracovie et fait paztie de 1'Acadimie poa.naise des Sciences et des Lettres. Sea ouvrages disent sn raleur plan
encore que ses titres.
Constantin MICHALSKI.

La physique nouvelle et I"

differents courants philosophiques au quatorsikme sicdle.
Cracovie, 1927. Impr. de P'Universiti. In-8°, 71 pages.
Opuscule aussi intkeessant, aussi krudit et aussi critique que le pr6ctdent, extrait, comme lui, du Bulletin de fAcadeie polonaise.

Marie-Pdouard MoTr. L'oraisonmentale. Paris, imp.Savaete, 1928. x-7o pages.
Dans ce petit livxe, M. Mott nous donne un excellent expos de.
I'oraison mentale d'apres saint Vincent de Paul. Pourquoi ct comment
faire oraison? Ce que doit etre la pr6paration de 'ozaison, Poraison
elle-meme, sa conclusion? Quals sont les ennemis de L'oraison et
comment lea combattre? i. Mott r6pond & toutes cea questions avec
pricision, clartd, exactitude. On ne pent que recommanderI laecture
de ces pages substantielles aux personnes avides d'avancer dans les
voies de la perfection.

-

215 -

GRANDCHAMP. Analyse des actes passis au Cosiulat

de Francet

Tunis du i" janvier i651 au 31 de-

-cembre 1660. 270 pages.
Les actes analysis dans ce volume et danm les volumes diji publid
par M. Grandchamp, chef des archives de la Residence de Tunis,
furent d4couverts, il y a quelques annies, par notre confrere M. Glcises,
dont le nom est inseparable de celui de M. Le Vacher. C'est une hen.
reuse fortune, pour ceux qui ne peuvent traveerr la Mediterran&e et
quhinteressel'histoire de I'ancienne Barbaric, d'avoir sous les yeux, ches
eux une indication sommaire et suffisante du contenu des documents
qui 4manerent du Coasulat de France i Tunis. 1I y est tres souvent
question de rachat d'esclaves, de sommes d'argent vers•es pouzeuz, de
procurations, etc. La publication de M. Grandchamp, bien concue et
bien ex6cutee, nous montre ce que fut la debordante activit6 de M. Le
Vacher.

Association des Enfants de Mari-Immaculle. Jornite
mariale des Associations de Bordeaux, le 20 novembre 1927. Bordeaux, imp. Hugon, 1928. 81 pages.
-

Ce petit livre devrait etre entre lea mains de toutes les Enfants de
Marie et de tous lea directeurs de leurs associations. II est vivant, pratique,instructif. Huit rapports furent presents et discutes; tous avaient
pour objet les devoirs des Enfants de Marie : devoirs vis-4-vis de
'Eucharistie, de la sainte Vierge, de 'instruction religieuse, des
retraites fermees, de l'apoatolat en gne•~al, de 'apostolat dans la
famille, dans 1'association, days la profession.
M. Casot, directeur des Filles de Ia Charitd, prisida lesa cances;
M. Briffon, de notre etablissement du Bouscat, les dirigea magistra.
lement.
Tout serait . citer. Contentons-nous de quelques extraits empruntes i
la discussion du premier rapport sur l'Eucharistie. M. Briffon a la
parole. a Toutes les Enfants de Marie, dit-il, devraient faire chaque
jour une visite i Notre-Seigneur au saint Tabernacle. Combien d'entre
vous la foot? Faut-il interroger chacune de vos associations? Voyons
Sainte.Eulalie : combien, dans cette association font cette visite quotidienne? (Silnce aurles bancs de Sainte-Eulaie. Rires sur l axtres
baa•s.) Inutile de poursuivre 1'enqute. (Oui, oui, mon Pbre...) Cet elan
do ceur pour Notre-Seigneur dans 'Eucharistie, je l'ai bien constat6 i
Paris chez les midinettes de Saint-Roch. Elles, d'ordinaire si pressdes,
izservaient toujours, apris lenr repas de midi, une visite & i'1giise
paroissiale. Pourquoi ne la feriez-vous pas? Vous ne leur &tes pas
infbrieures? (Non, non, de tous cdSis.) Enteadu. Alors pourquai, apr&sle
dejeuner, ne pas faire votre visite an saint Sacrement? a (Une voix de
Association de Saint-Louis : les glise sonut fermees.)
a Pardon, interrompt M. le aure de Saint-Louis, qui a reconnu la
voix, i Saint-Louis, la grande porte est fermie & midi, mais la porte
laterale de droite est toujours ouverte. II suffit de connaltre le passage. a
(ApflaudisSeeents et rires.)
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a Eh biea! reprend alors M. Briffon, faites votre visite i la sortie du
travail, sept heures. * (Voix de tons les eIds : les iglises ferment a sept
hewes.)
a On pourrait prier MM. les cures de Bordeaux de retarder la fer.
meture jusqu'k sept heures quinze ou sept heures trente m, suggere
M. le cure Je Saint-Luuis.
a Mais pourquoi, dit M. Cazot, president, pourquoi ne pas faire
cette visite des le matin, avat qued'aller au travail? Toutes les 6glises
sont ouvertes i ce moment. II suffirait qu'on se Ieve un tout petit peu
plus tot: la chose n'est-elle pas possible?
((Oui, oui, avec afflaudissements rcfitis.)
SI1 y a bien une question, continue M. Briffon : la toilette du
matin! II est vrai qu'avec les chereux coupes... (Use voix : .a toules.
Rires.) Bref, vous devez vous ingenier & trouver un petit moment...
pour faire votre visite. Est-ce promis? (Oui, mon Pare.) Bien promis?
*
(Oui, aui, mon Pere.)

Arretons-li cette citation. Elle donne une idle de ce que fut, a
Bordeaux, la journee mariale du ao novembre 1927. Le charme,
la
simplicite, la bonne humeur, les elans de piet~ et les bonnes
r6solutions, tout cela se reflete daus les pages du compte rendu. Puissent
d'a res villes de France avoir leur journoe mariale, a l'exemple
de
Bordeaux!

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
67. Eidenberger (Jean-Baptiste), coadjuteur, 29 aoat
1927, Vienne; 83 ans d'.ge et 45 de vocation.
i. Moser (Francois), pretre, 9 d6cembre, SaintLouis; 54, 31.
2. Meunier (Ange), -pretre, 14 decembre, Rome;
- a6, 8.
3. Uriarte (Jacques), clerc, 29 decembre, Cuenca;
25, 7.
4. Mauviel (Auguste), coadjuteur, 3 janvier .1928,
Paris; 69, 45.
5. Loffroy (Alfred), pr&tre, 6 janvier. Alexandrie;
S69,49-

6. Dominguez (Carmel), pretre, 7 janvier, Hortaleza; 49, 23.

7. Garcia (Hilaire), coadjuteur, 14 janvier, Valdemoro; 55, 38.
8. Folch (Joachim), coadjuteur, 25 janvier, Madrid;
- 39, 22.

9. Silva (Dominique), pretre, 29 janvier, Bahia; 55,
35.
Io.Russell (Jean), prAtre, 19 fevrier, Londres; 53, 31.
II. Veneziani (Augustin), pretre, 21 fevrier, Paris;
66,44.
12. Menniges (Hermann), pr&tre, 23 f&vrier, Germantown; 75, 56.
13. Niksclh (Raymond), pretre, 17 fevrier,rSalzbourg;

66, 45.
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14. Gorra (Ange), coadjuteur, 25 fivrier, Plaisance;
88, 45.
15. Caullet (Disir6). pretre, 3 mars, Lisbonne; 76, 52.
16. Song (ean-Baptiste), pretre, 5 mars, Chengtingfu;
58, i8.
17. Erzen (Valentin), pretre, 9 mars, Radicer 76, 27.
18. Poulin (Eugene), pretre, 8 mars, Smyrne; 84, 62.
NOS CHkRES SCEURS
Flore Dellaine, a Ans; 79 ans d'age et 59 de vocation.
Luce Angaud, a Massafra (Italie); 85, 57 .
Rose Uglieri, I Grigliasco (Italie); So, 59.
Maria Galfre, a Grigliasco (Italic); 70, 49.
Marguerite Richelmi, h Campomorone (Italic) ; 61, 36.
Marguerite Garganese, k Galatina (Italie); 79, 54.
Marie Chaumet, a Avignon; 57, 36.
Antoinette Deschamps, a Chiteau-I'Ev&que; 59, 40.
Blanche Pinchard, i Bapaume; 65, 34.
Marianne Posadzy, I Cracovie; 54, 32.
Debora Kane, A Philadelphie ; 75, 54.
Antonia Pusnik. a Ljubljana; 68, 49.
Virginie Rebour, A Saint-Cloud; 75, 47.
tmilie Pfitzinger, l Paris; 55, 33.
Marie Alluchon, i Paris; 70, 49Marie Argou, a Marseille ; 81, 62.
Marie Gaubert, h El Biar (Alg6rie) ; 86, 65.
Rose Aubert, . Bordeaux; 57, 35.
Saveria Bambina, a Naples ; 65, 38.
Maria Biasci, a Carignano (Italic); 84, 6o.
Marie Coelho, a Bello Horizonte (Brisil); 65, 43.
Rita Aurrecochea, k Valdemoro (Espagne); 68, 46.
Anna Hierro, a Valdemoro (Espagne); 66, 45.
Manuela Pueyo, a Lerida (Espagpe); 57, 41.
Maria Alonso, 4 Barcelone (Espagne); 71, 45.
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LE CORPS DE SAINT VINCENT- DE PAUL
DE 1913 A 1928
En 1913, M. Alphonse Vandamme, supirieur de la
maison des pr&tres de la Mission & Liege et directeur
de Filles de la Charit6 de la province de Belgique,
publiait, a l'imprimerie Paillart, d'Abbeville, un
volume interessant et documentA, sous ce titre : Le
Corps de saint Vincent de Paul.

L'auteur fait remarquer, dans la preface de, son
livre, que, si l'histoire-de la grande ame du saint a
seduit nombre d'crivains, on ne peut en dire autant
en ce qui concerne son corps : « Ce tr-sor sacr6,
ajoute-t-il, a cependant une histoire des plus 6mouvantes, dont les pages b6nies seront lues par ses
enfants et ses admirateurs avec un respect religieux. P
M. Vandamme conduit son ricit,: de la mort de saint
Vincent de Paul a la sixieme. annie du skjour des
saintes reliques en la chapelle de Ia maison centrale
des Filles de la Charit6, i Ans-lez-Lifge (Belgique),

oa elles avaient At6 d6posees, sous le maitre-autel, le
3 janvier i907. C'est a la date- ok s'arrate M. Vandam-me (2o juillet 1913) que nous reprenons 'histoire
du corps de saint Vincent, pour la mener, a travers
ces quinze dernibres annies, jusqu'aujourd'hui, solennit6 de la Translation des reliques de saint Vincent,
22 avril 1928.
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PENDANT LA GUERRE DE 1914-1918

Durant le mois de juillet 1914, des hommages plus
nombreux avaient. 6t offerts aux precieux restes de
saint Vincent de Paul. Un'certain nombre de pelerins
de marque 6taient venus s'agenouiller dans la chapelle d'Ans. Citons NN. SS. Blessing, de Costa-Rica,
Faveau, Dumoind et Geurts, de Chine; Lasne, de Madagascar. Comme les annees prec6dentes, durant toute1'octave de la fete du saint, s'4taient succed6 l6
pelerinages des Conferences de Saint-Vincent-de,
Paul, du grand s6minaire de Liege, du personnel varIi&
des maisons des Filles de la Charite des environs.
Soudain, courent des bruits de guerre. On apprend4
que, malgr6 la noble protestation du roi, le territoirel
belge est violk. Li6ge est bien pres de I'Allemagne.,
et la ville d'Ans n'est, en somme, qu'un faubourg deiLi6ge. Tout est done ý craindre. Le 6 aoAt, M. Bet-:
tembourg, envoy6 par M. Villette, r6cemment 6h10;
superieur general de la Congregation de la MissionL ;
arrive dans le but d'6tudier les mesures i prendre pour%
mettre en suret le corps de saint Vincent. U pensait,
comme d'autres, qu'il aurait 6te prudent de le des-"
cendre dans les caves. On dut renoncer a ce projet.
constatation faite que ces caves etaient trop humides.r;
On se borna A recouvrir la caisse renfermant les reli
ques d'une 6paisse couche de sable, pour la praserve
des bombardements et des incendies possibles.
Le 9 aout, la ville de Liege 6tait aw pouvoir des
Allemands. Le danger 6tait grand, car la maison ceq-,
trale se trouve dans la zone des forts, qui resistaieati
toujouzs. Le 15, le fort de Loncin, tout proche, sautait. On peut juger de 1'angoisse de tous.
A Paris, I'inqui6tude n'6tait pas moins vive. Que .
devenaient les saintes reliques, dont on etait sans-.
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aouvelles ? Cefut done avec in immense soulagement
qu'on put lire enfin, au cours d'une lettre adress6e, ea
septembre, par M. Vandamme a M. Villette, cette
phrase rassurae :.e Soyez tranquille pour Je corps
-desaint Vincent tt les archives. On dirait, A la maison
centrale, -qu'o n'est pas en pays belligrant. QuelUe
difference entre Lidge et Ans ! A
II y eat, cependant, quelques alertes. Toas les 6taiblssements de quelque importance, les couvents satr*tut, Ataient occupes par 'ennemi et, .plus que des
autfes, la maison centrale des Filles de la Charitb
.devait attirer son attention yar ses wastes propqrtions
t sa -situation, qai 1exposait a tous Ils regards.
Une premire
iois, an effcier se presenta pour ema.miper les lieux. Sa wisite fut asse zaapidement teraninke, car, alors qu'iI pr6tendait p6n6trer dans une
iafirmerie, la scear assistante lai objecta : tcII 'y a
oi que descanc&reux etdes tuberculeax. ) L'enquCtear
tmuina -les talons et se retira : on ne le revt plus
jamais.
Une autte .fois, A I'heare de midi, un soldat alle%mand,en quete d'ane cour assez.vaste pour y installer
des chevaux, chercha vainement ie bouton du timbre
,lectrique, trks visible pourtant. II heurta vigoareuseienlt la-porte, mais la bonne sce concierge, croyant
a ane espieglerie de gamin, se garda bien d'aller
-ou·rir. Et le soldat passa outre. Camsume sous le verTros pps loin, vers la fra des.ostiiths,, ie peril sembla
menacer sbriusemoent la Amaisoa centrale, mais, par
iene exceptia inexplicable, celbl-ci echappa A toute
occupation. La ipicuse -conQance des sceurs y vit onue
pveuv indkiiaile de la protection ide saint-Vincent.
Elle -tait .'accogd, e cela, avec la conviction, piasieurs fois ~ecpTim6e par M. lec car d'Ans, atriboant
4 la pr6sence do saint la prservation de .sa paroissc,
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fort peu 6prouvee, bien que se trouvant environnee dei
forts.
Le 20 juillet i915, l'admirable cardinal Mercier,,
qui, avant la guerre, 6tait d6ja venu venerer saint
Vincent, se prosternait devant l'autel sous lequel ,
reposaient les dipouilles sacrbes, et prolongeait longtemps - pris de deux heures - sa fervente priere. Qui devoilera le secret de ce long coeur a cceur de
l'h6roique archeveque implorant le saint pretre pour
nos patries endeuilles et meurtries? La- respectable
seur Ducher, visitatrice,

a juste titre toujours proc-

cup6e au sujet du pr6cieux dep6t coramis I ses soins,
confia ses anxietis an cardinal. Celui-ci rassura la
bonne Mbre et lui dit : u Ne d6placez pas saint Via-;
cent: ii se gardera et ii gardera ses filles. n
Son lEminence vit ensuite les smurs i la chambre ,
de communaute et leur adressa des paroles d'encou-.
ragement. Entre autres choses que leur dit l'illustre:
prelat, on se rappelle 1'admiration manifestee par lai7
pour les Conferences de Saint Vincent aux mission-

naires et aux Filles de la Charit6 : a C'est un tresorque je vous envie,-dit-il, et je voudrais pouvoir 14
communiquer

a tous mes smninaristes.

A

Le 7 novembre 1916, le Tr4s Honor4 Pere Villettek,
etait rappel6 4 Dieu. Le 18 octobre precedent, alors.
qu'il allait quitter Paris pour le Bercean de Saint-Vincent-de-Paul, d'oit il ne devait plus revenir, les mem-bres prisents de la Communaut6 lui offrirent leurs,
vceux de bon voyage et de meilleure-santi. Dans sa,r6ponse, M. Villette insista pour qu'on multiplit lespribres, afin d'obtenir de Dieu le prompt retour da•
corps de saint Vincent a la Maison-MWre, coimme gage
des b6n6dictions cl6estes. Cette pensie de l'6loigne-

ment des restes vn&6res de notre bienheureun Pere,
qu'il avait, peut-&tre, contribue a hiter, le tourmentait
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depuis longtemps, et le hanta jusqu'a ses derniers
jours.
Malgr6 les difficult6s des communications causees
par l'6tat de guerre et la surveillance de la a Komr-

la tradition des pelerinages a Ans s'itait
],
mandantur
maintenue. Et, chaque annie, durant cette douloureuse p6riode, an retour de I'octave de la fAte du
I9 juillet, les groupements accoutum6s revinrent se
prbsterner devant les reliques de saint Vincent..
On eiut desire, dans le but d'obtenir la ben&diction
du saint sur toute la maison, renouveler ce qui avait
6t6 fait, a plusieurs reprises, au debut du sejour-de
son corps & Ans. On aimait alors a exposer la caisse
qui le renfermait devant le maitre-autel, et mme, a
1'occasionde f&tes plus solennelles ou de pllerinages,
on l'avait port6 en procession dans le jaidin.. Mais
i'ordre 6tant venu de Paris d'avoir A cesser ces manifestations, on ob6it; et meme aux-jours les plus p6nibles de la guerre, on laissa, la pr6cieuse caisse sons
I'autel.

Les soeurs de la maison centrale continuaient .i
trouver, aupres de leur saint Fondateur, la force de
souffrir les privations physiques et morales que leur
imposait 1'occupation ennemie, celle aussi de supporter leurs deuils : l.avisitatrice, sceur Ducher, umourut en 1x95; M. Vandamme, directeur de la province,
en 1918; et de nombreuses sceurs succomberent, 6puisees. Mais, en somme, elles jouissaient d'une r-elle
et exceptionnelle tranquillit6.
Or, voici que, vers le mois de juin 1918, les inqui&tudes renaissent. Le convent voisin des Ursulines

d'Ans a t transformn en caserhe, et un officier alle-mand. avertit les Filles de la Chariti qu'on songe a
faire subir le m&me sort & leur &Atablissement-Dans

cette 6ventualit6, on pense, tout d'abord, au corps de

-

230 -

saint Vincent. Que faire si on est contraint d'ivacuer
Sla maison? Mgr Rutten, iveque de Li6ge, a volontiers
offert de le recueillir dans sa cath6drale; mais com-.
ment l'y transporter sans donner I'kveil a la police
allemande ? II fallait, i tout prix, Criter qu'on brisit.
les sceaux apposis sur la caisse. Et, en sppFosant que
1'autorite militaire, s'emparant de la maison, consentit,
a respecter la chapelle, n'y avait-il pas lieu de craindre
qu'elle s'obstinwt a violer la prdcieuse caisse, afin de
v6rifier son conten ? On savait qu'en la maison des
Lazaristes, a Saint-Pierre de Liege, on avait force
mmine les tabernacles. Dix jours se passent ainsi dans
la crainte et dans la pritre. Enfin, le p&ril redout6 est
difinitivement ecart,. Mais il fait bient6t place a un
autre : la ville de Lidge et ses environs sont surrolds
par des avions alliis, qui les arrosent de bombes.
Comme au debut, lors des attaques des forts, la maisonf
centrale n'a rien Li
souffrir; quelques projectiles seulement tombent dans le jardin. La puissante et paternelle protection de saint Vincent se fait sentir jusqu'i
la an.
Nous voici arriv6s an II novembre 1918; I'armistice
est signe. Tandis qu'i Saint-Lazare, le carillon, qu'on
n'avait plus entendu depuis une quinzaine d'ann&es,
-:hante joyeusemrent la victoire et la dlivrance, a Ans
les cmeurs ddbordent d'allggresse : la guerre est terminee et le corps de saint Vincent est sauvi! Custodit
Dominus omnia ossa eorum (Ps. 33, 21).
II. -

RETOUR A PARIS

Un des premiers soins de M. Francois Verdier,
-alors vicaire gen&ral de la Congr6gation de la Mission, fut de prendre les mesures necessaires pour hiter
ae retour du corps de saint Vincent de Paul a la Maison-Mere des Lazaristes, a Paris. Toutes Ies d6marches
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pr~liminaires 6tant terminies, les diverses autorisations et la facult6 d'exemption de visite douani•reobtenues, M. Hertault, pr&tre de la Mission, et le cher
frbre Houpert, premier d'office a la sacristie de SaintLazare, d&legues par M. le Vicaire general, se rendirent & Ans, dans les premiers jours d'avril gg99,.
pour reprendre le pr6cieux d6p6t.
Le' 12 avril, dans la matinde, la caisse contenant lecorps de saint Vincent fat extraite de dessous lemaitre-autel de la chapelle. La Tr-S Honoree Mireemilie Maurice; la respectable seor Bleuz6, visitatricede la province de Belgique; ma sceur Denis, son assistante, et ma sceur Courbin, directrice du S4minaire,.
chargkent le saint fardean sur leurs 6paules et led6posresnt devant la table de communiop, oi'la Commuaautb put le v'narer. Un pea plus tard, arriva
M. Heudre, visiteur des phtres de la Mission de laprovince de Belgique-Hollande et directeur des Filles
de la Charite des memes pays, accompagne de sesconfreres MM.. Willems et Regnez; M. Hertauk et lecher frreJ
Houpert s'Rtaient joints & enx. Apres unecourte priire, une sorte de procession s'organisa; lesmemes sceurs portaient le corps de leur Bienhenreul
Pire, suivies des seurs a 1'habit, des petites seurs dux
seminaire et des seurs servantes de Belgique, qui se
troxivaient en ce moment r6•nies pour la retraite: Lepieux corttge se dirigea vers la porte d'entrie de la
maison centrale, devant laquelle statiounait ne auto-mobile. Aprcs avoir place la caisse dans la voiture,.
MM. Hertault et Willems y entr&rent, ainsi que leI
frfre Houpert. Et les sacrs, le cmenr serr6, virent
-s'loigner, vers la. gre des Guillemins, le tr6sor dont
elles avaient et6 les heureuses dipositaires depuis Ie3 janvier 19o7. -

Dans la soir•e di m&me jour, les quatre cloches d&
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la Maison-Mere annonjaient a tout le quartier qp'un
6venement insolite se passait a Saint-Lazare. Saint
Vincent de Paul venait de franchir le seuil du 95 de
la rue de Sevres, apres une absence de douze ans,
trois mois et lieuf jours. Les membres de la Communaut6 attendaient leur Pere dans la cour d'honneur;
ils le transport&rent pieusement jusque dans la salle
des Reliques, oh M. le vicaire general recita quelques
pricres. La caisse renfermant les sacr6s ossements
devait y demeurer jusqu'k la reconnaissance canonique, qui eut lieu le lundi de Paques, 21 avril 1919.
En presence de M. Verdier, vicaire g6enral de la
Congregation, des membres de l'administration de la
Compagnie et des plus anciens de la Maison, de la
Tres Honoree Mere Imilie Maurice, de son Assistante, de l'Econome, de l'Officiere, de la Secr6taire
de la Communaut6 et de quelc~ues autres sceurs, Son
Em. le cardinal Amette, assist6 de M. Maurice Clement, sofn secr6taire particulier, proceda aux constatations. Elles 6tablirent que la caisse etait bien celle
qui avait etC reconnue, le 6 janvier 1907, par M. le
chanoine Lucas, d6elgu6 par Mgr Rutten, eveque de
Li6ge, comme renfermant le corps de saint Vincent
de Paul. Cette caisse ayant 6te ouverte, a nous yimes,
dit le proces-verbal, le corps de saint Vincent, rev&tu
d'une aube, d'une soutane, d'un rochet, d'une ktole,
et les pieds chausses d'une paire de pantoufles. Entre
les genoux et les pieds furent retrouv6s, enveloppes
dans du papier de sole, le crucifix du saint, le masque
et les mains en cire n. Le corps ayant 6t6 d6pose sur
une planche, recouverte d'yn drap, Son Eminence
constata que les cachets aux armes du cardinal
Richard et apposes sur la tkte et les pieds 6taient
intacts.
Apres quelques minutes donnees aux assistants
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pour leur permettre de satisfaire leur devotion, lesuns baisant 1'rpaule du saint, d'autres approchant des
objets de pi&t, le saint corps fut transport a la chapelle de l'ktablissement par les freres sacristains.
Mgr Amette proc6da ensuite A la reconnaissance
des coffres contenant les ossements des bienheureux
Perboyre et Clet. Puis il se rendit a la chapelle. Le
corps de saint Vincent reposait dbji au-dessus et en
arrisre du maitre-autel, a I'endroit oi il se trouvaitavant l'ann6e 19o6. Pour remplacer la chAsse qui
n'etait pas encore prete, on avait pr6pare une caisse
en bois, de forme rectangulaire, ouverte par le devant,
tapissie, 4 l'interieur, de satinette plissie et ornie de
draperies . franges d'or. Quand le corps eut 6te convenablement ~tendu sur un matelas et un oreiller de
satin blanc, et le devant de la caisse clos par une
grande glace, M. le chanoine Clement apposa les
sceaux, aux armes du cardinal Amette, sur les rubans
rouges passes aux deux extr6mit6s de la caisse. Ces
formalit6s remplies, Son Eminence monta les degres
conduisant aux saintes reliques, et se retira apres une
courte pribre.
Pen de jours apres, le cardinal Amette revenait i
la Maison-MEre, a I'occasion de la solennith de la f&te
de la Translation des Reliques de saint Vincent.
C'ktait le 4 mai. Cette premiere f&te c6l1br6e devant
le corps du saint revenu d'exil fut des plus belles;
autant et.plus peut4tre que celles qui avaient prc6d~d
l'exode. L'archev&que de Paris officia pontiicalement;
Mgr Chesnelong, archeveque de Sens; Mgr Le Roy,
Sup&rieur general des Peres du Saint-Esprit; M. Garriguet, Superieur general de Saint-Sulpice; M. Delmas, Superieur du s6minaire des Missions 6trangeres,
et un certain nombre d'autres personnalit6s, se rencontraient dans la chapelle, oui, avec les restes de
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saint Vincent, la vie semblait etre revenue. A l'issue
des vepres pontificales, Mgr Laminne, auxiliaire de
Mgr Ratten, eveque de Liege, prononca le pan6gy-rique. II convenait que le diocese qui, aux jours mauvais, avait hospitalis6 le corps de saint Vincent, edt sa
part en cette Tete du retour. L'orateur magnifia superieurement la charit6 universelle de son h&ros.
Puis, les jours suivants, les p.lerinages reprirent,
selon la coutume. Le o1mai avait lien la reunion
gen6rale des Dames de la Charit6. Mgr Amette con-menta I'oraison de la f&te de la Translation des
SReliqnes de saint Vincent de Paul et manifesta le
bonheur qu'il 6prouvait en pensant que sa ville de
Paris avait recouvrk son trisor; tandis que M. Bet-.i
tembourg, sous-directeur de I'CEuvre, terminait son .
rapport en exprimant l'espoir que les f6tes dn troisieme centenaire de la fondation des Dames de la
Charit6, rtcemment cl&rbr6, et le retour du corps
de saint Vincent, feraient revivre l'Ige d'or da
P. Etienne.
Le 15 mai, on retablit devant la chisse provisoire
une partie de l'ancien luminaire. Autrefois brilaient
autant de lampes que la Congregation comptait de
provinces. Mais le prix de toutes choses ayant augment6 d'une maniere exag&ree, on se contente d'entretenir cinq lampes : une pour chaque partie du
monde.
Notons aussi, pour l'originalit6 dn fait, que, le
29 juin 1919, a l'occasion du Te Deum de la victoire,
des faisceaux de drapeaux encadraient le -corps de
-saint Vincent.
Mais, pros d'une ann6e apres, les saintes reliques
n'&taient pas encore replac6es dans la superbe chisse
d'argent offerte en i83o par Mgr de Quilen, au nom
-da diockse de Paris. Diverses causes avaient entrain6
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ce retard, et, en particulier, ;plusieurs transformations qui avaient parn nicessaires.
Le 8 mars 1920, M. le chanoine Lanier, . ce del6gu6 par Son Im. le cardinal Amette, aprbs avoir
ouvert la chisse,transportie pr6alablement a la salle
des Reliques, presida i quelques changements dans
I'habillement dt saint corps. A l'ancienne chaussure,
on substitua une paire de souliers neufs en soie au.
croohet, avec boucles d'argent, et on remplaca la dentelle da rochet.
SEnfin, le 9 avril, eut lieu la reposition du corps desaint Vincent de Paul dans la chisse precieuse.
M. Maurice Clment, Vicaire general, dil6gu6 par
Son Am. le cardinal Amette, archeveque de Paris, etassists par le chanoine Henri Lanier, fut reiu t la:
salle des Reliques, a dix heures du matin, par M. Ver-dier, Supnrieur gen6ral, son -Conseil et plusieurs.
membres de la Coimmnunautk-1 constata, de nouveau,.
l'identitb de la relique, attest6e, par Pintfgrit6 des.
sceaux. Puis le corps, porti de la salle des Reliques@A
la chaeelle, fut d6pose a sa place pr6c6dente, au-dessus et en arriire du mattre-autel, sur un i lit neuf.,
compos6 d'un matelas, d'un coussin et d'un traversin
en soie avec cordeliires et franges or, dans l'anciennechAsse en argent, rcemment revenue des ateliers de
M. Brunet, orfvIre, qui I'avait remise & neuf et lui
avait fait subir diverses transformations.
v L'intrieur est toot en bronze dor6, travaill6 dans.
le meme style que la garniture d'argent exterieure. Le
panneau du fond comporte une frise et une s6rie deguirlandes de*flears, qui se d6tachent sur un fondi
Chenilli, borde d'une mouaure. Dans les angles,quatrepalmes en cuivre repousse.
a Le plafond est divis6 en trois panneaux. Au centre,
le chiffre de saint Vincent, en cuivre repouss. DeI

-

236-

chaque c6te, deux panneaux en cuirre chenille, par-ý
sem6s d'6toiles. Quatre tetes d'anges adorateurs complktent la dicoration du plafond.
a L'ensemble est en couleur or jaune et or vertH
vieiili.
quatre
haut,
du
ext&rieurs
coins
c Aux quatre
rosaces en argent agr6mentent le dessus des-volutes, .a Telles sont les transformations subies par la
chasse

.

*

Quand le corps du saint eut &tC convenablement dispose, la chasse fut close et le chanoine Henri Lanier g
apposa les sceaux de Son em. le cardinal Amette sur
les rubans, places de maniere a assurer l'inviolabilit6
de la chsse.
Le 18 avril, solennit6 de la Translation, ce fut una
. blouissement. L'6clairage 6lectrique avait &6t 6tabli
et les lustres suspendus de chaque c6te de l'arcoolium
oi repose le corps de saint Vincent, jetaient a profu- .

sion la iumiere, faisant 6tinceler les argents et les ors
de la chisse et permettant de voir tres distinctement
al'intriceur.
Le mnme jour, i6apparaissaient les deux guirlandes de lampes rouges qui veillaient autrefois devant les saintes d6pouilles de notre bienheureux Pere. L'6lec-_
tricit6 avait remplac6 l'huile; la piet6 et l'6conomie y
trouvaient ieui compte. Sans doute, le nombre des
lampes (21) n'arrive plus au chiffre des provinces de 7
la Congregation, heureusement multiplie'r. mais
toutes joignent leurs feux en une commune supplication et un commun hommage, comme les cears de tous
les missionnaires et toutes les provincesensemble se
confondent dans un unique amour envers le saint Foadateur.
i. Procis-verbal de la reposition du corps de aint Vincent de Paul
dans &lchsse en argent.
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'Le panegyrique que M. le chanoine Poulain, cure
de la TrinitY, prononca ce jour-la, tout au moins
l'exorde de ce discours, doit etre rappeli. L'orateur
avait pris pour texte ce verset du psaume So : Auditui
meo dabis gaudium et laetiliam et exulabunt ossaE humiliata. Ii fit une tres heureuse application de ces paroles
aux reliquesde saint Vincent: elles ont etC humili6es,
ossa Aufmiliata, pndant la revolution de 1789, en
d'autres circonstances encore, durant la persecution,
pendant la guerre aussi, oi elles furent exilkes et
cachbes. Mais voici qu'elles tressaillent d'alligresse,
exultabunt, comme lors du.triomphe de i83o. Vincent
est revenu dans son cher Paris; tons I'acclament et se
r6jouissent i Auditui meo dabis gaudium et laeitiam.

Vincent -est revenu se placer pris de sa fille spirituelle, Louise de Marillac, qui va &tre b6atifine; les
ossements de I'un et de l'autre sont sortis de 'humiliation ou ils se trouvaient. Fxultabynt ossa kumiliata,
III. -

SOLENNITfS ET HOMMAGES DIVERS

L'histoire complete du corps' de saint Vincent
riclame aussi la mention des solennit6s principales

c61e4hres en sa presence, at qu'il a, en quelque sorte,
pr6sidees, ainsi que les manifestations diverses de
v6neration dont il a kt l'objet.
- Nous ne nous astreindrons pas absolument A l'ordre
chronologique; mais pour plus de clart6, nous grouperons les faits sous quelques rubriques: R6unions
solennelles; Centenaires; P&lerinages ; Batifications.
I.
0Iedunions solennelles

Le 27 septembre 1919, 259ý anniversaire dela mort
de saint Vincent de Paul, se prosternaient a ses
pieds les membres de la 28* Assemblie g6n6rale
de la Congregation de la Mission. La pr6cedente
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assemblee, celle de 1914, n'avait pas tC px6sidee pa'saint Vincent, dont le corps itait en Belgique. Si
semble que la tristesse de cette absence I'ait evelop-.:
p6e tout entiere. Elle se tint Ia
ahte,
dans les echoký
menagants d'une guerre commenqante. Le ven6re PreFiat donna sa d6mission. M. Villette fut- 6lu; mais tlas
Providence devait bient6t briser les grands espoimrs.
qu'on fondait sur lui. On proceda a la hate .telectio~
des assistants, dont le premier devait devenir Vicaire
g6n6ral, et tres vite aussi mourir, sans avoir pu r6tnir une nouvelle assemblee. On cl6tura au plus t6t,,
sans avoir trait6 les questions int&ressant la vie de laCompagnie, tant les 6v6nements pressaient; et ledeputes se dispersirent.
.
Quelle diff6rence aujourd'hui! Soos le regard de"
saint Vincent, M. Francois Verdier est 61• Sunprieu.a
gen6ral, a la presque unanimit6, et F'assemblbe peut
tenir paisiblement ses sessions.
Aussi est-ce avec conviction que M. le Suprienur
g6neral notera, dans sa circulaire du. 1" janvier 1920o,
en citant les heureux evenements survenus ala MaisonMere.: <El plus consolant encore le retoor des restes
de saint Vincent dans notre 6glise et leur mise en,
place au-dessus du maitre-autel. ,)
Comme nous l'avons deja dit, les rumnions gnhrales l
des Dames de la CharitEe ontinuaient & Saint-Lazarei
et ces Dames etaient heureuses dk pouvoix de jao .eau
d6poser devant le corps de leur Foadateur et Phre,A
telle une superbe gerbe, le bilan de leurs cetvreset de I

lenrs aumines. Elles y ajoutaient desormais la gerbe
moins touffue, mais non moins belle, formte par leurs
jeunes imitatrices, flles posthuaes, mais lhgitivmes,.elles aussi, de saint Vincent: les associees de l'Euvre
de Louise de Marillac.
Ces ruunions sont traditionnelles. D'aAttres ot ea 'i
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lieu qui out dd faire tressaillir les ossements de l'Homme apostolique: celles de la Sainte-Enfance, qui rkunissent dans la chapelle une multitude de petits
Parisiens; les neuvaines pour la reunion des Eglises
s6parees, qui y attirent une elite de personnages marquants, pieux et devores de zele, des orateurs distinguks et des prilats iminents.
2' Centenaires

Le 17 f6vrier 1920, amenait le centenaire du martyre du bienheureux Franqois-Regis Clet, pretre de la
Mission. S. Em. le cardinal Maurin, archeveque de

Lyon, c61lbre pontificalement; au chceur assistent
Mgr Leroy, Supirieur general des Peres du SaintEsprit ; Mgr Reynaud, de Ning-Po, et Mgr Fabregues, de Pikini. Mgr Rozier, Pronotaire apostoliqae
du diocese de Grenoble, donne un eloquent panegyrique. II d6bute par un touchant eloge de saint
Vincent, Pare spirituel du Bienheureux, et termine en
se disant heureux de consacrer a les restes d'une voix
qui tombe et d'une ardeur qui s'&teint a I parler dans
cette chaire de Saint-Lazare, oiu trente et unans auparavant iLprononca son premier sermon dans la capitale. Nos Saints Livres attestent que Gloria fliorum
,atres eorum (Prov. xvII, 6), mais il est juste 6galement d'avancer, en retournant la phrase, que la
gloire des pires, c'est aussi leurs fits. Saint Vincent
de Paul, en ce jour de triomphe pour Franjois-R6gis
Clet, recueillit comme un rejaillissement des honneurs
faits A s-n digne flls.
Le 4 mai 1922, centenaire de la Fondation de 1'(Euvre de la Propagation de la Foi, les offices furent
c6l6br6s, le matin, en la chapelle du Seminaire des
Missions 6trangires, et, le soir, en la chapelle de
Saint-Lazare. Le cardinal Amette prisidait, accom-
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pagn'de Mgr Odelin et des principaux representants
des Congregations missionnaires. Mgr Le -Roy prononca le discours. Cette reunion d'ap6tres 6tait biet.t
Ssa place, devant le corps qu'avait animi l'ime ar-,
dentepqui lui faisait s'crier : Quoiquevieux etcaduc,
et dont
i,
je ne laisse pas de desirer partir aux Indes!
1'esprit a depuis troi siecles, guide et soutentu de sio
nombreux missionnaires sur toutes les plages dtt
u
monde. Nous recueillons cette precieuse reflexion datt
Missiox-n
la
de
r6dacteur des Atnales de la Congrigation
(tome 87, page 484), an sujet de Lyon, berceau dej
l'CEuvre de la Propagation de la Foi :'t Remarquons, 4
en passant, que cette ville renferme depuis cent ans.
le coeur de saint Vincent. Est-il t6mbraire de dire que
la pr6sence de ce coeur si ardent, si charitable, si
d6sireux du salut des infiddles, a dcl contribuer uapeu, beaucoup peut-etre, a la fondation de 1'(Euvre ?
La sainte tglise dit dans l'oraison de la Translation,
que les reliques de saint Vincent respirent la charite,
caritatem spirant; parmi ces reliques, qui, plus que le
cceur, doit respirer lacbarit6, communiquer lacharite,
cr6er une atmosphere de charit ? 11 y a trois villes
qui se font gloire de leurs ceuvres de charite : Paris,
Turin, Lyon; or, il est remarquable que le ceur de
saint Vincent a s6journ6 en ces trois villes. ,
Mais ce fut le tricentenaire de la fondation de la
Congregation de la Mission qui revetit la plus grande
splendeur, dont tout l'6clat rejaillit sur I'illustre Fondateur, auprbs des restes duquel il fut cl66br le plus
solennellement. Ces fetes durerent trois jours.
Le ig juillet 1925, offices pontifcaux c6l6bres par
Mgr Leynaud, archeveque d'Alger; pan6gyrique par
Mgr Cezerac, archeveque d'Albi.
Le 20 juillet, on unissait ,Tsaint Vincent son dixhuitieme successeur, M. F. Verdier, qui c616brait la
,
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cinquantaine de sa vocation. Le matin, Notre Tris
Honori Pare cbaata la messe, assiste de deux de sea
assistants, MM. Cazot et Veneziani. Le soir, sermon
par M. Cazot, premier assistant.
Le dernier jour du triduum fut triomphal. Prirent
part A la fRte, autour de Son ]m. le cardinal Dubois,
vingt 6vEques, neuf priats, diverses personnalitbs
eccl6siastiques, vingt-huit visiteurs de la Congr6gation, les viogt-neuf deputes de l'assembl6e sexennale,
d'autres missionnaires et un nombre considerable de
Eilles de la Charit6. Apres les vapres pontificales, le
cardinal-Charost, le ringt et unieme 6veque, prononca
un magistral discours. Et c'est de tout I'l6an de leur
ame que les assistants cloturdrent ces magnifiques
c6r6monies par le chant du Te Deum.
En cette magnifque reunion des repr~sentants des
enfants de saint Vincent r6pandus dans le monde
entier, n'etait-il pas permis d'appliquer au saint
Patriarche ces paroles d'lsaie (LXVI, 14) : Videbitis et
videbit cor vestrum, et ossa.vvesra quasi kerba germina-

bust, et cognoscetur manus Domini servis ejus.
3* Plerinages
Nous devons souligner, outre les pllerinages babituels du Seminaire de Saint-Sulpice, des Freres de
Saint-Vincent-de-Paul, qui sont n6s au pied de la
chbsse, des membres des Conferences, etc., quelques
nouveaux groupes. Par une heureuse innovation, lespetites Sceurs du. S6minaire de la rue du Bac ne se
contentent plus d'assister a la cir6monie dans le demicloltre des tribunes, mais elles viennent rendre hommage & celui qui les appelle a devenir ses Filles, par
I'assistance & la messe et une fervente communion
devant ses saintes reliques.
Les Enfants de Marie de. Paris, qui sont bien aussi
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de la famille, se rkunissent a Saint-Lazare et forment
un imposant, gracieux et pieux phlerinage.
Malgr6 cet Adifant concours qui, chaque annie,
r6unit, aupres du corps de saint Vincent, un nombre
respectable de pelerins, on ne peut s'emp&cher de
regretter que certains groupes n'aient pas encore,
apres 1'exil des saintes reliques, retrouv le chemin de
Saint-Lazare.
Avant 1907, chaque jour de la neuvaine sans excep-

tion etait marque par un ou plusieurs p-lerinages : on
voyait successivement les s6minaires des Missions
itrangeres, des Peres du Saint-Esprit, des Irlandais;
on voyait et on entendait les orphelins de Reuilly,
qu'accompagnait leur joyeuse fanfare. Dieu veuille
que cette tradition interrompue se renoue sans tarder!
Pourquoi ne pas espbrer que le zele des enfants et des
devots de saint Vincent ne dirigera pas progressivement vers les restes sacres des foules comparables A
celles qui venaient les venerer durant le dix-huiti.me
siecle?

c On pretend,

crivait le

1

" octobre 1721

M. Bonnet, alors Supirieur g6neral des Lazaristes,
qu'il y eat hier plus de quarante mille ames et les
autres jours A proportion. n
ttait-ce parmi les r6unions que devraient 6tre
nomm6s ces groupes de pretres de Chartres, de Soissons, de Meaux, etc., qui, venus a Saint-Lazare pour
leur retraite annuelle, la cl6turent sons les yeux de
saint Vincent, qui semble leur sourire et les b6nir de sa
chisse, ouverte en leur honneur. Ne font-ils pas plut6t
un pblerinage, ceux qui ont repris et continueront la
tradition de ces nombreux pretres venant du temps du
saint, attires autant, peut-6tre, par sa r6putation de
vertu que par le disir de se recueillir? Puissent ses
reliques attirer encore, comme autrefois, de aombreux
laiques, qui trouveraient an nouveau. Saint-Lazare les
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meines gr&ces que -les exercitaxts recevaient ea l'ancien, et seraient accueillis par lesPr&tres delaMission
d'aujouid'hui, avecla m&me religieuse cordialite qu'on
admairait chez ceux d'hier ou d'avant-hier ! II est vrai
que d6ja, chaque annee, aux approches de Paques, on
pr&che k la chapelle une sorte de retraite priparatoire, t laquelle la population du quartier assiste
nombreuse et attentive.
4* Biatifications
Le 9 mai rgzo, la collahoratrice divoue de Vincent
et sa fidele disciple tait\proclamke bienheareuse. Ce
jour-,. Ja chAsse de saint Vincent 6tait ouverte.
C'tait un jour bien glorieux pour lni, en effet.
Quelque tempsauparavant, le 6 avril, il avait te,.en
quelque manoire, uni aux prliminaires de la glorification de Louise de Marillac En effet, aprs la recon-'
naissancedas restes de la futtut bienheureuse,,ceux-ci
Sfurent deposes dans la caisse qui avait servi A transporter le corps de saint Vincent en Belgique et oitil
6tait demeutre douze ans.
Les 29.et 3o avri et le i" mai 1927 fureat aussi des
jours, de triomphe pour saint Vincent de Paul. De
chaque c6te die la chasse, un cartouche portait les.
noms de ceux de ses fls. doat on ce'L6brait la glorification le martyr abyssin Ghebre Michael et les derux
victimes des massacres detseptembre,. Joseph Franqais
et Henri Gruyer. Le tridunm se texmina par la.sOielmniti de la Translation des reIiques de-saint Vincent,
qui eut, de ce fait, une splendour plus marquee.
IV. -

SOUVENIRS DU SIJOUR

DU CORPS DE .SAINT VINCENT A ANS-LEZ-LitGE

27 aot 1908, Mgr Amette4archeveque.de Paris.,
tbait alle6 6nzrer a Aas4ez-Licgw le corps de saint
SILe
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Vincent de Paul. Parlant ensuite aux. sacus de lamaison centrale, il leur dit : Le bon Dieu, voyez-,
vous, permet que les reliques des saints soient-ainsi
promen6es pour 6tendre leur culte, lear influence, par

le rayonnement qui s'&chappe de leur corps glorifi6,
et qui produit la d6votion par les graces qu'elles-,
obtiennent. C'est ce que vous voyez ici, et I'on m'a
dit que beaucoup viennent prier saint Vincent, le
remercier des graces obtenues. Mais quand saint Vincent aura fait cette petite mission en Belgique, quand
il aura attir6 un grand nombre d'ames an boa Dieu,
un plus grand nombre de petites sceurs au s6minaire,
il reviendra chez nous, chez lui.
.
Nous croirions n'avoir pas achev l'histoire du corps,
de saint Vincent durant ces dernibres annes, si nous
ne disions pas quelque chose des r6sultats de laa mission , de saint Vincent en Belgique, et si nous ne"
montrions pas comment s'est rCalis6e la parole de
Mgr Amette.
Le culte envers- le saint s'est -accru. Sans doute,
saint Vincent itait d6ja v6nir6 en Belgique. Sans
remonter aux grandioses solennites de Gand, a I'epoque
de sa canonisation, sans mentionner les quatre 6glises
qui lui sont didises et qui, malgre leur petit nombre,
le rangent parmi les rares saints modernes qui ont pu
trouver place au milieu de tous les saints d'autrefois,
sous le patronage desquels ont 6t plac6esles paroisses
de Belgique, presque toutes anciennes, il faut reconnaiitre que saint Vincent est I'objet d'un culte plus
qu'ordinaire chez les Belges. Nous avons compt6 dans
I'Annuaire complet des Communautis religieuses en Belgique de 1924, trenle-quatrecommunaut6s de femmes
portant le titre officiel de Scaurs 'de saint Vincent de

Paul, et se distinguant par le nom de 1'endroit oui se
trouve leur Maison-Mere. Quelques-unes d'entre elles
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possedent d'assez nombreux etablissements dans le
royaume et mime a 1'6tranger, comme les seurs de
Saint-Vincent-de-Paul de Ghyseghem. Et dans ce
chiffre de trente-quatre communautes, nous necomptons
pas les sceurs de Charite de Besancou -de la bienheureuse Thouret, non plus que nos Filles de la Charite,
qui ont pris de soixante-dix maisons. Outre les religieuses qui portent le nor de saint Vincent, it en est
plusieurs autres qut le reconnaissent comme leur
patron, d'autres aussi qui suivent les'rggles des Filles
de la Charit6. Plusieurs' communaut6s d'hommes sont
aussi plac6es sons la protection du m&me saint; ainsi
les frres de la Charite de Gand et les .frres.de la
"Misericorde de Tilbourg; sans compter les freres de'
\Saint-Vincent-de-Paul de M. Le Pirvost, etablis dans
le Tournaisis. Les Conferences de Saint-Vincent sQnt
de plus en plus florissantes en Belgique; les Dames
de la Charit6 se rencontrent en divers endroits et- se
dveloppent surtout dans les grandes villesLa presence du corps de saint Vincent a Ans augmenta encore cette d6votion. Pendant la guerre, il s'y
fit de nombreux et discrets pilerinages, et des faveurs
furent acCord6es, ainsi quel'atteste une quinzaine de
plaques de marbre offertes en ex-voto, et qui rappellent des graces de gurison. ou de dblivrances
inesp6r6es des ge6les allemandes.
Nous avons dit qu'a 1'6poque oia le corps de saint
Vincent reposait & Ans, des pelerinages en.groupe

s'organis&rent. Cette pieuse tradition s'est maintenue
depuis le d6part des reliques du saint. Le. dimanche
dans l'octave de la fate de ig juillet, ces messieurs
des Conferences de Liege et des environs viennenta

la tnaison centrale des sceurs, r6citant le'chapelet en
montant la c6te qui conduit 4 Ans. Ils assistent a la

messe,

entendent le panigyrique

et communient
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presque tons. Its tiennent ensuite leur reunion stats.
taire au grand parloir. Le jeudi est reserve an grand
S6minaire. Les autres jours voient se succider les
associations et le personnel des maisons des Filles de-;
la Charit6 des regions de Liege et de Verviers: mere&s
chrbtiennes, enfants de Marie, orphelins-et orphe-;
lines.
Pour maintenir ce mouvement et commemorer 1qt
sejour du corps de saint Vincent on songea 6t ablir,,,
en la chapelle de la maison centrale, an antel en soan
honneur. C'est chose faite depuis huit ans. Au-dessusw
du bel autel de marbre tr6ne une statue, de maxbreý
elle aussi, representant saint Vincent, assis et entouri .
d'orphelins. Sous cette statue est m6nagee une nichew

dans laquelle repose un riche reliquaire, contenantr
une phalange d'un des doigts du saint, offert en 192OS
par M. Verdier, Superieur general.
II est juste de remarquer aussi que, depuis le pas-"
sage de saint Vincent a Ans, les vocations se sont mul
tipli6es et que le siminaire compte actuellement &peuLpres trois fois plus de petites soeurs qu'avant la&
guerre. Les fondations du Congo permettent d'au-4
gurer mieux encore pour l'avenir.
Saint Vincent a done pass6 en Belgique en faisant
le bien et ses restes, qui respirent la charitc,
ont
accompli sur ce sol hospitalier leur surnaturellel
mission ». Ces heureux resultats iront se developpant et
dans une croissante et e1gitime emulation dans la
pratique de la charite, les ames et la socit6 en recoeilleront les fruits : caritatem illam qua ejus sacri
cineres adkuc spfi'at, felici aemulatione afpetere at de
illius fructibs percifere mereantur.

M. COLL&ar.
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PIECES JUSTIFICATIVES
I

E.ROCkS-VERBAL

DE LA RECONNAISSANCE ET PE LA REPOSITION DU
CORPS DE SAINT VINCENT" DE .PAUL ET DES COFFRES RENFERMANT LES OSSEKENTS DES BIENHEUREUX MARTYRS JEANGABRIEL PERBOYRE ET FRANgOIS-EGIS CLET.
L'ar

mil neuf cent dix-neuf, le lundi de Paques, vingt et

an du mois d'avril, nous, soussignt, Leon-Adolphe, cardjal
Amette, archevaquj de Paris, assist6 de Monsieur Maurice
Clement, chanoine titulaire, notre secr6taire particulier, nous
sommes transportE & la Maison-MWre des Prktres de la Mission, rue de Skvres, numero quatre-vingt-quinze, oi nous
avons 0t6 re;u, h dix heures du matin, par Monsieur Francois
Verdier, vicaire general de la Congregation de la Mission,
son conseil et plusieurs autres membres de la Communaute.
Apres avoir parcouru, dans le salon, dit salon rouge, les deux'
proecs-veibaux qui relatent, 'Pn les conditions dans lesquelles s'est effectu6, a Paris, le dEpart des reliques pour
Ans, diocese de Liege, Belgique, le trois janvier mil neuf
cent sept; P'antre, les formaiites remplies dans le susdit lieu,
le surlendemain, par le chanoine Charles Lucas, chancelier
de'l'evechE de Liege, d61egai k cet effet; nous nous sommes
rendus dans la salle dite des.Reliques, oi nous avons vu trois
caisses rectangulaires, qs'on nous a dit contenir, la plus
grande, le corps de saint Vincent; les deux petites, les ossements des bienheureux Jean-Gabriel Perboyre et FrancoisREgis Clet.
En ce lieu se trouvaient rassembles, autour de Monsieur
Francois Verdier, vicaire gfn6ral de la Congregation de la
Mission, MessieursPhilippe Meugniot, Augustin Veneviani,
tImile Cazot, Alphonse Delanghe,.-membres de son conseil;
Edouard Robert, secretaire gindral; Louis Planson, procureur g6n6ral; Nicolas Bettembourg, assistant de la maison; Georges Coury, sons-assistant; FredEric Caussanel,
Alexandre Raffy, Antoine Gibiard, Raymond Gleizes, toun
quatre des plus ancioes de la maison; d'autres membres de
la Communaut6, pretres et frires. Autour de IaTrBs Hoaor0e
Mere Imilie Maurice, supdrieure des Filles de la Charit4,
.avaient pris place les sceurs Elisabeth Boutleox, assistante;
Jeanne Meglin, econome.; Marie Collet, officiire; Ce6este
Chesnelong, directrice du s6minaire; Claire Vignancourt,
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secritaire; Jeanne Chestel, aide-secrEtaire. Monsieur Bru,-orfevre de Paris, et deux de ses ouvriers 6taient aussi p
sents.
La plus grande des trois caisses fut placie sur deux tt-teaux en vue de faciliter les operations. Sous la housse do
soie richement brodee qui l'enveloppait et que Von enleva,apparut un couvercle de bois solidement fix4 au moyeu det•-i
lamelles de zinc, qu'assujettissaient de petites pointes et de:
P
petites vis en acier. Ce couvercle souleve, nous vimes, sur
l'ample piece de moire blanche damassee qui entourait l*caisse, quatre rubans de soie rouge, de quarante-quatre milli-.
metres de large, disposes, Pun dans le sens de la longueur,.
les trois autres dans Ie sens de la largeur. Leurs extremit6sfs
etaient retenues par quatre sceaux en cire xouge aux armes
de Sa Grandeur Illustrissime et Reverendissime MonseigneCtrA
Martin-Huberi Rutten, 6evque de Liege. L'integritt desn
sceaux diiment constatee, nous avons permis de les briser e
d'6ter les rubans ainsi que la piece de moire. Nous nous

sommes alors trouvi devant un nouveau couvercle consistaut
en une feuille de zinc soud6e. Un grand ruban de soi
rouge, large de vingt-neuf millimetres et entourant la cair
dans le sens de la longueur, croisait trois autres rubans sem-,
blables disposes dans le seas de la largeur. Leurs extr4enitEsg
"6taient assujetties sur la feuille de zinc par trois sceaux en.
cire rouge parfaitement intacts aux armes de Son tminencetIllustrissime et Reverendissime cardinal Richard, notre predecesseur sur le siege de Paris.
La caisse mesurait, en longueur, cent soixante-quinze centimrtres, en largeur quarante-trois centimetres, en hauteur .
vingt-six. A l'extremit6, que !'on nous dit etre le c6ti de la
t6te, une plaque de cuivre cloude,portait ces mots : Corps
Sancti Vincentii a Paulo.
Au fur et k mesure des constatations, M. tdouard Robert,
secr6taire de la Congrigation de la Mission, nous faisait.
remarquer, par la lecture des passages importants du procisverbal du cinq janvier mil neuf cent sept, que 'iftat de la
caisse correspondait pleinement a ce qu'il 4tait A cette der-.
nitre date.
Quand les sceaux eurent 6t6 bris6s et les rubans enleves,
deux ouvriers de M. Brunet, ortfvre de Paris, dessoudbrent
la feuille de zinc, sons laquelle on trouva successivement un
linceul en soie blanche, une couche de ouate et un drap de
coton. Nous vimes enlin le corps de saint Vincent, zevttu
d'une aube, d'une soutane, d'un rochet, d'une (tole et lee
pieds chausses d'une paire de pantoufles. Entre les genoux
et les pieds furent retrouvds, enveloppes dans du papier
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de soie, le crucifix du saint, le masque et ies mains en
cire.
La caisse fat alors deposie A terre et remplacde, sur les
treteaux, par une simple planche, recouverte d'ua drap de
coton. Les frtres sacristains retirxrent de la caisse le saint
corps, en soulevant le linceul en soie; ils le mirent sur la
plar.che et Passujettirent an moyen de trois bandes de toile.
La tete et chaque pied 6taient entouris d'un ruban de soie
rouge, sur lequel apparaissaient bien intacts trois sceaux ea
cire rouge, aux armes de notre prddecesseur _Son tIminence
Illustrissime et Rivpreldissime cardinal Richard. II ne fut
pas touchd a ces cachets.
Aprbs quelques minutes donnies aux assistants pour
satisfaire leur d6votion, les uns baisant I'epaule du saint,
d'autres approchant des objets de piete, le saint corps fut
porti A ]a chapelle de Pl'tablissement par les frbres sacristains..
En ce moment nous fut prdsentde la plus grande des dear
autres caisses, que recouvrait une housse de velours rouge et
qu'enveloppait, sous cette housse, one piece de moire
blanche damassde, entouree de trois rubans de soie rouge de
quarante-quatre millimbtres de large, dont P'40n tait dispos4
dans le sens de la longueur, les deux autres dans le sens de
la largeur, et dont les extrdmitis se rejoignaient a la partie
supEzieure, retenues par deux cachets en cire rouge en parfait etat, aux armes de Sa Gr. Mgr Rutten, eveque de Liege.
Apres l'enlevement successif de la housse, des rubans et de
la piece de moire, nous. efitues sous les yeux une caisse rectangulaire en cuivre, parfaitement soudEe, de huit cent quarante-cinq millimetres de long sur deux cents de large et
deux cent trente-cinq de haut. Sur one plaque en cuivre,
soudee A une extr6mite, etaient graves les mots : Cerpu
B. 1. G. Perbayre. Trois rubans de soie rouge, large de
vingt-neuf millimetres, easouraient la caisse, un dans le sens
de la longueur, deux dans le sens de la laggeur, et venaient
aboutir-sur la face sup6rieure, zetenus par deux cachets en:
cire, encore intacts, aux aimes de Son Im. Ilustrissime etReverendissime cardinal Richaid, notre prddecesseur. L'6tat
de la caisse correspondait de tous. poirts avec la descriptiop
qui en faite est dans le procss-verbal du cinq janvier mil nuf
cent sept, dent M. A.douard Robert, secretaire de la Congr&
Sgation de la Mission, nous lut es passages.importants pendant le cours des constatations.
La plus petite caisse ayant 6t0 apporte ensuite, nous
fimes les m&mes constatations que pour la prdc6dente, touten notant les differences qui suivent. Sur Ja piece de moire
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ne se trouvait qu'un rubm de soie rouge, dispos6 en formede croix, de meme sur la caisse metallique; ce qui n'avait
pas fait modifier Ie nombre de cachets. Cette caisse longue
de quarante centimitres, large de quinze et haute de vingt,.
quoique non soudee, 6tait parfaitement dose de toutes parts.
L'inscription portait : Corpus B. F. R. Clet.
Ces deux dernieres caisses ne furent pas ouvertes et res
cachets de Son Eminence le cardinal Richard e fureat pas
brises. Nons les laissames dans la salle des Reliques, d'oi
elles devaient 6tre porties & la chapelle et deposees dans
lenrs sarcophages respectifs, sous les autels didids aux deax
Bienheureux.
Nous nous rendimes alors i la chapelle, oa nous avait
pricede le corps de saint Vincent.
Ce saint corps reposait dkja- au-dessus et en arriire dz
maitre-autel, a I'endroit ou il se trouvait avant l'anaiie
mil neuf cent six. Pour remplacer la chasse qui n'etait pas
encore prete, on avait prepare une caisse en bois de forme
rectangulaire, ouverte par le devant et entourie int6rieurement d'une bande de satinette pliss&e, armde d'une draperie
a franges d'or, d'oi echappaient quelques glands. La caisse
mesurait deux cent quatre centimetres de long, soixantequinze de large et soixante-quatorze de haut. Le c6td inftrieur etait recouvert par la couchette, compos6e d'un matelas
et d'uu oreiller en satin blase. La partie iat6rienre du c6t6
superieur disparaissait sous one bande de satinette plissee
en forme de soleil.
Aprbs le temps necessaire pour mettre le masque et les
mains en cire, donner une position naturelle a la tete, placer
le crucifix sur la poitrine, disposer convenablement les vetements et le lit, les ouvriers de M. Brunet fermbrent le-devant
de la caisse par une grande glace qu'ils visserent sur Ie bois
Cela fait, on passa autour de la caisse, a chaque extr6mitd,.
dans le sens de la largeur, un ruhan de soie rouge, long de
trois metres quarante et- large de vingt-neuf millimetres ; t.
M. le chanoine Maurice Clement, notre secr6taire, apposa
lui-meme notre sceau sur le ruban, du c6te gauche, c'est-kdire du c6td de la tste,
la partie supdrieure de la caisse;
du cOt6 droit, a la partie superieure seulement, ayant soin.
que le cachet d6bordat sur le hois.
Ces formalitis remplies, nous monntmes les degr$s qui
conduisaient pros des saintes reliques, et, apres une courte
priere, nous nous retirimes.
En foi de quoi nous avons dressk le pr6sent procts-verbal
en double exemplaire et I'avons foliotk, signd et fait signer
par les tmoinssusnomm6s.
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Fait i Paris, Pan mail neuf cent diz-neuf et le vingt et un
do mois davril.
F. VERDIER,
i. p. d. L
,
Vic. gin.Ph. IEUGNIOT.
.Alph. DELAGEas.
F. CAUssNEL..
E. HERTAULT.
KIEFFER
CASTrLIN.
Ch. GouNOr.
Seur E' MAUIUCF.
Scenr E. BOUTLEUX.
Saeur MtGLUT.
Sceur COruET.

L6.a-Adolphe, Card. AmrE.
Asch. de Pria.
Maurice CLxErNT,
Chan. Sec6t.
A VENEZIANI.
R. GLEZES.
L. PLAnSON.
N. BETTEMBOURG.
-E. Rouct.
Michel REL.LR.
£douard RonBET.
Swur Cileste CHESNELONG.
Soeur C. VitiNa.coutr.
Saeur .. CHASTIL.

PROCLS-VERBAL DE LA REPOSITION. DU CORPS
OI SAINT -rINCENT DE PAUL BANS LA CHASSE £E ARGPNT

L'an.mil neuf cent vingt, le vendredi neuf avril, moi soussigne, Maurice ClEment, vicairte ,genral, assist6 de M. le
chanoine Henri Lanier, d16gud I cet effet par Son Eminence
le cardinal Amette, archev6que de Paris, me suis transport,
1 la Maison-Mbre des PrEtres de la Mission, rue de Sbvres,
-a°95. ot j'ai 6t6 recu, Idix heures do matin, par M. Francois
Verdier, Supdrieur g6ndral de la Congregation de la Mission,
son conseil et plusieurs membres de la communautE, r6unis
a la salle des Reliques.
La, j'ai trouv6 le corps de saint Vincent de- Paul qtendu- 4
l'interieur db la caisse en bois dans laquelle on ravait plac6
le 2i avril igig. Les sceaux pos6s sur le corps itaient intacts.
A 1'ancienne chaussure, sur laquelle aboutissaient les
cordons en sole scelles aux armes de Mgr de Quelen,
ancien archevaque de. Paris, avait 6ti substituUe
une paire
de souliers neufs en soie an crochet avec boucles d'argent,
aprs l'apposition, sur les bas, de sceaux aux armes de Son
Itineace le cardinal Amette, par les soins de M.le chanoine
Henri Lanier, dE61gu. officiellement & cet effet le 8 mars
dernier. Si 1'on excepte encore la dentelle du rochet, qu'on
avait jug6 boo de changer, l'habillement etait le meme. Le
corglsportd de la salle des Reliques A la chapelle, fut depose
a sa place prdcddente,au-dessas et en arri6re du maitre-autel,
sur un lit neuf, compos6 d'un matelas, d'un coussin-et d'un
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traversin en soie avec cordelieres et franges or, dans
1'ancienne chisse en argent, recemment revenue des ateliers
de M. Brunet, orfevre, qui l'avait remise I neuf et lui avait
fait subir diverses transformations.
L'interieur est tout en bronze dor6, travailli dans le meme
style que la garniture d'argent extirieure. Le panneau du
fond comporte une frise et une serie de guirlandes de fleurs,
qui se ditachent sur le fond chenille, bordee d'une moulure.
Dans les angles, quatre palmes en cuivre repouss6.
Le plafond est divisd en trois panneaux. Au centre, le
chiffre de saint Vincent en cuivre repousse. De chaque c6t6,
deux panneaux en cuivre chenillU, parsem6s d'dtoiles. Quatre
tetes d'anges adorateurs completent la decoration du plafond.
L'ensemble est de cooleur jaune et-or vert vieilli.
Aux quatre coins exterieurs du haut, quatre rosaces en
argent agrementent le dessus des volutes.
Telles sont les transformations subies par la chAsse.
Apres le temps necessaire pour mettre le masque et les
mains en cire, nouvellement rafraichies, donner a la tete
sa position naturelle, placer le crucifix sur la poitrine,
arranger les vetements et le lit, les ouvriers de M. Brunet
fermerent l'ouverture par ob le corps avait p4nitrX, c'est-hdire le fond de la chasse, en remettant en place la plaque
mdtallique et en appliquant contre elle un couvercle de bois
de forme rectangulaire et d'egale dimension, solidement viss6
et maroufl& par des bandes de toile collies, destinees a prevenir 1'entrde de la poussiere.
Quand les ouvriers eurent termine leur travail, M. le
chanoine Henri Lanier apposa les sceaux de Son eminence
le cardinaljAmette, archeveque de Paris, aux extr6mites et
croisements de trois rubans de soie rouge, iendus, sur le
couvercle exterieur en bois, Pun horizontalement, les deux
autres verticalement.
Ces formalites remplies, nous nous retirames apres une
courte priere. II etait midi moins dix minutes.
En foi de quoi nous avons dress6 le present proces-verbal
en double exemplaire et I'avons sign6 et fait signer par les
t6moins susnomm6s.
Maurice CLIMENT,
Vic. g6n.

Henri LANIER,
Ch. hon. secret.

E . VEkDIER,
Sup. gem.
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QUATRE LETTRES DE SAINT VINCENT
La sceur servante de Saint-Projet & Bordeaux a bien
voulu nous communiquer quatre lettees autographes de.
saint Vincent A la Bienheureuse Louise de Marillac.
Bien qtre la seconde, connue par l'edition de 1881,
figure dans la collection sous le n° 414, nous la publions,
avec les trois autres, a cause des nombreuses retouches
que l'original impose.
PREMItRE

LETTRE

[638, vers dEcembre]'
MADEMOISELLE,

La grace de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais!
Vous ne vous lassez jamais de nous bien faire et faites,
a ce que je crains, au delU de ce que vous pouvez. Je vous
en remercie tres humblement, Mademoiselle, et vous
prie de ne plus en user de la sorte. I nous suffit et vous
serons toujours redevables, quoi que nous fassions pour
le service de M. votre fis. Souffrez done qu'on le serve
sans autre considration que celle de ce que nous vous
devons et de l'affection que nous avons a vous servir et
lui aussi.
Votre lettre me parait bien et ferez bien de lui
envoyer. Je prie Notre-Seigneur qu'elle lui soit efficace
pour le determiner pour une bonne fois. Je vous renvoie
la sienne avec celle que vous lui 6crivez, et ticherai A
lui faire faire une petite chemin6e a l'une des petites

chambres au plus t6t, pource que nous aurons les ordii. Cette date se diduit & la comparaison de ce qui est dit, sur leo
retraites des oxdinands aux BonsEnfants, ici et dans Il lettre 364
(t. I, p. 536.)
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nands desprmais atx Bons-Enfants et que la chambre
oi il loge leur est n6cessaire.
S ' il fait beau et que vous le puissiez sans aucune
incommodite, vous pourrez entendre la sainte messe
tous les jours de votre retraite; sinon, honorez la solitude de Notre-Seigneur, comme sainte Madeleine, tout
A fait.
Vous lirez, s'il vous plait, le petit [livre] de 1Imilation de Notre-Seigneur, le livre de I'Amour de Dieu de
M. de Geneve, vers le six, sept ou huitieme livre, A
votre choix, et quelque vie des saints a votre d6votion.
DEUXItME LETTRE
MADEMOISELLE,

De Paris, ce 17 dicembre 1639.

La grdce de Noite-Seigneur soit avec vaus pour jamais!
Je reus, hier au soir, la v6tre,. du jour de saint
Nicolas, laquelle m'a porte une fort sensible consolation en suite de la peine que j'avais du lieu oi vous
pouviez 6tre et de 1'Ptat de votre sante. B4ni soit Dieu
de ce que vous voila donc a Angers et log6e avec le bon
M. l'abbe de Vaux! Je ne vous r4pondrai point par la
pr&sente A tout ce que vous me mandez, pource que je
n'ai encore pu voir vos filles de La Chapelle et que le
messager s'en va partir bient6t.
Je vous ai &crit cette semaine pour r6pondre - la
v6tre de Saumur, et adresse ma lettre a M. l'abbe de
Vaux, auquel je me suis donn, l'honneur d'icrire.
II est aujourd'hui le samedi des Quatie-Temps, qui
m'oblige a aller dire la meSse
Notre-Dame pour la
Charit6. Apres din6e, Dieu aidant, j'irai
.La Chapelle, parlerai a Mme Turgis 1 et commencerai a donner
S'ordre pour les flles que vous demandez; mais je pense

r.

Mme Turgis tenait ila Chapelle la place de Louise
de 9MaritI.
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qu'il ne faut pas penser & Marie de Saint-Germain ,
ni a celle de Saint-Paul. Je tacherai de vous-envoyer les
Mme Turgis.
autres au plus t6t et penserai' un pean
contre.
et
I1 y a des choses beaucoup a dire pour
H61as! mon Dieu! que ferons-pous pour Nancy, ou il
est n&essaire que nous en envoyiqns au plus t6t. Je fis
hier esperer cela a Mie la duchesse d'Aiguillon. Pqwr
Henriette, je ne sais encore rien de rien.
Pour les articles, je pense que vous avez bien repondu
et qu'il n'est pas besoin d'en faire encore; nous verrons
dans quelque temps, pendant lequel 'on fera un essai
du bon plaisir de Dieu. Vous ferez bien d'en parler de
la Scrte, si me semble, et rime de montrer leur petit
reglement de vie AM. de Vaux et a tel autre qu'il jugera
convenable, et notamment de bien affermir les filles
dans la resolution de le bien garder, de suivre la direction en la maniere qu'elle est couch6e dans ledit reglement ; et vous leur inculquerez, tant & ces .Messieurs
qu'a eles, I'importance de les changer. Mie la duchesse
d'Aiguillon'me le disait encore ces jours passes.
Je fus hier samedi & La Chapelle, ou je vis toutes
vos filles. Elles font fort bien, par la grace de Dieu.
Mme Turgis en est fort contente.

Henriette est encore chez elle. Son frere est venu dire
qu'avant que d'aller & Saint-Germain * elle viendrait A
La Chapelle. II n'est pas expedient qu'elle y aille. 11
faut envoyer quelque autre & Saint-Geranain et la retenir
ici pour lui faire connaitre sa faute.
Je troave de la difficulth A vous envoyer Mme Turgis . Je pense qu'il sera bien de vous envoyer Geoeyvive', qui 6tait aupres de vous lorsque 'vous etie
x. Saint-Germain-en-Laye.
. Saint-Germain.ea-Laye.

3. Louise de Martllac I'avaii demandee.
4. Geneviive Caillou.. Elle fat do nombre des premireas smaxu
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aupres d'ici, ou bien Marie ', qui 6tait aux Enfantstrouv6s. Que si nous vous envoyons celle-ci, Pon enverra
celle-la a Saint-Germain, ou au contraire. Je tacherai
de les faire partir dans trois jours.
M. votre ils se porte bien; je ne 1'ai pas encore entretenu a cause de l'embarras auquel je suis. Je m'en vas
envoyer qu6rir vos filles cette apres-dinhe pour les faire
partir aprbs-demain, Dieu aidant, en l'amour duquel
je suis, pourvu que vous ayez bien soin de votre ,ant6,
Mademoiselle, votre tres humble serviteur
VINCENT DEPAUL.

Suscription: A Mile Le.Gras, au logis de'M. I'abb6
de Vaux, & Angers.
TROISIEME LETTRE
De Saint-Lazare, ce lundi a midi [11 fvrier 16411
MADEMOISELLE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Je vous remercie tres humblement du soin que vous
avez de moi. Je me porte bien, Dieu merci. M. Delorme
me vit hier et m'ordonna une medecine, que j'ai prise
aujourd'hui. Je n'ai plus de fiavre, ni quasi d'enflure A
la joue, de sorte que, par la grace de Dieu, il ne tiendra
qu'a moi que je ne fasse p6nitence de mes fautes. 11 y
a apparence que Notre-Seigneur m'en veut donner le
temps.
envoy6es i Angers. Une letirt de Louise de Maiill•ac noe appread
qu'elle tomba malade aprs trois on quatre mnis de sljour. On la
zappeia en 1644.
i. Peut-tre Marie Matrilomean, qui fit partie d. groupe des premiires soeurs placees a I'hopiial d'Angers.
a. Cette date est impos&e par celle de I1 fondation de-Sedan (firrier
1641), le mot a lundi * et ls comparaison do texte avec le texte des.
lettres 5a1, 5,3, 514 et Sz8 de la collection imprimee. ,Nous pouvons en
deduireque Is lettre 514 eat du to fevrier et leslettr•, 57,5S8,319 do
meme mols.
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J'ai fait retenir et payer deux places au coche de
Sedan qui part demain a dix heures. Vous tiendrez nos
sceurs pr&es a partir a. neuf heures, s'il vous plait. Je

suis bien mortifiL de ne les pas voir; assurez-les que
je les verrai des yeux de l'esprit' et que demain, Dieu "
aidant, j'espere dire la messe a leur intention.
J'cris a Madame la duchesse

et as Pre capucin qui

y est, selon ce que vous me mandez. II reste une difficult : l'on m'a rapport6 qu'on craint qu'il n'y ait quelque d6fense pour le commerce avec cette ville-l; c'est ce
qui m'a donn6 sujet d'crire a Madame la <uchesse
d'Aiguillon et de la prier de me mander s'il y a danger
d'envoyer ces filles. J'en attends la reponse; et pource
que peut-6tre elle n'aura eu le temps de voir ma lettre,
j'ai prik un domestique de M. le chancelier de le savoir
de lui et de me le mander.
Vous ne laisserez pas de les tenir en 6tat de partir

&

1'heure que j'ai dit, s'il vous plait:
J'envoie un prtre de c6ans pour entendre cette bonne
fille et suis, en 1amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre tres humble serviteur.
VINCENT DEPAUL.

Suscription: A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras.
QUATRIEME

LETTRE

Ce jour des Rameaux

2

1646.

Je vous remercie tres humblement de toutes les charitis que vous m'avez faites pendant mes petites indispositions, comme vous avez fait il y a plus de vingt
ans, Mademoiselle, et prie Notre-Seigneur qu'il soit luim~me votre remerciement, comme il sera votre r&com-

pense.
x. La duchesse de Bouillon.
2. 25 mas.
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Je n* porte nrieux, Dieu rnerci, mais je ne sors point
encore, pouroe que je n'ai pas 6t purg6, parce qu'il me
reste un peu de rhume.
Votre cceur s'est an peu consterna

en la vue de mes

petites incoamodites -et de ce que vous regardez quelquefois les choses d'un ceil qui regarde les suites et les
6vinements.
Vous faites le meme a 1'6gard de M. votre fils et c'est
ce qui vous trouble. II est bon, Mademoiselle, de ne

pas donner ces libertes a notre imagination et de
l'arr&ter par la consid&ration de ce que c'est un effet

de nos affections m6lancoliques, que, pour I'erdinaire,
la plupart des choses n'arrivent pas, et de ce qu'il n'en
sera que selon que la Providence adorable en ordonnera.
Eh bien! vous desiriez faire votre revae et tne plus
intime communication avec celui auquel Notre-Seigneur
vous a donn6 quelque confiance, et il n'a point plu &
Dieu que la chose se soit pu faire, afin que vous la
fassiez int6rieurement et intimement avec lui-m&me,
qui, vous honorant de son amour' avec exces, comme
dit I'Ap6tre, ii vent, par une divine jalousie, que ce
soit a lui que vous fassiez cette chere revue et cette
intime communication. Avez-vous sujet de vous plaindre,
cela 6tant ainsi?
Et que savez-vous si ce n'est pas expres que Dieu
voas prive des nouvelles de M. voire fils, afn que vous

honoriez d'une manizee particuliere la privation qu'il a
voulu souffrir du sien et de la sainte Vierge aussi.
Offrez-ui

vos tendresses

pour cela,

Mademoiselle,

b6nissez-le, donnez-hli la conduite de M, votre fils et il
l'adressera si biea que da mal mnme, s'il y en avait,
ce que je ne crois pas, il en tirera du bien et son salut.
Celui qui tire de l'eau des rochers et de l'huile des
pierres dures ne fera-t-il pas 1'effet que je dis?

-
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J'ai vu ce bean tableau. Ce sera demain que 1rtglise
fera la, f&te de PIacarnation; J'espere dire la sainte
messe en sa vue demain, me semblant plus convenable
qu'aujourd'hui . Est-ce pour votre oratoire on pour celui
des enfants?
Ecrirez-vous point, dans mardi, a M. Portail touchant vos filles qu'il demande 9- Pourrait-il pas bien
ajuster les choses selon votre sens, dont vous lui donnerez l'inteligence? 11 est bien & souhaiter que vous y
alliez; mais, comme la chose nrest pas pr&te et que vous
ne pouvez pas ttre A tous fes tablissements, faites des
m&moires qui servent pour le pr&sent.et pour I'avenir a
cet effet.
II faut qu'elles aient la direction, ou qu'elies soient
soumises aux autres sceus ". Celui-ci n'est pas expedient
et l'autre est difficile peut-6tre. II faut pourtant tendre
li, ou que l'on leur donne quelque partie des malades
a traiter a leur faoon. Dites-moi vos penses' sur cela.
L'on 4crit le mardi et le samedi, et nous verrons.
Je m'en vas cependant vous offrir

a Notre-Seigneur,

a P'adorable sacrifice de la sainte messe, que je m'en
vas c6lbrer, et vos chores files aussi. Je vous demande
la m&me grace B votre sainte communion.
Je serai bien aise de savoir ce que c'est que ce petit
chapelet de douze grains qui est attache 1.'image de la
sainte Vierge.
Bon jour, Mademoiselle.
Je suis votre tres humble serviteur'.
VINCENT DEPAUL.

Suscription: Pour Mademoiselle Le Gras.
1. Pour lh6pital du Mans.
2. Des seurs d'une autre Communauti employees Il'h6pital du Mans.
3. Nous avons publid, dans la collection, sous le no 794, la reponse
de Louise de Marillac Acette leitre; cHe est aussi du 25 mars.

Apres les s&ieuses recherches faites en France en :
I880 et 1911, apres les appels r6itr6s par la yoie des
Annales ou autrement, on peut s'etonner que I'on puisse.
d6couvrir encore chez les Filles de la Charit6 des lettres
nouvelles de saint Vincent et de Louise de Marillac.
Certaines sceurs servantes ont pr6f&e sans doute ne
d&oiler a personne leur tr&sor, de peur qu'on ne le leur
enieve. Crainte chim&rique, car les lettres sont toujours
fidelement rendues. Une fois de plus, nous prions
instamment ceux ou celles qui auraient on connaitraient
des crits du saint ou de la Bienheureuse, de nous le
faire savoir; indiquant, si possible, la date du document, on, si la date manque, les premiers mots du
texte.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

De 1874 & 1918

CHAPrTRE VII

M. Boa±, Supirieur gdn6ral (suite)
SOMMAIRE. -

M. Pemartin, secritaire general; M. Mailly,
procureur gendral.

M. Bor6 occupait la charge de secretaire de la Congrtgation quand il fut 41u suprieur gn&6ral; il dut
d'abord pourvoir a la nomination d'un nouveau secretaire gnarnal; il jeta les yeux sur M. P-martin. Disons
quelques mots sur celui qui allait' tre un des aides les
plus actifs de M. Bore pendant son gn&ralat.

Jules-Jean-Baptiste Pemartin naquit a Dak, en 1827,
d'une famille ouvriere tris respectable; 1'enfant se fit
connaltre de ses concitoyens par son caractire vif, son
ceil .veill6, ses espiegleries, que nous n'oserons pas dire
toujours innocentes, et par son humeur pleine d'entrain
et~toujours serviable. Un jour que le petit Jean-Baptiste
nettoyait, avec le sacristain, le lustre du chaeur de la
cath&drale, la foudre tomba sur P',glise, longea la
chaine qui retenait le lustre et foudroya le sacristain;
Jean-Baptiste n'eut aucun mal.
II entra au petit s6minaire d'Aire en 1842 et y fit
d'excellentes 6tudes. Sa pi6t6 n'6tait pas sentimentale;
elle &taitfaite de l'amour du devoir et de l'observation
de la regle; ce qui n'emp-chait pas Jean-Baptiste Pemartin d'etre toujours lui-meme, c'est-a-dire gai et bon.
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II entra, en 18 49, au grand seminaire de Dax, tenu
alors par les Jesuites. L'un de ceux-ci lui disait un jour,
en jouant sur les mots: ( Si vous vous faites j6suite,
vous serez vite sup&rieur. )
L'abb6 Pemartin exerqa an grand s6minaire une
bonne influence. On voyait des th6ologiens de derniere ann6e le prendre pour moniteur, bien qu'il ne fuit
que philosophe. C'tait une ame droite, forte, sincere,
n'aimant pas la dissimulation, un bon camarade.
Apres ses deux ann6es de philosophie, on le plaqa
professeur de troisieme an petit s6miuaire d'Aire. II
avait le don de conduire ses 6lkves sans faiblesse et
de s'en faire aimer et estimer. II traitait toujours avec
eux s6rieusement. C'etait le meilleur des collkgues pour ceux qui 6taient professeurs avec lhi. Il se prepaaa a la
pr6trise par une vie de mortification et de prire. Hiver
et &t, 1ise levait une heure avant la conmanaut,&; avant
et apris. es casses, it faisait de longues panses i la
chapelle.
I1 fut ordonne pretre es 1855 et il devint anssit6t
le confesseu d'un grand nombre de seminamistes.
Deux ans apses, son sup&iear lappriciait tellement
qu'il songea . le demander comme son successeur. Mais
l'abi P6martin se sentait appel dans la
1 famille de
saint Vincent et iit entra dans la Congrgation en z857,
avec la pensee d'aller aux Missions trang.resOn 'envoya d'abord pr&cher des missions dans les
montagnes die FAavergne; puis on ir chargea de fatm6nerie d l'h6pital de Vichy et en 186o on le nomma
6conome du petit sm.inaire de Soissons.
Ce fut en 186. qu!on domia satisfactiom k.ses ginreux dsirs de- Missions- lointaines en le plagant .k 'ie
de la Reunion.
11 s'y fit remarquer par des prediges. de devonement,
une vie rude, an manque de pr&cautions et de soirs,

une infatigable activity qui, nalheureusement, dans ao
climat de feu, rninrent bientot s sant ! On dat le rappeler en Franc et le condamner a repos. Mais sa
nature ardente et active s'accommodait mal de 'inaction; on 'envoya a Marseille comme amoame, puis a

Nice comme suprieur du petit seminaire.
Apres quelques amnees pass6es dans cette ville, il fut
envoy a&Constantine pour prendre la dir.ction du
s6minaire.
Ses id6es ne cadraient pas avec celles de 1'&vque,
Mgr de Las Cases; cependant, par son savoir-faire, d
gagna l'estime et 'affection du vnraable paelat, qui

le prit avec lui au concile, du Vatican comme son th6o. logien. L'dveque 6tait anti-infailibiliste et il dit un

jour a son thDologiea -: On va prodamer l'infaillibilit6
pontifcale ; c'est nae folie. - Qu dites-vous &l,
ieprit M. P6martin, na'avez-voas donc pas confiance
dans le jugement de l'kglise? u A leur retour i -Cons-

tantine,, 1'6vque devenait fou. M. Phmartia resta touat
sa vie frapp6 de cet &v6nement

Mais le mal contract6 & la Reunion se r6veiila et se
d6veloppa sur la terre d'Algirie; il dut quitter Cons-

tantine, oi il n'avait v&u pqe par son &6negiemorale.
Ses sup&rieurs l'envoyrent dans le climant plus doux
de MaIdre, comme aum6nier des Filles de la Charit6.
11 allait mieux lorsque mourut le P.
tiennme. I1
assista a 1'assermbl6e qui lut M. Boe6; le n-ouveau superier g6n&ral prit M. P&martin comme compagno pour
ses premi&res visites aux personnages eccl6siastiqnes at
laiques de Paris; il eut l'occasion de remarqner l'intel-

ligence, le jugement, 1e savoir-faire de I'anmonier de
Madere; aussi lui offit-il aprss lassembl&e 1 charge
de secr6taire g6neral.
M. Fmartin accepta et fat un aide bien prcieux
pour M. Bor6. 'c -fut vraiment, comme disent les rxgles
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du secretaire genbral, la m6moire et la main du superieur gn&6ral. » Un tres grand nombre de lettres concernant les affaires de la Congregation de cette 6poque
sont 6crites et signees de la main de M. Pemartin.
II avait une' connaissance particulibre de tout ce qui
concernait la petite Compagnie et il travailla beaucoup
pour repandre cette connaissance parmi les confreres.
II faut mentionner en premier lieu la publication qu'il
fit des Acta apostolica, Bullae, Brevia et rescripta in
gratiam Congregationis Missionis. Cet ouvrage parut
en 1876, grand in-quarto de 302 pages, orne d'illustrations et de vignettes et pr6c6d d'une preface en latin
de M. Bor6.
M. le Sup&rieur g6neral y resume rapidement les principaux sujets trait6s dans les Bulles et Brefs des Papes,
principalement que ( notre Institut est tres agreable h
Dieu, trbs utile aux hommes, tout a fait n6cessaire )
(Urbain VIII), ( que nous ne sommes pas du nombre
des ordres religieux, mais du corps du cerg, s6culier D
(Alexandre VII); ii rappelle le statut fondamental de
la pauvret6 que nous a donn6 Alexandre VII, le biennium de probation avant les vceux, la soumission aux
ordinaires quant aux fonctions qui regardent le prochain, les constitutions s6~ectes de Clement X, qui sont,
dit-il, ( le resum6 et le pivot du gouvernement de la
Compagnie n, la bulle de canonisation de notre -Pre
saint Vincent; il insiste sur l'6loge que fait des missionnaires le tres docte Benoit XIV, annoncant leur
arriv6e aux fidles du Portugal: ( Voici que vont a
vous des hommes 6rudits en sagesse, remplis de 'esprit
de conseil- et de force, de science et de pi6t6; ils vous
apprendront les voies du Tres-Haut, ils vous manifesteront les secrets de.ses merveilles »; etc.
M. Bor6 termine sa pr6face en suggerant trois resolutions :
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x" Aimer d'un amour tendre et fervent notre bienheureux patriarche saint Vincent, qui a 6tabli dans
l'tglise une congregation si utile et si agriable a Dieu;
2" A l'exemple de ce Pere tr&s aimant, etre toujours
les fils trs fideles de l'Pglise romaine, unis jusqu'I la
mort a la chaire de Pierre; etre reconnaissants au SaintSiege.de tant de marques d'amour et de tant de privileges dont il nous a comblks depuis la fondation de la
Compagnie;
3° Avoir une singulire v6nration pour les documents
renferm6s dans ce livre et regarder les pr6ceptes et-les
conseils qui y sont contenus- comme les moyens les plus
faciles et les pluss-irs pour atteindre la perfection de
notre vocation.
Ce travail fait honneur & M.- P6martin. Evidemment,
comme toute oeuvre humaine, il renferme des imperfeetions. Nous avons contr61l en particulier le texte de la
bulle Salvatoris Nostri ivec 'original que nous conservons aux archives et nous y avons trouvA deux ou trois
divergences: Ces petits errata ne tirent pas a consequence et sont de ceux qu'on trouve dans tous les livres.
II faut louer M. .Pmartin de cette belle publication,
de ceb.eau texte, de ces beaux caract&es; c'est un livre
presque luxueux; mais cela convenait pour un livre
pareil. Ajoutons que M. PNmartii fut grandement aid6
par M. Stella, assistant, et surtout par M. Terrasson,
qui a 4t6 a cheville ouvriere de ce travail
L'anne suivante 1877, M. P6martin publiait le premier volume du Recueil des principales circulaires des
Sufrieurs gbndraux de la Congregation de la Mission;
.mmeformat que les Acta, mais moins luxueux. Ce pre-

mier volume contient le proces-verbal des assembl4es de
1642 et 1651, 6 circulaires de saint Vincent, 42 de

M. Alm6ras, 35 de M. Jolly, 9 de M. Pierron, 7 de
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M. Watel, 57 de M. Bonnet, 25 de M. Couty, 21 de
M. de Bras.
Avant les circulaires de chacun des supeneurs gn&raux, il y a. une courte notice sur le successeur de saint
Vincent, la composition des assembl6es tenues pendant
son gene&alat, le catalogue des maisons crtees par lui,
avec la date de leur fondation- et Pindication de leurs
ceuvres et fonctions.
A la fin du volume, M. P6martin a inser6 plusieurs
pieces justificatives qui sont trbs utiles pour l'histoire
de la Congregation de la Mission. En tate du volume,
se trouve une lettre-pr6£ace de M. Bor6, par laquelle
M. Ie Superieur general prbsente fouvrage de son secretaire gin&ral : a Ce sont des reliques vn&rables qui
exhalent un parfum h6r6ditaire de la charit6 de saint
Vincent, propose . notre imitation, et qui nous prsentent une nourriture spirituelle dont nous pouvons
savourer le goat dlicieux. Nous y suivons I'enchainement admirable de la doctrine, des conseils et des prescriptions qui concordent parfaitement avec les d&rets
de nos assembl6es gn6rales et conservent dans le corps
de la Congr6gation de la Mission Yesprit primitif oa
propre de notre saint Fondateur.
S-L'ensemble de ces enseignements est une tradition
de famille qui exige de nous le respect et la soumission..
Cet attachement inviolable a 1'esprit et aux coutumes de
nos pres.est un principe et un devoir qu'dr importe
d'autant plus de maintenir parmi nous aujourd'hui que
- .
notre siecle... change h tout vent... et n'est stable qu
dans son instabilit&
( Cette publication... devient la matiere d'une taude
'difiante, instructive, qui ne pent qu'augmenter I'amour
et l'estime de notre vocation... C'est dans cette lecture
attentive que I'on peut saisfr et comprendre toute la
sagesse qui a construit ce merveilleux &difice de la Mis-

sion.
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L'on voit les successeurs de saint Vincent una-

nimes dans 1'estime et la conservation de son esprit, qui
lui survit et qui ne sera jamais d6truit... a
M. Bor6 donne ensuite la caracteristique de chacun

des sup6rieurs g6n&aux. Cette vue d'ensemble est parfaite.
M. Bor6 termine par 1'exhortation suivante : c Maintenant, Messieurs et mes tres chers Freres, vous connaisrez la nature et le but de cette publication; je n'ai
pas besoin de vous en recommander la lecture; les hauts
faits et la gloie -des ancktres sont chers a la mnmoire
des enfants...; ces avertissements et ces exhortations ont
1'avantage... de nous 6clairer sur ce que nous devons
faire ou 6viter, cherir ou-d6tester, confesser ou-renier.
Ces dignes fils de saint Vincent... nous crient d'une
voix commune et eloquente k chaque page de leurs
ecrits : Soyez nos imitateurs, comme nous le sommes
c de Jesus-Christ. ,
Les autres volumes ne parurent que sons M. Fiat;
nous en parlerons a cette

6poque.

M. P6martin fut aide dans son travail du secr6tariat
par M. Bettembourg et par M. Jacques Perboyre, qu'on
appelait la tradition vivante du secr6tariat.
M. Pumartin nous apparait dans la correspondance
de cette 6poque comme tres empress6 a rendre service
aux confrizes du monde entier.
M. P6martin, en qualiti de secr6taire g6n&ral, fut
aussi charg* de la r6daction des Aniales.
Dans le volume 40, an6e 1875, il rend un tCoi-

gnage 6am AM. Ptienne, acle .Pebien-aim6 qui a 6th
I'inspirateur de cette publication i. 11 rappelle que la
lecture des Annales aencotmage les 'missionnaires et le .

saers dans lear dur ;apasAlat sur la terse 'erangere .et
edifie les enfants des deux familles de saint Vincenrt
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Elle est un des meilleurs moyens de maintenir 'unite
d'esprit dans l'unit6 de corps.
Les volumes 41, 42 et 43 contiennent en tate des vues
d'ensemble sur la Compagnie. Nous ferons d'importants emprunts a ces prefaces pour crire l'histoire de
la Congr6gation sous M. Bor&.

M. Pmiartin fit aussi paraitre r6gulikrement-chaque
ann6e, et non plus tous les deux ans comme autrefois,
le catalogue de la Congregation, publication si aimte
des confreres et qui, sans en avoir I'air, attache si for-

tement a la Congr6gation. M. Jacques Perboyre en
6tait charg6 sp6ialement.
Signalons les particularit6s de ces catalogues. L'administration n'y est pas s6parte des autres confreres;
M. le Superieur, les quatre assistants, le secr6taire de
la Congr6gation, le procureur de la Congr6gation y
sont seulement mentionnes en tte de la Maison-M&re;
imm-diatement apres eux, vient l'assistant de la maison; les autres confreres y sont marquis a leur rang de
vocation, m&me le Visiteur de la province de I'lle-deFrance. II y a une table en trois colonnes : confreres,
provinces, maisons.
Au catalogue de 1876, le sous-assistant de la maison
est plac6 imm6diatement apr6s 1'assistant de la maison;
la table en trois colonnes est supprimbe; il n'y a que le
nom des confreres par ordre alphab6tique.
Constatons qu'd cette 6poque il n'y avait pas ce qu'on
appelle le secr6tariat particulier; le secr6taire g6n&al

etait A la fois secr6taire de la Congr6gation et secr-'
taire du G6ndral; il se rendait tous les matins aupr&s
de M. Bor6 pour recevoir le travail Apistolaire de la

journ6e, qu'il distribuait aux prosecretaires. On voit
souvent m&me dans le cahier-copie des lettres &critcs
par M. Bettembourg, prosecr6taire,- et sign6es par
M. P6martin, secretaire.
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Signalons enfn que, d'aprbs le Coutumier du secr6tariat de cette 6poque, lorsqu'un pr6tre en fonction
mourait dans notre maison de Paris, le secr6taire devait
inviter toutes les communautis d'hommes a assister a
ses obseques. II est 6galement recommand& de 1'annoncer i Mgr 1'Archev&que.
Pendant le gn&ralat de M. Bor6, M. Ptmartin fut
aussi charg6 de la direction spirituelle des SaintesFamilles organis6es par les Conf6rences de Saint-Vincent de Paul
Nous aurons occasion de parler encore de M. Phmartin, sous M. Fiat,-et de oonstater qu'il a bien m&itk
de la Congr6gation.
L'administration gnerale de la Congregation requiert
un autre organe que le secretariat : c'est la Procure;
il y ayait alors A lh tte de cet office important
M. Jules-Jean-Baptiste Mailly. C'6tait une Ame droite,
sinchre, fiddle, franche, sans ostentation.
II 6tait nd le 27 dcembre 1830 a Ancy-le-Franc
(Yonne). Sa grand'm&re maternelle 1'avait l1ev6 dans
les principes religieux. Elle lui avait lait apprendre par
coeur la Passion de Notre-Seigneur, alors qu'il n'avait
que cinq ans et elle lui faisait faire, dans le jardin, des
petites plates-bandes qui .reproduisaient des sentences
pieuses comme celle-ci : Dieu me voit. La mere de
M. Mailly 6tait une des dames de la Charite les plus
ferventes. Elle 6tait tresoriere de -l'euvre Sainte-Genevieve; elle aida et secourut beaucoup de maisons de
sceurs tant a Paris que dans-la banlieue. Elle avait un
culte pour le P. Ptienne. Le jeune Jules Mailly eut
ainsi, par sa mere, l'occasion de venir souvent a SaintLazare. Un jour qu'il &tait dans la salle des reliques
(il pouvaif avoir de quatorze quinze ans), le
P. Ptienne, qui se trouvait avec lui, prit l'un des v6tements qui avaient appartenu a saint Vincent et le mit
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sur les 'paules -de l'adokscent. Ce fait impressiannmi
beaucoup Jules Mailly.
Cependant Dieu ne J'appelait pas encore A la Cozo
grigation et, i dix-huit ans, il entra a l'IEcole polytechnique, o• il se fit remarquer par sa pieth (ne crai.
gnant pas de faire les prieres au pied du lit), par sosi
honorabilit4, par son influence sur ses camarades, ayant
un jour emp&che deux d'entre eux de se battre en dueL.1I fut de la promotion de 185o et il sortit offici
d'artillerie; il fut plac6 i 1'6cole d'application de Meta.
et, plus tard, pendant le Siege de Paris, ses connaissances en canon et obus auroat occasion de s'exercer=.
non pour semer la mort autour de lui, .mais pour,
emp&cher la mort d'exercer ses ravages A Saint-Lazare.
Jules Mailly donna, apres cinq ans, sa d6missiona
d'officier d'artillerie et .entra dans les finances en qualit6 d'inspecteur adjoint. C'*tait en mai r855; il abandonna ce nouveau poste en decembre de la mihme ann&.
1 devait plus tard faire profiter la procure g6ndrale de
la Congr6gation de l'exp&ience acquise pendant ces
quelques mois.
Nous le trouvons, en 1m856-et les annees suivantes,

omcup A construire des chemins de fer, particalierement la ligne d'Alais A Besseges, doat il fut le directeur.
Entre temps, il avait :pous6 Mile Rivibre de Larque.
flle du d6pute de la Lozjee au corps .egislatif. Celle-c

mourut an bout de dix-huit mois et M. Mailly, rede•ena lilre, se sentit appeli a revttir Phabit des enfants

de saint Vincent.
11 entra dans la Congx6gation le 27 4dcembre 1859. I
fut ordoanm pr&tre le s- mai i864 et fat plac6 a Sens la
mneme annce. On se rappelle que, loreque M. Devin fut
envoyi comme commissaire extraordinaise, M. Mailly
liri fut adjoint et -qu'l resta quelque temps a Constan-
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tinople pour remettre les fmances en bonne posture.
procureur gn6L'annde suivante, &SGS, il ktait mon11
ral, succ6dant t M. Salvayre, qui avait en qaelques
operations financires malheureses . MI Mailly se divoua
a sa tache avec ardeur, avec prudence et aussi avec
esprit de foi. Ceux qui ont v&cu avec lau a cette 6poque
ont constat6 que Dieu 6tait condult a la~procure comme
s'il edt
.Trisiblement prAsent

M. Mailly sut concilier a la Congregation de nombreux appuis par ses qualitis intellectelles et aussi par
ses manixes franches; it tait tr&s appr&cit dans les
ministres.
11 joaa un r6le pr6pondeant pendant la guerre de
1870 et la ComMane de 1871. On en trouve fes ditails
dans le volume 36 de nos Amsales. I fut d'un d&vouement & toute 6preuve, allant confesser les somrs de la
ligne de fen, malgr6 les. bombes et les balles, et le faisant toujoars gaiement et simplement.
Donnons un exemple entre cent. a ir javier. Je craignais que M. Vicart ne me permit pas d'alle comme
d'habitude a Issy, a cause du vacarme que faisaient
de oe c6te les canons franais et prussiens. II y vait
du danger i aller se proener entre les femu croisis des
forts et de Penceinte. Je m'appr&tais B fournir L.
M. Vicart quantits d'arguments pour lui prouver qua
les obas d6criant des courbes paraboliques fort &tendues, on n'6tait jamais si siU de n'etre pas, touch6 que
lorsqu'ils passent a&-dessus de la t&te; mais je n'eus
que faire de mon bagage plus on moms scientifiqun,

M. Vicart m'ayant dit tout de snite alez-y, si vous
pouvez passer. Le lendemain matin, arm6 de toute la
prudence dont je suis capable et d'un laissez-passer da
gouvernear de Paris, je me mis en route le plus prosaiquement da monde... Les forts de Montrouge,
Vanves, Issy tiraient a tout moment; les gros canao
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de l'enceinte r6sonnaient derriere moi; enfin les canons.
Krupp repondaient de leurs grosses voix. C',tait un
concert emouvant. En entendant les obus se croise
dans les airs au-dessus de ma thte et surtout en pretant-.
l'oreille aux ditonations des obus prussiens qui arrivaient sur le talus de l'enceinte a ma droite, j'eus un
instant quelque inquietude en songeant que quelqu'uIq
d'entre eux pourrait bien se tromper .de chemin et|
j'avoue qu'un tte-a-tete avec un de ces projectiles
n'aurait pas &t6 du tout de mon goat. Mais je me remI-'
morai bien vite ma petite theorie du tir parabolique,
qui ne me parut pas alors tris rassurante, et je continuai ma route en me disant que ce que le bon Dieu
garde est bien gard6. Arriv6 aux M6nages, la portiere,
d'ordinaire fort silencieuse, me dit : a Comment, Monsieur, vous avez le courage de venir? - Mais vous avez
bien le courage de rester n, lui rdpondis-je. Les sceurs
-

ne comptaient pas sur ma visite et me gronderent de
m'etre expos6. c Mais, leur demandai-je, est-ce que le

-

chirurgien de 1'ambulance ne vient plus? - Si, il vient
toujours. - Et le directeur? - Aussi. - Voyez la
belle affaire; un missionnaire ne peut-il pas, ne doit-il
pas faire ce que font directeur et m6decin ? , M. Mailly
fait ses visites a pied; iine veut pas prendre de voiture
et il en donne cette raison: a Si un obus arrive, comment se jeter ventre A terre quand on est en voiture ?
A pied, on:fait cela en un din d'ceil. n
La maison de Saint-Lazare ne manqua pas de vivres
pendant le si6ge. c On serait tenth d'attribuer ce beau
r6sultat, disent les Annales, a nos procureurs; mais
M. Mailly s'en dfend. » Suit une longue lettre humoristique de M. Mailly, qui montre qu'ils ont en en abondance ce qu'ils n'avaient pas cherch.6 (lgumes secs,
pates, chocolat, etc.) et qu'ils furent depourvus de ce
qu'ils avaient recherch6 (fromage et saucisson).
.Le
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bon Dieu le voulut ainsi, conclut M. Mailly, pour nous
faire voir qu'il vaut mieux se fier a lui que d'avoir foi
dans ses propres pensfes.

Quoi que dise M. Mailly, les t6moignages concordent
pour affirmer que son zele intelligent pr6serva les missionnaires et les soeurs de bien des privations en ces
p6nibles circonstances.
Il sauva aussi Saint-Lazare en plusieurs rencontres
ficheuses, particulierement lors des visites domiciliaires
op6r6es par les Communards. Son sang-froid, ses reparties pleines d'i-propos, ses allures cavalires pr6serverent les deux communautes de grands malheurs.
Apres le retour des jeunes gens a Saint-Lazare, il
fut charg6 de leur faire les diaconales.
Le Pre £tienne l'avait en particulibre affection et,
peu de temps avant sa mort, il lui dit une parole qui
resta grav6e profondement dans le coeur de M. Mailly:
< Mon cher Jules, j'ai eu bien des consolations, bien
des louanges; je vais mourir; que me reste-t-il? Uniquement ce que j'ai souffert de bon coeur pour le bon

Dieu. ,
A la nomination de M, Bor6, on ponvait se demander
si M. Mailly resterait procureur g6n&al. Nous avons
racont6 dans un des chapitres precedents que le rapport
de MM. Devin et Mailly avait conclu, en 1866, a 1'loignement de M. Bore de Constantinople. Dans une
administration civile et avec une ame moins grande et
moins aev&e que celle de M. Bor6, M. Mailly semblait
devoir 6tre cart. Mais nous avons en plusieurs fois
occasion de constater que M. Bore 6tait h l'abri de ces
petitesses du coeur humain; quelques jours apres l'assemblee, il ddclara ý M. Mailly qu'il le gardait comme
procureur g6n6raL M. Mailly r6pondit avec sa franchise
ordinaire :a Permettez, mon Pre; on a dit que j'ai 6te
l'homme de M. Ptienne; si je l'ai 6th pendant sa vie, je
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Eh bien t reprit
et lui tendant
n;
ensemble
serons
le
nous
Ie Pere Bor6,
la main, il lui dit: c A la vie, a la mort. )
Effectivement, M. Mailly resta procuenr j)sqtu' la
nIort de M. Bor.
Cependant nous devons dire que M. Mailly, qui, du
vivant de M. Etienne, assistait toajours an grand conseil, n'y assista jamais sous M. Bori
M. Mailly se contentait d'envoyer ses comptes tous
les ans, ainsi que des notes particulifres, qui taient lues
aa conseil.
Les comptes de la procure furent examins toas'les
ans par MM. Bourdarie et Chevalier.
M. Mailly eut plusieurs d6marches k faire pour
la Congregation certains immeubles: t* le
acqu&iir
29 octobre 1874, d&cret du Pr6sident. de la R4publique
franqaise concernant le petit ouvroir, rue dn ChercheParis; « Le Suprieur gbaral de l'AssoMidi, 120,
ciation des prktres de la Mission, dite de Saint-Lazare,
reconnue & Paris(Seine) paI dicret du 7 Prairialan XII
et par ordonnance du 3 fivrier 18z6, est autorisi t
accepter le bindLfce resultat, en faveur de cette association, d'un acte notarie du 7 mars 1874 par lequel le
sieur Jean-Baptiste Etienne a diclarn qu'un maison
situie I Paris, rue du Cherche-Midi, nm 120, et esjtie
6o0oo francs, a iti acquise ,fr lui pour le compte et
avec les deniers de fAssociation dont ii tiait Stuprieur
gimeral.11
2* Le r7 dcembre 1874, d6cret du President de la
Rpunblique francaise, autorisant la Congrgation de la
Mission h acqlu&ir divers immeubles situ6s a Folleviflek
ctLe Supbieur gnbral... est autorisi a acquirir... divers
immeubles situds sur le territoisede la commune de Fotleville et destinss partie e l'tablissement d'un orpketinat de garotfs, affecti spicialeme~
t aux Alsaciens-

le serai encore plus apres sa mort. -
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Lorrains, et pattie a l'agrandissemeut des dipendances
du presbytlre de Folleville. ,
D'autres d6marches furent faites concernant des legs
et des emprunts. M. Mailly fut grandement aid6 par
M. Prunac, qui fut envoyi a cette 6poque dans plusieurs
maisons de la Compagnie pour y examiner 1'etat des
finances.
Nous aurons occasion de parler encore de M. Mailly
dans le courant de cette histoire.
Les deux offices principaux de l'administration, le
secr6tariat et la procure, 6tant d6finitivement pourvus,
M. Bor6 doit itre maintenant conside6r dans les actes
de son g&ralat..
Nous verrons d'abord ses relations avec le Pape, puis
ce qu'il a fait pour saint Vincent et ensuite nous montrarons le souci qu'il a eu de faire observer la r.gle et
les d6crets de 1'assembl6e de i874. Apres cela, Mous
signalerons les principaux &vnements de son gindralat
en parcourant les diff6rentes provinces de la Congregation.
'

douard ROBERT.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
par M. MILON (Suite)

CHAPITRE VII
LA RECONSTRUCTION APRES LA REVOLUTION;
RUE DU VIEUX-COLOMBIER, A PARIS (1Soi-i8i5)
SOMMAIRE : I. Arrete ministdriel retablissant les Filles de la
Charit6, en 18oo. - 2. Attribution aux Filles de la Charit6
de la maison hospitaliire des orphelines, rue du VieuxColombier a Paris. - 3. D6cret imperial accordant, en
z8o9, la personnalite civile a la Communauti des Filles de
la Charitd. - 4. Difficultis administratives pendant les
dernibres annies de 1'Empire de Napoldon. - 5. Les
reliques de saint Vincent de Paul et les restes pricieux de
Louise de Marillac a la maison de la rue du Vieux-Colombier.
Apres la Revolution, la France, sous 1'impulsion du
premier Consul, Napolon, dont la renommxe allait
grandir encore, se reorganisait. Depuis son itonnante
campagne d'Italie, Napol&on jouissait d'un tres grand
prestige; lorsqu'il se trouva a la t&te du gouvernement,
on se mit au travail de reconstruction.
II se choisit des collaborateurs, parmi 'lesquels fut
Chaptal; ministre de 'Int&rieur, homme instruit, consciencieux et vraiment d6sireux de ce qui pouvait
contribuer au bien general.
C'est Chaptal qui devait, comme membre du gonvernement, rbtablir les Filles de la Charit6 en i8oo.
Mais elles-m&mes s'"taient ing6ni6es d6ja, cherchant et
trouvant en partie le moyen de se reconstituer.

Void ce qui est racont6 relativement a P1ann6e 1797,

dans les Annales de la Mission (t. 74, p. 581). Les
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r6dacteurs paraissent avoir eu entre les mains des renseignements autoris6s. 1 s'agit d'un premier groupement de Sceurs qui eut lieu A Paris, rue des MaqonsSorbonne, avant m6me celui de la rue du VieuxColombier.
Chass6es de chez elles par la grande Revolution, les
Filles de la Charit6 essayerent de se reconstituer dbs
que le danger fut pass6 et qu'une lgislation plus librale leur permit de reprendre la vie commune. La
Superieure, sceur Delean, rentra A Paris en 1797 et
s'installa, avec quelques autres saeurs, au num&ro 445
de la rue des Macons-Sorbonne , aujourd'hui rue
Champollion. Ayant appris que le gouvernement avait
mis en vente Pancienne maison-mbre, elle acheta la
bibre qui contenait les restes de Mile Le Gras, la fit
transporter provisoirement, le 25 septembre 1797, au
numero 91 de la rue Saint-Martin, oit s'6taient group6es
quelques Files de la Charite, et de lA, le ro octobre,
a la rue des Maqons-Sorbonne. Les Anales ont racontA
comment se fit cette dernire translation .
On ne tarda pas a savoir en province que la Compagnie des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul reprenait vie
et qu'elle poss6dait dans la capitale une maison de formatioai Cette nouvelle r6jouit les anciennes sceurs.
Beaucoup n'avaient pas d'emploi; elles accorurent en
grand nombre et furent distribuees dans les 6tablissements de Paris que la tourmente rivolutionnaire avait
6pargnis. Celles qui avaient continu6 on repris leurs
ceuvres se contenterent d'envoyer leur nom. Plusieurs
qui 6taient retournes au monde et qui avaient dd y
I. Tracie an onihime si&cle sur les d~pcndances du palais des Thermes
(aujourd'hui mus6e de Cluny), cette rue, oh se trouvait le siege de la
confrdrie des mafoxr, s'ouvre sur la place de la Sorbonne. (Rochegude,
Guide & traversle viex Paris,p. 34.)
2. Anales de la Congrigationde Il Mission, t. S5, p. 25a
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chercher quelques maoyens d'eristence, ne voulaient plus
on m&me ~n pouvaient plus s'en separer. D'autre part,
la mort avait frappi a coups redouhbs dans leu~m
rangs. Beaucoup avaient succomb, emport6es soit par
leur age, soit par les suites des mauvais traitements
auxquls on les avait coadamn6es.
Les postulantes fuaent repues a ia rae des Maqons-,
Sorbonne. PIsiears venaient pour la seconde fois, la
R&volution ayant interrompu leur temps d'epreuve pour
les renvoyer dans lear famille. Lent nombre n'6tait pas
aussi grand qn'aptrefois; il s'en fallait de beaucoup.
L'aeuvre de Dieu se fait lentement. De ce grain dte

s6nev6 devait sortir un grand arbre. La Compagaie
renaissante des Filles de la Charit6 eut ses 6preuves.

L'exiguith du local les mettait dans la dare n&cessite
de ne recevoir qu'un nombre limit

.d'aspirantes.

**

Les Filles de la Charit6 frent r6tablies officielle-

ment avant m&ne la signature du Concordat de 1801.
Ce fut par un arr~t4 du ministre de

Chaptal, en date diu z~ dicembre

'Intirieur,

80oo.

Pen aprts, d'autres autorisations de Commiunaut9s

hospitabIres

suiVirent, aotamment celle des Dames

hospitalieres de Saint-Thomas-de-Villeneuve, par lettre
ministcielle da .7 £vrier 180-; celHe des Filles de SaintCharles h Nancy, par arr&t du 8 avril Boi ;- etc.
Chaptal a Tacoat6 lui-meme dans quelies circon-

stances il fut amen6 a proo6dac a tons ces •stablissements C'est dans ses M6moires ou Souvenirs .

a Je sentis, dit-il, l'importance des fonctions qui
m'etaient confi6es. , Les fonctions de ministre de rIni. Un vol..ia. Paris, Plan, s189.E.

9,

6c, .

279-t&riear comprenaient alors Padministration des h6pi-

taux.

* Les 6tablissements de bienfaisance et d'humanitd ,
continue-t-il, avaient ressenti les effets inivitabfes de la
R6volution; non seulement une grande partie de leurs
revenus fixes avaient disparu, mais les religieuses charitables consacres an traitement des malades avaient &t
dispersies. Des personnes vertueuses avaient beau se
d6vouer au service des pauvres, elles ne pouvaient remplacer dans tons les details ces seumrs hospitalieres qui
s'6taient vou6es par &at au sonlagement de Ihumanit.
a Ces 6tablissements 6taient done encore, en 1800oo,
dans 1'6tat de dilabrement-le plus deplorable. Le ministre Chaptal raconte id comment, apres une

visite qu'il fit l'H6tel-Dieu de Paris, iA rentra chez
lui le ccpur navrd et bien resohu a corriger sans tarder
cet 6tat de choses. (P. 6o.)
Reprenant, plus loin, son r&cit, il 6crit : ( Le r6tablissement des Soeurs hospitalires n'etait pas ais& :
r6tablir une corporation contrastait avec toutes les idses
du temps.
ccCes vertueuses sceurs s'etaient dispers6es et dass6es dans la socit&. Je parins a en trouver une que

j'avais connue en qualite de suiprieure A rH6tel-Dieu
de MontpeIlier. o (C'ftait la sceur Deleau, dont, en effet,
nous avons dit plus haut qu'elle avait kt6 sup&rieure a
Montpellier.) . Je lui proposai, continue Chaptal, de
r6tablir son Ordre et lui demandai si elle pourrait
reunir huit A dix de .ses anciennes compagnes pour
6tablic une maison de noviciat Sur sa r4ponse affirma-

tive, je is disposer . la hate, dans la rue du VieuxColombier, une maison appartenant aux hospices; je
depensai 12000oo

francs et pus y recevoir, en pen de

temps, quarante novices. Bientbt la maison se trouva
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trop itroite, et on fut force de leur en donner.une beaucoup plus grande. n
La maison dont il s'agit ici est pres de Saint-Sulpice; elle 6tait destinee a recevoir des orphelines. Elle
est aujourd'hui (1921) une caserne de pompiers et porte
dans la rue du Vieux-Colombier le numero Ir.
La suite du r6cit de Chaptal (p. 73) montre combien, personnellement, il tenait aux principes et aux
pratiques requs chez les Soeurs hospitalires avant les
temps troubles qu'on traversait.
a Quelque temps apres, continue-t-il, j'accompagnai Napoleon i Lyon, oui il avait reuni la Consulte
d'Italie, et, dans une visite que je fis a 1'Hopital
g6n&al, j'y trouvai piusieurs des anciennes religieuses,
mais sans costume, sans decorations, habill6es comme
des femmes du monde. J'en t6moignai mon &tonnement
aux administrateurs; je leur observai que le costume
seul inspirait le respect, les 6gards et l'obissance aux
malades, aux infirmiers, aux etrangers, etc. J'ordonnai
que toutes celles qui avaient conserve leur costume et
leur croix s'en rev&tissent de suite; j'ajoutai qu'au

sortir du Conseil d'administration que j'allais presider,
je voulais les voir toutes parees de leurs anciens attributs. Apres Ia s6ance, je. les vis avec ces v6tements, et,
comme plusieurs n'en avaient plus Bleur disposition, je
donnai 2 ooo francs a la superieure pour leur en
acheter.
Revenons & ce qui concerne les Filles de la Charit&
Void, avec ses consid6rants, -'arr&t ministiriel du
I" niv6se an IX (22 d6cembre I8o0), sign6 par Chaptal,
qui a r6tabli, de fait, 1'Institution des Soeurs de SaintVincent-de-Paul. La capacit6 civile ne lui a 6et conc6de qu'en I8o9.
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a LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,

- Considerant que les lois du 14 octobre 1790 et
18 aout 1792, en supprimant les corporations, avaient
conserv6 aux membres des 6tablissements de charit6 la
faculth de continuer les actes de leur bienfaisance, et
que ce n'est qu'au m6pris de ces lois que ces institutions ont ft6 completement desorganis6es;
" Consid6rant
que les secours necessaires -aux
malades ne peuvent 6tre assidiment administris que
par des personnes vou6es par 6tat-au service des h6pitaux et diriges par 1'enthousiasme de la charit6;
a Consid6cant que, parmi tous les hospices de Ia
Rpublique, ceux-lk sont administr6s avec le plus de
soin, d'intelligence et d'&conomie qui ont rappel6 dans
leur sein les anciens 61eves de cette institution sublime
dont le seul but etait de former a la pratique de tous
les actes d'une charit6 sans bornes;
a Con-iderant qu'il n'existe plus, de cette pr&ieuse
association, que quelques individus, qui vieillissent et
nous fo-Lt craindre i'an6antissement d'une institution
dont s'h nore l'humanit6;
c Consid&rant que les soins et les vertus n6cessaires
au service -des pauvres doivent 6tre inspires par
1'exemple et enseignts par les le6ons d'une pratique
journalire;
t Arr6te:
-(ARTICLE PREMIER.
La citoyenne Deleau, cidevant Sup&rieure des Filles de la Charit6, est autoris6e
a former des_wlves pour le service des hospices.
( ART. 2. - La maison hospitaliere des orphelines,rue du Vieux-Colombier, est mise, a cet effet, a sa dis-

position.

-282Elle s'adjoindra les personnes qu'elle
( ART. 3. croira utiles au suocks de son institution, et elle fera
choix des 6leves qu'eUe jugera propres a en remplir le
but.
Le gouverement payera une pension
- ART. 4.chacun des 6leves dont les parents
pour
de 300 francs
un 6tat d'indigence absolue.
dans
seront reconnus
ART. 5. - Tous les 616ves secont assujettis aux
A
rglements de discipline int6rieure de la maison.
« ART, 6. - Les fonds necessaires pour subvenir aux
besoins de l'institution seront pris sur les d6penses
g6nrales des hospices. Ils ne pourront pas exc6der la
somme annuelle de 12 ooo francs.
, Paris, le C

niv6se, an IX.
u CHAPTAL. n

Cet acte da 22 d6cembre 180o rendait officiellement
a la vie, en France, rinstitut des Files de la Charite

de Saint-Vincent-de-PauL 11 mettait h leur usage la
maison de la rue du Vieux-Colombier.
Le gouvemement fit a la maison les r6parations n&essaires et les sceurs en privent possession le 2o janvier
180o. La chapelle ne fut tenrmine que plus tard; il
fallut atmtndre au 4 mai 1802 pow y Iransf&er les
reses .de Mile Le Gras. Le 25 d6cem•bre 1804, les Filles
de la Charite eurent l'insigne honneur d'y reevoir la
visite de Pie VII, venu a Paris pour le couronnement
de l'empereur Napoleon. Trois mois apres, jour pour
jour, elles prenaient la cornette. Ce fut grande fete i
la maison de la rue da Vieax-Colombier. Le cardinal
Fesch vint dire la mnesse de communaut6 et la mire de
l'empereuer dle-m6me y assista.
De zetour A Paris, m. Branet, vicaire g6Cmral de la
Congr6gation de la Mission, se retira a la Maison-Mse

,
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des sners et y moarut peu apres, le i5 septembre
i8o& (Ausaks.)
Lorsque, en 1804, le Souverain Pontife Pie VII int
en France poor Iecouroanement de Napoleon, ii pa6senta an Mbmoire contenant oaze articles, oi 4taient
mentionnes les. pointssul lesqelds ii dsirait ore amalioration. Portalis r6digea la reponse, d'aillenas pktine
d'6gards, indiquant ce que Napolon accordait La
reponse a Particle 7 portait: Sa Majest6 s'est empressee de r6tablir toates les corporations conrnes sons le
nom de c Securs de la Charit& ow de a Sceurs hospitalires in consacr6es par leur instittion as service des
malades et ;a P6ducation des panvres files. Elle a m&ne,
pour donner un signe particalier de protection k des
.tablissemeats anssi utiles
Phumanit6, aoniom
Madame, m&are de 'Empereur, potectrice de ces 4tabissements. (ArTAUnr, Histaire dvar fp
Pie VII, t I1,

.

ch. XVfr.)
En I809, un d&cret imp6rial accorda a la Commu-

naut6 des Filles de la Charith la personnalit6 civile.
(MAYNARD.)

En 1804, la senr Deschaox fiut nommeu
Supe6ieure
de la Communauth des Filles de la Charit; les seurs
Baudoain et Monstero lui succidkrent. C'est pendant
lear sapriorat que survint une gave diffictah. M. Hanon se trowvait, a cette 6poqqe, avoir entre es
mains 1autori6 sur les deux familles rdigieses fond6es par saint Vincent de Paul; c~'tait titre de Vicaire
gin6ral et en attendant qv'an plt' pwoctder A F1ection d(un Suprieur gnbada. Or, en r8o9, M. Hanon
fut, par Porcdr de Iautoriti politique, s6paru violemment de sa famil,leeligiewse, et, pen de mois apLs,
transf&6r dans la prison de Fenestrelle ou 6tait enferm6
Ie cardinal Pacca avec d'autres eclsiastiques.
On comprend le desarroi, passager, mais grave, qui
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en r6sulta. Heureusement, des Prftres de la Mission,
devoues, continuerent aupres des Filles de la Charite,
le ministare spirituel dont ils taient charg&s. L'un
d'eux, M. Viguier, a qui l'on doit de savantes publications, rendait aux sceurs tous les services dont il
6tait capable; il fit alors imprimner les Conf&rences de
saint Vincent aux Filles de la Charit6, quisont si pr&cieuses pour elles et qui n'avaient pas t6C imprim6es
encore.

Enfin, remis en liberti lors de l'abdication de 1'Empereur Napoleon, M. Hanon rentra paisiblement en
possession de son autgritA. Pour effacer les traces des
difficultes, le Pape le confirma, par bref -du 19 janvier 1815, dans tous les droits attaches. sa charge. Le
12 mars 1815, M. d'Astros, vicaire g&n6ral de Paris,
d&clara, 6tant charg6 de cette mission par Pie VII,
M. Hanon retabli dans ses fonctions de Sup&rieur
general de la Communaut6 des Filles de la Charite.
*

Ltablis en 18oo a la maison du Vieux-Colombier, lesFilles de la Charite avaient, d&s 1802, invite I'abb6 de
Boulogne k precher dans leur chapelle de cette maison
le panegyrique de saint Vincent de Paul. Ce pan6gyrique est presque aussi estim6 que celui de Maury, que
nous avons mentionn6 et qui fut prononc6 en 1785 '.
Mais I'abbl de Boulogne alors n'accepta pas; il rpondit aux soeurs que ce n'6tait pas dans un lieu capable
a peine de contenir trois cents personnes qu'il voulait
c6lcbrer leur saint instituteur, mais a Notre-Dame de
Paris, oi l'on devrait, disait-il, transporter son corps et
x. Le pandgyrique de saint Vincent de Paul, par I'abb, de Boulogne
a lt, reproduit int6gralement dans les Arnales de la Mission, t. 64,
p. 178 et sui.

-

285-

oi il se proposait de le montrer comme-le moddle et le
protecteur du clerg6 de Paris.
Que devenaient, en effet, les reliques de saint Vincent de Paul et les cestes precieux de la vntrn&e Mile Le
Gras? Ces deux tr&sors ktaient aux mains des Filles de
la Charit6.
Le 30 aout 1792, le corps de saint Vincent retire de

la chasse, a Saint-Lazare, par le commissaire des biens
nationaux, fut remis aux Lazaristes, et plac6 dans une
caisse. Cette caisse fut portee rue des Mathurins-Sorbonne, dans la maison d'un neveu de Francois Daud6,
procureur gn&ral de Saint-Lazare; et, de la, quelques
jours apres, rue des Bourdonnais, chez Clairet, notaire
de la Congrigation. Elle y resta jusqu'en 1795 ou 1796.

Daude la reprit alors et la transf&a chez lui, rue
Neuve-Saint-etienne, o6 il la tint cachie dans l'enfoncement d'un mur.

Ce fut M. Brunet, vicaire g&6nral des Lazaristes, qui,
le 18 juillet 1806, confia la sainte relique aux Filles de
la Charitd, rue du Vieux-Colombier, ainsi que le reconnurent et rattesterent Th&6se Deschaux, Superieure
gendrale, et plusieurs autres sceurs, qui s'engagerent enmeme temps a garder le pricieux dep6t et &le remettreaux Pr&tres de la Mission a la premi&e r6quisition.
(MAYNARD,

t. IV, p. 470.)

Quant aux restes v6n&rs de Mlle Le Gras, void la
suite des faits.
Comme nous l'avons dit, la loi de 1792 avait sup-

prim6 toutes les communauths, et quelques annes
apres, la maison des Filles de la Cbarit6 fut vendue et
leur chapelle d6molie. Grande fut alors l'inqui&tude des
soeurs pour le cercueil et les restes de leur Mere, qui
allaient demeurer enfouis et perdus dans les d6combres.
Le 3 vend6miaire an VI (25 septembre 1797), elles les

racheterent 6o livres, dont le requ existe encore. Le cer-
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cueil fat d'abord depose par deux scurs dans la care

d'une maison, rue et faubourg Saint-Martin, 9a. Mais
comme ii n'eft pas tC prudent de conserwr e cercueil
de plomb, la supirieuse Antoinette Delea f t faire du
cercueil de bois une caisse revhtue de plomh e dedans,
de 2 pieds de long sur 14 pouces et demi de large,
dans laquele, avec permission de 1'abbW Emery, vicaire
gnieral de M. de Juign, archeveque de Paris, elle
enferma les ossements aa milien de coton. destinke

emp&cher 1e froissement. La poussire recueitie daas le
l'excepcercueil fut mise dans un vase de fer-blanc,
tion de quelques pincdes qui, avec quaques petits os
de pienses
galement mis k part, 6taient destin•es
dist•ibutions, Le teot fut provisoirementa

d6epcs

das

une maison de la rce des Ma;ons-Sorbonne..
Apres que le ministre de l'Inthrienr, Chaptal, eat
mis a la disposition des Filles de la Charit6 Ia maison
de la rue du Vieux-Colombier, cest dans cette maison
que furent encore transport&s, le 4 mai rs8o, Ies restes

de Mile Le Gcas, et ilA y demeaurrent jusqu'em 115(MAYNAwAD,

IV, 295, 353-)

Dans YHistoire sainte, on racone comauent les fretes
de Joseph, fils du patriarche Jacob, transpCttaient, en
retournant dans leur patrie, dans un sentiment de v6n6ration filiale, les ossements de leur phe; ainsi faisaient

les Filles de la Charit&; ainsi allaient-eles continner
de faire, transportant un peu plus tard pieusement les
ossements de leui Pere Vincent de Paai et de lear Mere

Louise de Marillac, de cette maison de passage de la
rue du Vieux-Colombiea dans le sejour pins stable de
Bac.
la rue dR
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CHAPITRE VIII

,

LA RECONSTRUCTION APRES LA REVOLUTION
(suite)
RUE DU BAC, EN r8z5
SOMMAIRE : I. Transfert de la Maison-Mire . la rue du Bac
(1i85.) - 2. La maison ; la chapelle. - 3. On y transporte les reliques de saint Vincent de Paul et les restes precieux de Louise de Marillac (Mile Legras.)- 4. Le personnel en 1844. Le chol6ra A Paris ea 1849. - 5, Le r6le
des Soeurs de charitd; la sceur Rosalie.

DNs l'ann6e 1807, la maison de la rue du VieuxColombier, oA etaient instaHies les Filles de la Charib,
6tait devenne insuffisate.
Le 25 mars 1813, un d&cret imperial attribua aux
Filles de la {Charit& la jouissance de l'h6tel appel6
H6tel de Chitillon, 132, rue du Bac, habith autzefois
par Mme de La Vallibre et appartenant alors aux hospices de Paris, pour y former le principal itablissement

de la Communautb . Le numero a W£tchang6 en 1848
par ordre de la municipalit6 : il est devena 140. II
fallht d'abord amrnager I'immeable; alors les scers
s'y rendirent.
On 6tait au 28 juin 18I5. Le lendemain, les restes de
Mile Le Gras furent portis a la, rue du Bac et d6poses
a la saoristie. Le surlendemaiin, les-reliques de saint
Vincent de Paul quittaient leur tour la rae du VieaxColombier, ot elles 6taient depuis le r8 juillet 1806; les
soeurs les regrent av~c ie mAme respect et la meme joie.
L'immeable s'est oonsidrablement modifik depais T'entr6e des seurs en 15IS. En 1823, un immeuble contigi,
le numro 130, fut achet pour compl6ter 1'6tablisseI. Annaees de la Mission.
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ment des Filles de la Charit6. Vers 184o, on acheta le
batiment de la pharmacie. En 1843, fut construit le
vaste bitiment du seminaire ou noviciat; dans sa Circulaire du If janvier 1845, la Sup6rieure ge6nrale disait:
a Nous avons l'espoir d'occuper prochainement le batiment du s6minaire: c'est ce qui nous force de differ
encore I'admission de beaucoup de postulantes qui
seraient pr6tes a entrer.
Quant a la chapelle, elle a 6t6 b6nite le 6 aouit 1815.
On peut voir le discours prononc6 par M. Hanon a
cette occasion; il se trouve dans le volume des Conf/rences de divers Sup rieurs, page 779. 11 n'y avait alors
qu'une seule nef, sans bas-c6t6s; les colonnes actuelles
proviennent de 1'ancien mur, qui a 6t6 perc& I n'y avait
point de bancs pour les novices; ce n'est qu'en 1836 ou
1837 qu'on y mit des bancs. La table de communion
6tait sous la lampe du sanctuaire, laquelle n'a pas
chang6 de place'.
Le P. Etienne lui-meme disait que la chapelle 6tait
d6dide au Sacr6-Cceur; dedicace officieuse sans doute,
mais non liturgique, car ni dans le discours de
M. Hanon, ni dans les chants et les c6r6nmonies du
6 aoft, il n'est question du Cceur de J6sus, et dans la
suite aucune decision pontificale n'a donn6 a la chapelle ce titulaire.
**

A cette chapelle de la rue du Bac, 140, se rattache le
souvenir d'ut fait que nous mentionnons parce qu'il a
eu une port6e g6n6rale. C'est l que, selon son recit, une
novice des Filles de la Charit6 eut la r6v6lation de la
m6daille appel6e Mddaille miraculeuse. La port6e gindrale de ce fait consiste en ceci : c'est que la croyance a
i. Peilesr

Annales de Saint.Vincent-de-Paul, d6cembre 1go3, p.

364.

l'Immacul6e-Conception de la sainte Vierge, que
1'Tglise a dfinie comme un dogme en 1854, fut popularisde par cette midaille r6pandue abondamment dans
les foules, vingt ans auparavant, c'est-a-dire vers 1830,
et qui portait I'invocation si connue depuis lors: u 0
Marie, conque sans p&ch, priez pour nous qui avons
recours

a vous.

n

Rome, en 1897, a approuve un office liturgique oiu
elle ins-ra le ricit que nous reproduisons (leqon IV) :
ct L'an du Christ mil huit cent trente, des t6moignages

legitimes en font foi, ia bienheureuse Mere de Dieu
apparut a une religiense, nommie Catherine Labour6,
de la famille des Files de la Chariti de Saint-Vincentde-Paul. Elle lui ordonna de faire frapper une m6daille
en Ph6nneur de son Immacul&e-Conception. D'apres la
vision, sur la face de la medaille devait Atre repr6sentie
1'image de la Mere de Dien, foulant de son pied virginal la t&te du serpent, et, de ses mains eendues, versant des rayons sur Ie globe terrestre; tout -autour
devait etre crite la priere : c 0 Marie, conque sans
4i p&chk, priez pour nous qui avons recours a vous. n La
jeune fille obeit & l'ordre de la Vierge et les faits qui
suivirent confirmrent fa divine origine de 1'6v6nement.
A peine cette m&daille fut-elle r6pandue parmi le

peuple, que les chretiens, la regardant comme un culte
tres agreable k la
atres sainte Vierge, Phonorerent &
I'envi et la porthrent; ainsi en fut-il en France d'abord,
et bient6t, avec I'approbation des 6veques, par toute la
terre.

n

Tel est le r6cit liturgique. Alors les lkres des enfants
et de la fonle chretienne, habitu6es a redire l'invocation & Marie con-ue sans pkch, n'avaient plus qu'&
s'ouvrir spontan6ment, pour faire acte de foi, lorsque,
vingt ans plus tard, I'Aglise d6finit l'Immacul&e-Conception.
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**

A la m&ne annie, 1830, se rattache un autre pieux
souvenir, celui d'une manifestation religieuse viritablement grandiose k l'occasion de la Translation des
reliques du saint fondateur des Filles de la Charit:,
Vincent de Paul.
Les reliques constitiant le corps de saint Vincent de
Paul avaient 6te transport&es, a la fin de juin I815, de
la rue du Vieux-Colombier rue du Bac, I40, dans la
nouvelle maison des Filles de la Charit6, oi elles 6taientconservees sous un autel. C'est 1M que Verbert, .vicaire
g6neral de la Congregation de la Mission, le 16 mai,
1817, en fit une premiere ouverture pour extraire dCr
'
saint corps une petite portion, qui fut donn&e
Mgr Dubourg, alors 6veque de la Nouveile-Orlkans.
L'archev&que de Paris, Mgr de Quelen, lorsqu'il fut.
question de rendre aux Lazaristes le corps du saint qui
6tait leur fondateur, comme il 1'6tait des Filles de la
Charit6, resolut de donner un grand &cat A cette
solennit

'.

Le 30 mars 1830, la caisse contenant son corps etait,;
portte dans la grande salle synodale de l'archev&che de

Paris, et la, en presence des vicaires gn&raux et da
chapitre, du. pr6fet de la Seine, du pr6fet de police et
d'autres grands personnages, du Sup6rieur g6neral de

la Mission et de la Sup6rieure des Filles de la Charit6, J
accompagn6s l'un et I'autre des principaux membres
des deux Compagnies, et de quatre docteurs de la

Faculti de m6decine de Paris, Mgr de Quelen, sur le
rapport du promoteur, reconnaissait 1'identite de la
caisse et en ordonnait I'ouverture.
L'authenticit6 des reliques ayant &ti constat6e, elles
furent plackes dans la chAsse qui avait 6t6 prdpar&e.
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Une solennelle procession fut organis6e pour escorter,
le 25 avril 1830, les teliques de saint Vincent de Paul,
de la cath6drale. Notre-Dame de Paris, jusqu'i la r6sidence des Lazaristes, rue de Swvres, 95. Y prirent part
des ev&ques pares de leurs ornements sacr6s, des repr6sentants de l'ordre civil et de 1'arm&e.
En sortant de '6glise, pour satisfaire A un pieux
disir, la chfsse fut d6pos&e pros le portique de 1'H6telDieu, si souvent franchi par la charitb de Vincent, et
les religieuses vinrent v6ndrer les saintes reliques. Pendant cette station, s'avancerent, entre les deux lignes
des cur6s et des Lazaristes, environ huit cents Filles
de la Charit6, suivies de cinquante orphelines, qui se
trouverent prec6der la chasse; et, des que la chasse eut
repris son rang dans l'ordre de la procession, cinquante
orphelines et deux cents autres Filles de la Charite se
placerent apres elle, entre. les deux lignes form6es par
les Lazaristes et les chanoines.
De la sorte, et par leur nombre et par le symbole de
leurs ceuvres charitables, les Filles de la Chariti tenaient
une place d'honneur qui leur revenait justement dans ce
religieux cortege.
Ainsi dispos&e, la procession suivit le parvis, la rue
Notre-Dame, le Petit-Pont, les quais Saint-Michel, des
Augustins, de la Monnaie et des Th6atins, les rues des
Saints-Pares. Taranne et du Dragon, le carrefour de la
Croix-Rouge et la rue de Sevres. Presque toutes les
maisons, le long de ce parcours, 6taient tendues et
orn6es. ,Deux stations avaieqt &t6 faites, 1'une sur la
place de l'Institut, 1'autre rue des Saints-Peres,-vis-avis l'hospice de la Charit6, premier theitre de la charite du saint a Paris; une troisieme station eut lieu rue
de Sevres, entre 1'hospice des M6nages, devenu aujourd'hui un square, et la maison des Dames de SaintThomas-de-Vileneuve.

-
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Apres que la chsse eut et& introditn dans la cha-

pelle des Lazaristes, et pendant qu'oa la. dposait. dans
ie choeur sur une estrade, 'archeveque de Paris, adres- .
sant la parole au Superieur general, qui lui avait pr6senti l'eau benite et donne 1'encens, prononga ce discours :
d cerg
( Monsieur Ie Geniral, c'est an nom dn

de

Paris, nous osons le dire, au nom du clerg6 de France,
et mime de l'eglise catholique, que nous venons
qpi est ,
ep6t
remettre entre vos mains le prcieua d
demeurb queques jours entre les n6tres. Nous rendons.
~
aux enfants le corps de leur v6nrable Pe, .Jqu'ii•
avaient eu le bonhear de sauver de la profanation, et
que nous sommes si heumeux d'avoic pa environner de
nouveaux respects et de nouveaau hommages Nous:

apportons an milieu des dignes pritzes de la Mission
les reliques de leur saint Instituteur,, de ce ptme que nous pouvons appeler vraimeat grand,. parce que toutes.
Seigeur: ':
les oeuvres de sa vie furent agrables a

Ecce sacerdos magwus, qui it diebar _sui

flacait

Domino '. Y

Les Filles de la Charith conservaient, eles, Ma autre
dip6t, les restes pr6cieux de Mile Le Gras qu , avec
Vincent de Paul, avait si ginreuseinent travaille a
fonder leur Communautk. A la fan d
mois de jin
1815, la caisse qui renfermait ses restes avait e pat6e,
nous I'avons dit, de la rue da Viena-Colombier & Ia
maison pricipale de la rue da Bac, oai toute Ia Communaut

ner tarda pas k se fixe.

La caisse fut recon-

nue en 1824 par le vicaire g&iral de Ia Mission, et
depose, le 5 novembre dans w caveau de lat chapelle.
i. Maynard, Sd"t Vincen de Pal,
2. Ibid., p. 3g7.

t. 4, p. 475.

II

PARIS.

-

MAISON-M1RE

DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,

95, RUE DE SkVRES; INTERIEUR DE LA CHAPELLE
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C'est l~ que, apres tant de p&rgrinations, le corps de

la servante de Dieu a attendu le jour de la solennelle
beatification en 1920, jour oui, sous le nom, plus connu
maintenant, de Louise de Marillac, qui est celui de sa
famille et que nous emploierons disormais, elle a kt
mise par P'glise au nombre des Bienheureuses, et oh
ses reliques ont ith placees sur les autels,
**

Cette pEriode de Phistoire des Files de la Charite
6tait marquee par de consolants &v6nements. L'installation mat6rielle de leur Maison-Mere, d'oi doit rayonner la vie sur toute la Communaut6, et qui est si importante .- cause de cela, pouvait leur donner satisfaction.
Le personnel, ce qui est bien plus important, s'augmentait: en I815, il y avait environ 8o novices & Paris
En 1831, elles &taient 130; vers 1843, environ 2oo. A
l'Fpoque-de la guerre de Crimie (1854) leur nombre
s'accrut notablement; elles 6taient en 1870 environ 280.
Le chiffre total indiqu6 en 1844 ktait 5 o0 Filles
de la Charit6, 6pandues sur de nombreux points de
I'Europe et du monde et dispers6es dans pres de cinq
cents 6tablissements .
Mais les 6preuves venaient aussi
En 1849, un terrible flVan, le cholera, s'abattit sur la
France. De toutes parts on fit appel au d6vouement des
Filles de la CharitY, et ce ne fut pas en vain; an
,..Jnindre signe de leurs supirieurs, elles couraient an
danger. Dieu permit que le flean qu'elles affrontaient
si gne eusement an dehors vint les d&cimer jusque
dans leur propre demeure. Le cholera se dclara dans
r. Vie de M. tliesse, Suf&ieufginral, par didouard Rosaet,chap. xvr,
p. 205.

-

294 -

la Maison-Mere a Paris, et pendant plusieurs mois la
maison fut transform6e en une immense infirmerie oii
1'on n'apercevait presquc plus que des mortes et des
mourantes. Aucun age, aucun office n'6tait 6pargn.
Au milieu de ces scenes d6solantes, la Communaut6
offrait le plus idifiant spectacle. Les sceurs que le fi6au
respectait rivalisaient de zele et de d6vouement pour
soigner leurs compagnes malades. Celles-ci, de leur
c6te, voyaient sans aucun trouble approcher la mort;
elles semblaient d&ja toucher le ciel et tenir leur couronne .
*

Le nom de la Communaut6 des Sceurs de SaintVincent-de-Paul ne se trouve pas m61,

a cette epoque,

seulement aux manifestations de la pi6t6, il 'est aussi
a 1'une des plus belles entreprises de la charite, la
Socie6t des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul,
aujourd'hui r6pandue par tout 1'univers. C'est a Paris,
du cceur de cet homme si croyant- et si eloquent qu'tait
Ozanam, que naquit cette association. Quand cette
poign6e de jeunes 6tudiants chritiens, Ozanam et ses
amis, eurent decid6 que leur foi ne serait pas seulement une foi speculative, mais que ce serait une foi
agissante, ils chercherent vers qui ils se tourneraientpour aider et pour orienter leur zle. .C'est k une sceur
de Charit6, d'un quartier populaire de Paris, qu'ils
s'adresserent, la sceur Rosalie, 16gendaire d6ja parmi
les ouvriers du quartier Saint-Marceau. Et, des lors, au
nom d'Ozanam s'est associ6 le nom de la sceur Rosalie
dans l'histoire des d6buts de la grande Soci&t de
Saint-Vincent-de-PauL
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C'est, en effet, aux Filles de la Charit- de SaintC
Vincent-de-Paul que la Conference eut recours pour
entrer en contact avec les malheureux. Le trisorier de la
Confrence fut d6put6 rue de l'£pee-de-Bois, ainsi
qu'on ]'a &rit; aupres de la c6lbre soeur Rosalie, si
populaire dans le douzieme arrondissement, d-'oi sa
charit6 d6bordait sur Paris tout entier. Heureuse d'associer a son ministre les gens de bonne volont- qui

venaient la consulter, elle requt 1'envoye de la Conf6rence avec une bont6 maternelle, encouragea 1'oeuvre des
jeunes ap6tres, leur donna des conseils utiles, dressa
pour eux une liste de families a visiter et leur cda ses
Bons de pain et de viande, en attendant que la Conference, trop r&cente encore, eit

imis les siens 1.

n

La chose que nous voulons constater, c'est quel 6tait,
i cette 6poque, vers 1830, le c6le d'une Fille de la Cha-

rite. La sceur Rosalie Repdu 6tait venue de sa province
d&s la fin de la R6volution et 6tait entr&e chez les sweurs
de la Charit6 en 1802, a la rue du Vieux-Colombier.
Placee au faubourg Saint-Marceau, A Paris, on vit en
elle, menant une vie modeste, ce que peut atre une Fille
de la Charit6 d6vou6e et intelligente, quand Dieu I'a
dou&e un peu spcialement pour cela. Dans ce quartier
ouvrier, en de tragiques circonstances de famine et de
revolution, avec calme;, sans recourir a aucun moyen
retentissant, elle exerga un r6le qui 6quivalait. celuide chef et de guide de cette population. En un jour de
R6volution, on la vit &carter les fusils et sauver des
victimes qu'on allait massacrer. Des ministres d'alors,
des g6neraux comme Cavaignac, des ambassadeurs
comme Donoso Cortes, ambassadeur d'Espagfie,
venaient s'entretenir avec elle des intkrets populaires.
i. Mgt Baunard, Friddric Osanam d'ayr's sa corresfonpd

Paris, Poussielgue p. 98.

t.

In-8.
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L'imperatrice, femme de Napol6on III, venait s'inspirer aupres de oette humble sceur pour le bien qu'elle .
voulait accomplir; Napolbon III vint lui-meme a sa.-

modeste maison de la rue de l'Epe-de-Bois lui apporter la croix de la Legion d'honneur.
Elle mourut en 1856. Un 6conomiste chrbtien des plus
distingues et des plus estimables, -M. le vicomte de',

Melun, s'est donn6 la satisfaction d'6crire la Vie de la
scur Rosalie 1. Ne pouvant citer de longs d6tails de
ce beau livre, nous rapporterons seulement le r6cit des
funerailles de l'humble et cl6kbre Fille de la Charitt.
« Pendant sa longue carriere, 6crit l'auteur, la sceur
Rosalie s'est attachie a combattre ces mutuelles prd.ventions qui portent en germe une guerre sociale. Elle
travaillait sans reliche a faire revenir les riches et les
pauvres de la rigueur et de l'injustice de leurs jugements, et ne perdait pas une occasion de faire rendre
a tous la justice, bien plus difficile a obtenir que la
charit6. ) (Page 9go.)
Ces derniers mots sur la justice, sans laquelle la charite, souvent, ne saurait accomplir son ceuvre, indiquent
dans l'conomiste chr6tien qui a acrit ces lignes un
observateur attentif. Voici la suite de son r6it (p. 246) :
" Le jour des funkrailles de la soeur Rosalie fat un
de ces jours qui ne s'oublient pas, et qui, dans la vie
d'un peuple, rachetent bien des mauvais jours. A onze
heures, le convoi sortit de la maison funebre; le derg6
de Saint-M&dard, auquel s'etait joint un grand nombre
d'eccldsiastiques, marchait en t&e, pr&chde de la croix;

les jeunes filles de 1'6cole et du patronage rappelaient
les oeuvres de leur M&re. Les seurs de Charit6 entouraient le cercueil, plac6 dans le corbillard des pauvres,
comme l'avait demand6 sceur Rosalie, afin que saint
. In-ia. Pari,' Pousielgue,

Wz4dition, 1903.
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Vincent de Paul pit la ceconnaitre jusqu'i la fin pour
une de ses filles; l'administration municipale et le

bureau de bienfaisance du douzikme arrondissement
venaient ensuite; puis, derriire eux, se pressait une de
ces multitudes que P'on ne Eeut ni compter ni decrire,
de tout rang; de tout age, de toute profession; un

peuple entier, avec ses grands et ses petits, ses riches
et ses pauvres, ses servantes et ses ouvriers, avec ce
qu'il y a de plus illustre et de plus obscur, tous ml6s,
exprimant sous des formes diverses, les m6mes regrets,
la meme admiration.
a Au lieu de prendre la route directe de l'eglise, le
convoi fit un long d6tour dans le quartier, comme pour
faire faire &la sceur Rosalie un dernier adieu a ces rues
qu'elle avait si souvent parcourues, a ce faubourg
qu'elle avait tant aime A la vue des boutiques fermes,
de la suspension du travail, de la foule dans les rues,
sur les portes, aux fen&tres, de 1'attention fixe sur un
tel point, le petit nombre de ceux qui n'en connaissaient
pas la cause se demandait quelle fete, quel grand ev6nement agitait ce faubourg et tenait tout ce peuple
en emoi, si c'6taient les funrailles d'un prince ou 1'entree d'un triomphateur. Seul, le corbillaxd des pauvres
leur annoncait qu'il ne s'agissait pas d'une gloire
humaine, d'un triomphe de la terre, et qu'il se passait
lh quelque chose que les idles de ce monde n'expliquent
pas.
cc La messe fut dite par Ie cure de Saint-Mbdard,
l'absoute fut prononc&e par un vicaire g6n-ral envoye
par 'archeveque de Paris pour le repr6senter. Le cata-

falque 6tait entour d'un piquet de -soldats, pour
rendre les honneurs militaires a la d6coration de la
seur Rosalie; une croix d'honneur 6tait d6pos6e sur
son cercueil

a Aprfs le service, le convoi se rendit au cimetiere
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concours. Apres la dernire benediction, le maire du
douzieme arrondissement prononca de belles et touchantes paroles, qui parurent l'expression de la pens&e
de tous.
c Si, dit le maire, M. de Saint-Arnauld, si le nom et
les ceuvres de soeur Rosalie appartiennent au monde
chretien, si la France les revendique, si Paris en est
fier, c'est au douzieme arrondissement qu'elle s'etait
d&voude; c'est au milieu de nous, dans le quartier le
plus pauvres, au sein des plus profondes miseres, que,
durant pros de soixante annies, elle a mis son bonheur
et trouvý sa gloire a nous secourir et a nous soulager.
a Elle a travers6 nos troubles civils dans un sentiment si vrai de sa mission chr6tienne, qu'on eit dit, a
chaque epreuve, que son influence gagnait en solidite,
comme sa charit6 en ardeur.
ac La croix d'honneur qu'une main auguste avait
plac6e sur sa poitrine, sa modestie ne lui permit pas de
l'y conserver. Sa rIcompense n'tait pas de ce monde.
(4 Ce n'est ni le lieu ni le moment de raconter sa vie
si pleine; un seul mot la resume i digne fille de saint
Vincent de Paul, elle a port6 la robe de son Ordre de
maniere, ce qui paraissait difficile, A la rendre plus
respectable et plus chore au peuple. )
Et en presence de 1'auditoire emu, le magistrat,
l'orateur, termina par ce mot chritien : c Sceur
Rosalie,
adieu. Priez pour nous! n
Nous avons dit comment, en France, les Filles de la
Charit6 avaient reconstitu6 leur Maison-MWre. Elles ont
vu s'y multiplier leurs oeuvres. Leur travail bieofaisant
s'accomplissait communement sans bruit, comme s'accomplit sans bruit au sein de la terre la germination des
moissons qui donneront le bl6 dont se nourrissent les
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peuples. De temps a autre quelque nature d'Qlite,
comme fut la soeur Rosalie, amenait un cri d'admiration : les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul 6taient toutes
estimbes.
Telle itait la situation en France.
Constatons maintenant la diffusion hors de France
de leur Communaut6. Depuis surtout le milieu du dixneuvieme si&cle, leur Communaute-s'est r6pandue dans
diverses nations de 1Europe et, hors d'Europe, dans
les missions lointaines de l'Orient, de 1'Extreme-Orient,
de 1'Afrique et du Nouveau-Monde. Nous allons le
montrer dans les chapitres suivants.

EUROPE
FRANCE
PARIS
17 fivyier. -

-

Fite du Bienkeureux Fran ois-Rgis -

Clet. - Mgr Delaplace, vicaire apostolique du Tch6kiang, 6crivait AParis le 8 avril I859 : a Je serais bien
fich6 que la Congr6gation fit priv6e des reliques
du Vnd6rable Clet; car, si r'admire la passion du Vinerable Perboyre, j'avoue que j'admire et estime encore
davantage la carribre apostolique du V6n6rable Clet,
carribre si longue, si &difiante,si pleine de bonnes
&iuvres.II est hors de doute que tous nos chretiens
chinois ont au plus profond de leur cceur le souvenir
de M. Clet. n
Au moment oi- le pr~lat traqait ces lignes, le corps
du Bienheureux Clet n'6tait pas encore trouv6; on
avait mime failli s'engager sur une fausse piste. L'bistoire est peu connue; racontons-la.

La Sacr6e Congr6gation des Rites venait d'ordonner, par d6cret du 18 novembre 1857, que frit faite la

reconnaissance officielle des restes des VWndrables
Frangois-R6gis Clet et Jean-Gabriel Perboyre, inhumbs
tous deux, croyait-on, sur le versant de la Montagne
Rouge, pros d'Outchang-fou. Des la r&ception du document officiel, que lui apporta Mgr Delaplace le 15 mai
1858, Mgr Spelta, vicaire apostolique de Hou-P6, se
mit en mesure d'ex6cuter les ordres de Rome. II
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quitta sa residence Ie Ig, accompagn6 d'un pretre
chinois, qui devait faire fonction de notaire, de Mgr
Delaplace et d'un confrre chiaois, M. Fou.
Trois jours de voyage et les voila sur les lieux.
t Je trouvai toutes choses bien r6gl6es, crit Mgr Delaplace. Dja on donnait les premiers coups de pioche au
sommet du tombeau du Venerable Clet, et je voyais
nombre de personnes, chretiens et paiens, recueillir
religieusement Adeux mains toutes les herbes et toutes
les racines. On assure que des maladies de toutes
sortes ont et6 gueries immediatement par une potion
de ces herbes sauvages de nos deux tombeaux. Autant
de voix me l'ont dit qu'il ya de chretiens a Ou-Tchang
et dans les environs.... Dans I'apres-dinee, je retournai
faire mes derniers adieux a la Montagne Rouge, lorsque M. Fou arriva escort6 de plusieurs chretiens, qui
portaient les precieuses depouilles. Tout ttait termine,
et, grace i Dieu, parfaitement termine. I1 ne me resta
plus qu'a repasser le fleuve, qui ne fut jamais si beau
que ce soir-la, et A aller d6poser entre les mains de
Mgr Spelta les deux caisses renfermant les ossements,
et aussi des fragments de cercueil que j'avais fait
recueillir... Nous r6digeons, ces jours-ci, les. actes
requis par la Congregation des Rites. Des-que je le
pourrai, j'en tirerai une copie, que je vous feraiparvenir, parce que je sais que tousles details vqus intiresseront. En attendant, je vous dirai que le squelette
du Venerable Perboyre est parfaitement conserv6. Les
ossements, m&me les plus petits, sont presque sans
alteration. Mais, dans le'cercueil, ni chair ni restes
d'habits. Le Venarable Clet, au contraire, a conserve
des cheveux. II porte encore en tete son tsy-king
(espece de barrette.dont les pr&tres se servent ici pour
les ceremonies sacrees). Des fragments d'habits et
d'ornements en assez boa nombre 6taient melbs aux
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ossements de la poitrine. Mais beaucoup de petits os
ont disparu. Plusieurs ossements principaux sont altires. La tete a un peu souffert, bien qu'elle' reste complete, a quelques dents pres .. Toute lamontagne (et

elle est longue) n'est que s6pultures. Eh bien! de ces
centaines, de ces milliers de pierres tumulaires, il
n'en reste que trois, savoir: celle de M. Clet, celle de
M. Perboyre et celle d'un PNre Ho, pr&tre chinois,
enterr6 tout pres de M. Clet, an nord-est... Et ce qu'il
y a de plus admirable, c'est que la ligne des nouveaux
murs, construits par les rebelles, passe devant nos deux
tombes, a une distance d'environ huit pieds!... Ainsi
ces gens-la sont all6s a un quart de lieue, h une demilieue, chercher B grand'peine des pierres de toutes .
sortes; etces deux pierres-ci qu'ils avaient sous la.
main, pierres magnifiques, de trois pieds et demi de
long, un pied trois pouces de large et sept pouces,
d'6paisseur, ils les ont laiss6es a leur place. Expliquera cela qui pourra. La simplicit6 des chritiens de
Ou-Tchang-fou se contente de dire que le bon Dieu a
pris soin de ses martyrs, qu'il leur r&serve un culte dans
son tglise.
Les deux cercueils prirent la route de Shanghai et
furent d6poses dans notre procure, en attendant le
depart pour la France.
Cependant des rumeurs circulaient. Ce n'etait pas,
disait-on, le tombeau du Venerable Clet qu'on avait
ouvert, mais celui d'un jisuite, europ6en on chinois, le
P. Francois Lieou. Ces rumeurs reposaient en partie
sur les constatations faites au moment de I'exhumation.
Qu'avait-on trouv6? Une tombe en briques et, a
l'interieur, des restes d'ornements sacerdotaux. Or, il
ressortait de t6moignages tres sirs qu'apres le martyre
les chr6tiens avaient enlev6 le corps du V6n6rable et
I'avaient enfoui la hate furtivement pendant la nuit.
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Ils n'avaient done pas eu le temps de lui bitir une tombe
et d'habiller le cadavre d'brnements, que, du reste, ils
n'avaient pas sous la main. De plus, sur Ia pierre tumulaire on d6chiffrait les mots: a Franqois-Regis Lieou P,
qui exprimaient les prenom et nom chinois du Venirable; mais il y avait ensuite: a Religieux de la Soci&6t de
J6sus ; on savait bien pourtant que le grand serviteur
de pieu 6tait enfant de saint Vincent et non de saint
Ignace.
Mgr Spelta et Mgr Baldus en tirerent la conclusion
qui s'imposait: il y avait eu erreur. Mgr Delaplace ne
se rendit pas facilement a leurs raisons. Il essaya
meme de convaincre Mgr Spelta, per une longue lettre,
dat&e du i" f6vrier 1859, que les objections 6taient
sans valeur. II s'indigne qu'on puisse douter. u Voila,
ecrit-il, une s6pultiure de 36 ans, visitee sans interruption pendant ces 36 ans, visit.e*par des 6veques, visit6e par des pretres, visitee par le clerg6 et les chr6tiens
du lieu, visit6epar ceux-lA memes qui I'ont creusee, et
toujours visite et v6neree comme 6tant la s6pulture
du martyr Clet; et maintenant on ne sait, on ne peut
savoir os le martyr Clet a 6t6 enterr6 ! !
Quelle que fat la conviction de Mgr Delaplace, un
doute existait; il fallait I'6claircir par une nouvelle
enqu6te. Le crane 6tait la; on pouvait l'examiner;
aucun indice, 6videmment, ne permettrait de discerner
si ce crane etait d'un j6suite ou d'un lazariste; ce n'est
pas par la forme cranienne que les membres des deux
communaut6s se distinguent; mais des chirurgiens
experiment6s verraient bien, tant est grande la diffrence de t6te entre la race jaune et la race blanche, si
Lieou 6tait europ6en ou chinois. Ce premier point
acquis, les depositions des tOmoins qui avaient connu
M. Clet permettraient peut-&tre de preciser davantage.
Le crane fut pr6senti a deux chirurgiens, I'un anglais,
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l'autre francais; tous deux d6clarerent sans hisitation
que la configuration ginerale n'tait pas celle d'un.
crane chinois.
Mgr Delaplace sortait vainqueur de ce premier
examen; ii en fut tout heureux. Restait F'audition des
t6moins; elle changea son triomphe en difaite. Le
corps exhume 6tait bien celui d'un j6suite chinois. Des
indigenes connaissaient la cachette o/i, an lendenzaia
du martyre, des chr6tiens avaient transport6 le corps
da Ven&rable Clet pour le soustraire a la profanation
et pouvoir le venCrer plus a leur aise. Leurs preuves
furent si convaincantes que Mgr"Delaplace lui-m&me,
de plus en plus trouble, finit par s'avouer vaincu.
Les chritiens tenaient au corps de leur martyr. Ils
refuserent de le cider. Mgr Spelta et ses missionnaires
encouragerent leur r6sistance. Le prilat se proposait
de lui l6ever un monument dans la future chapelle
du siminaire d'Ou-tchang-fou. II mourut avant la realisation de son projet. Son successeur, Mg Zanoli,
mit le corps dans une chisse et le d6posa dans un
lieu qui donnait sur cette chapelle, tout en evitant de
l'exposer a la veneration des fldales.
Le corps du Bienheureux Perboyre btait parti seul
pour la France en 1859; celui du j6suite Lieou n'avait
pas quitt6 notre procure de Shanghai, oh it resta
jusqu'en 1869. A l'arrive de M. Salvayre, commissaire
extraordinaire en Chine, le transfert des restes dBienheureux Clet fut de nouveau mis en question. Le
vicaire apostolique du Hou-P6 cdda. On etait an mois
de d<cembre de I'annie 1868. Mgr Delaplace et
M. Salvayre furent les heureux gardiens du pricieux
dep6t jusqu'l Paris.
La caisse, port6e provisoirement -dans le petit
grenier qui sert de d6p6t a la procure, au-dessus de la
chambre n* I, resta dans ce r&dait jusqu'en 1871-
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a Nous avions si bien pris l'habitude de passer et
repasser devant ces restes, dont nous avions la garde,
Acrit M. Maily, qu'un jour, un 6tranger, ne sachant
pas ce qu'il y avait dans cette caisse, s'assit dessus!...
Je m'empressai de faire porter ce pr6cieux dep6t dans
1'ancienne salle des Reliques, de maniere qu'il fft a
l'abri de toute profanation; un pen plus, j'aurais fait
brfiler une lampe devant; mais la pensie de l'enquete
de non cultu m'arr&ta.
19 fivmier. - C'est aujourd'hui, dimanche de la
Quinquag6sime, que commence le triduum de notre
adoration. M. Delpy nous prache sur la communion;
demain et apris-demain, il nous parlera de I'adoration
et de la r6paration. Trbs beaux sujets, fort bien
"
developp6s.
Le Mercredi des Cendres, une lettre, a I'adresse du
pridicateur, fut'dpos6e entre les mains des freres de
la porte. M. Delpy 1'ouvrit et lut:
a Pour consoler le pr6dicateur.
( Deux petites filles, 6 ans et 8 ans environ. Le
saint Sacrement est expos6. Elles le regardent du bas
de 1'6glise. La plus petite semble prier. L'atine, sepenchant vers elle:
a - As-tu fini ?
c - Oui.
a - Viens.
a - Oh! encore, dis, petit Jesus, je t'aime.
a La grande :
a - Moi aussi, Jesus.
SUne g6nuflexion, un baiser & Jisus-Hostie et
elles se retirent.
a Revenant aussit6t et presque tout haut, car elles
se croient seules :
a - Petit Jesus, nous t'aimons bien, va! Tu es tout
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seul; ne t'ennuie pas; nous reviendrons te voir. Au
revoir, Jesus, i demain!
a Elles s'en vont; la porte se referme.
« La plus petite rouvre et avec un geste large :
c - Oh! petit Jesus, je t'aime; ne pleure pas qu'on
s'en va; an revoir et A demain!
a Et avec de grands baisers :
« - A demain, Jesus, a demain, au revoir!

C'ktait a pleurer d'amour.
C
, Pour ces deux anges, Dieu n'est ni le grand
mkconnu, ni l'exilk oublii et m6pris'.
(CUne assistante : M. J. n
21 ftvrier. - Une douloureuse nouvelle nous est
annonc6e pendant 1'oraison du matin. M. Veneziani,
assistant italien de la Compagnie, vient de rendre le
dernier soupir, aprbs avoir recu I'extreme-onction.
Ce cher et v6enre confrere, n6 A Celleri, dans le
diocese de Plaisance, le 4 avril 1861, 6tait entri au
seminaire interne de Rome le 6 mars 1883. De suite
apres ses vcux, qu'il prononca le I1octobre 1885, il
fut charg6 d'enseigner la philosophie aux 6tudiants de
Monte Citorio. Onze ans de professorat mfirirent son
esprit, tout en l'ornant de connaissances dont il saura
tirer profit. Plac6 A Saint-Sylvestre en 1896, il en fut
retire, le 9xf6vrier 19oo, A la mort de Mgr de Martinis,
notre procureur g&neral pros le Saint-Siege, pour
occuper ce poste, avec le titre de pro-procureur. II fut,
de plus, postulateur gen6ral de nos. causes de b6atification.
La maniere dont il remplit ces deux offices mit ses
qualites en relief. Aussi, quand le poste d'assistant
italien devint vacant par la nomination de M. Tasso
A l'v&ch6 d'Aoste, ou plut6t par la d6mission de
. M. Dame, qui ne prit meme pas possession de sa
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charge, le choix du Pere Fiat se porta sur M. Veneziani, dont il appreciait le jugement, l'intelligence'et
le divouement. Apres avoir reu -l'adhdsion des Visiteurs, il annongait ainsi la nouvelle a la Compagnie
par sa circulaire du 24 octobre 19o8 : ( M. Veneziani
est suffisamment connu au dedans et au dehors pour

M. Veneziani.

qu'il ne soit pas n&cessaire de faire ici son eloge. 11 a
notre confiance; je le crois digne de la v6tre. »
Le nouveau substitut fut install le 13 janvier 19o9.
L'Assemblie gin6rale de 1914 changea, le i" aoit, son

titre de substitut en celui d'assistant.
L'ame du bon M. Veneziani 6tait orn6e des plus
belles vertus. Tous les confreres qui passaient . SaintLazare admiraient sa parfaite r6gularitC. 11 s'ing6niait
pour ne pas etre dktourn6, par ses occupations ext6rieures, des exercices de la communaut6. Ge n'6tait
pas sains se _gner souvent; mais se goner lui im-
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portait pen quand il s'agissait de donner 1'exemple.
La liste des permissions qu'il avait soin de soumettre,
chaque ann6e, a la fin de la retraite, a la signature de
M. le Suprieur G&enral ou de son assistant nous _
ntait grande la delicatesse de sa
montre combien
conscience, surtout en ce qui concerne la pauvret, :
Si' Retenir chez moi les livres emportes de Rome et
autres petits objets... - 4* Recevoir quelque petit
objet de d6votion et le retenir et mzme le donner. 5° Prendre quelque livre a la bibliotheque. - 6 Prendre
de temps en temps quelque journal italien pour &tre
renseign6 sur 1'Italie et sur 1'attitude du gouvernement
vis-i-vis de I'glise et des communautes religieuses.
- 7 Aller, pour quelque ncessiti, daos les offices de 3
la maison. - 80 Prendre le repas avant ou apres la

communaut6, si j'y suis astreint par raison de sant6 ou
de ministare. - g9 Aller visiter quelque confrere dans
sa chambre. - Io* Admettre quelquefois des externes
dans notre chambre (il avait d'abord 6crit : ma
chambre). -

I'

Parler dans la maison avec des

externes qui viennent pour des commissions... 130 Aller a la communaut6 pour quelque affaire... -

I5° M'occuper de 1'ceuvre italienne (sortir pour visiter
l'h6pital et pour le cat6les malades chez eux ou
chisme aux patronages italiens).

En 1926, une seizibme demande de permission prolongea cette liste, deji bien longue: a 16° Pouvoir accepter
quelque offraude et I'employer en bonnes ceuvres
et pour les tramways et autres frais qu'occasionne
l'<euvre d'assistance, pour des tracts et livres en langue
italienne. >
L'amabilit6 de M. Veneziani, sa modestie, sa simplicite, sa pikt6 frappaient et edifiaient tons ceux qui
1'approchaient.
Le travail ne lui manquait pas. CeluLque lui pro-
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curait -son office se compliquait de missions lointaines
et dilicates, comme les visites extraordinaires dont il
fut charge en Italie, en Espagne et en Algirie. I1 y
avait aussi les confessions. M. Veneziani 6tait confesseur trimestriel des Filles de la Charite de Clichy, des
saeurs italiennes de Vitry et des religieuses de SaintMaur. Voici le t6moignage qu'ont rendu de lui ces dernibres : II nous est doux de rendre hommage a la
mimoire du bon Pere Veneziani. Confessear extraordinaire de notre communauti depuis vingt ann6es,
nous n'avons eu qu'a nous louer de son d6vouement
assidu et de sa profonde pikti. Humble et discret, it
se refusait au moindre t6moignage de consideration et
en se d6robant m&me .Ala plus petite marque de d6ference, il laissait derri&re lui un parfum d'bdification.
On le sentait tout p6nitr6 de la pens6e divine et com-

plbtement oublieux de lui-meme. Sa bont6 se manifestait douce et compatissante pour les scemrs malades,
auxquelles il portait un inter&t tout surnaturel. 1I fut
-le sage conseiller de nos ch&res seurs italiennes, qui
les aider et a leur
le trouv6rent toujours dispos e
rendre service. Elles n'oublieront jamais celui qui
guida leurs premiers pas dans la vie religieuse. Toute
la communaute6de Saint-Maur gardera, d'ailleurs, au
bon Pere Veneziani un souvenir reconnaissant. P
Son temps etait pris surtout par l'ceuvre italienne;
il s'y adonnait de tout coeur, sans regarder 4 la fatigue.
Ses notes contiennent I'6num6ration suivante de ses
travaux : , Messe aux Italiens A la crypte de NotreDame-des-Champs le premier dimanche de chaque
mois; mission, a l'occasion de Piques, aux Italiens &
Notre-Dame-des-Champs, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, Aubervilliers, la Plaine-Saint-Denis, Gentilly,
Bic6tre, Choisy-le-Roi; aller confesser, pour leurs
P5ques, les Italiens & Vincennes, Rosny, Gagny,

Nogent-sur-Marne,
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Neuilly-Plaisance, Clichy, etc.;

visite des malades italiens & domicile et dans les,
hbpitaux.
Au cours de ses visites aux families, fM.Venezianiavait l'habitude de demander aux conjoints s'ils.

s'6taient maries a 1'6glise; quand la r6ponse etait
negative (elle 1'6tait souvent), il insistait pour que
l'omission fit r6par6e, et sa voix 6tait souvent kcoutre.
Notre salle des Reliques etait devenue comme son
6glise paroissiale; elle se remplissait fr6quemment de
groupes nombreux d'Italiens, comprenant les futurs.
maries, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Tout:

ce monde attendait au parloir qu'il descendit ous
rentrat, et ceux qui passaient devant devinaient sans
peine des clients de M. Veneziani.
Une Italienne vint, un jour, pour c se d6marier, ; iI
y avait tout juste deux semaines que notre cher confrere 1'avait marie ; elle pensait, dans sa naivet6, que,
en cette matiere, qui peut lier peut aussi dilier.
Pendant quinze ans, ii fut la providence des Italiens de la capitale. Quand ils 6taient dans quelque
embarras, c'est a lui qu'ils venaient : avaient-ils besoin
d'un secours pour payer leur loyer, d'un passeport
pour retourner en Italie, d'une consolation dans leurs
ipreuves, ils entraient au 95, Irue de Sevres, avec confiance et en sortaient contents et resignis.
M. Veneziani fut parfois trompe, comme le sont,
de fois & autre, tous ceux qui font la charit6 aux
pauvres. Un de ses clients~ venu pendant l'heure du
repas, fut surpris d6clouant un thermometre qui

pendait au mur du parloir. Les tableaux, beureu-;
sement, etaient trop grands pour tenter la convoitise.
La sant6 de M. Veneziani s'6tait parfaitement
adapt6e au climat de Paris; elle resta robuste jusqu'en
l'annee 1927. II sentit alors les atteintes du diab&te;
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puis survint, au cours de l'ete, une toux seche, suivie
de congestion pulmonaire, qui le conduisit & I'h6pital
et donna quelques inquietudes. Un mieux survint.
Les midecins lui prescrivirent un sejour prolong6
dans un sanatorium, II lui fallut quitter ses malades
pour continuer de vivre lui-meme de la vie de malade
en Suisse, dans une maison tenue par des religieux.
Le sacrifice fut dur. N'y tenant plus, il demanda de
revenir et cetLe permission lui fut accordee.
Les froids le novembre n'itaient gubre favorabies
a sa sant6. II reprit ses travaux quand meme. < Je me
sens mieux n, r6pondait-il invariablement a ceux qui
l'interrogeaient. On restait sceptique et ce n'etait pas
sans raison; car le mal continuait ses progris, comme
l'indique la feuille de temperature retrouvee chez lui
apres sa mort; et il se manifestait parfois par une
hausse inquietante.
Un matin du mois de f6vrier, pendant son. djeuner,
M. Veneziani tomba 6vanoui. Le m6decin, consult6,
ordonna le sejour de l'infirmerie. Le malade profita
de ce-repos forc6 pour s'unir plus etroitement a Dieu
par la priere. II continua, tant qu'il put, la recitation
du breviaire. Vint le jour oi cette consolation lui fut
enlev6e. La sainte messe et le rosaire lui restaient.
Mais peu &pe-les forces diminuaient. La suppression
du breviaire fut suivie de la suppression de la messe.
Le 19 et le 20, il communia dans son lit. Sa grande
crainte 6tait de n'etre pas reveill assez t6t pour se
preparer comme ii le souhaitait. La nuit du 20 au 21
fut mauvaise, si mauvaise qu'aux premieres heures du
matin on se hita de- 1'administrer; il 6tait temps;
aussit6t apres, sa belle Ame s'envolait vers le ciel.
La nouvelle de sa mort jeta la consternation parmi
les Italiens de Paris et de la banlieue. Le vice-consul
d'Italie.vint prier devant le cadavre; Son Excellence
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Mgr Maglione, nonce, Mgr Chaptal, auxiliaire da
cardinal-archeveque de Paris, Mgr Odelin, vicaire
general, eurent la bont6 de nous &crireque notre
deuil •tait le leur. t Pendant cinq ans, dit dans sa
lettre Mgr Chaptal, M. Veneziani m'a 6difi par le

z~e qu'il diployait A l'6gard des pauvres -Italiens de
ce diocese, sans se laisser d6courager par ancune
difficult6, sans se plaindre jamais de personne- II

avait bien I'esprit de saint Vincent de Paul; il avait
un gofit particalier pour les plus misirbles et pour
ceux qui avaient ini par lasser tout le monde. Pour
moi, je n'ai jamais rencontr6 en lui que divouement

et disintiressement surnaturel..
tcoutons encore une autre voix, celle d'une pauvre
Italienne, aujourd'hui a Nancy, qui avait en plus
d'une fois recours i lui; elle 6crit a son successeur

SC'est avec la plus grande douleur que j'ai appris
la triste nouvelle. Je sentais pour le P. Veneziani
une sincere affection et une profonde estime, en mvme
temps que j'6prouvais pour lui une religieuse v6n6ration; car c'tait an saint pritre, un v6ritable ap6tre,
d'une patience angelique envers tons ceux qui venaient
le trouver. Dieu ra surement pris avec lui dans sa
gloire.
" Je vous prie, mon Rv6rend Pere, de dire unemesse en mon nom, an nom de mon mari et de mes
trois chers petits anges pour le repos de son me; le
surplus de i'honoraire sera pour vos pauvres.
ut Comme je m'estimerais heureuse de poss6der sa
photographie! Ce portrait serait pour moi ce qu'est,
pour une mire, le portrait d'mn 6tre cher monti au
ciel.
a Recevez les baisers de mes trois petits enfants. b
Le vice-consul d'Italie vint en personne assister
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aux funerailles. Les enfants de l'orphelinat italien de
Noisy-le-Sec escortaient le cercueil; derriere, se
pressait une foule nombreuse attristie et recueillie.
M. Veneziani n'6tait plus; mais son souvenir vivait
toujours dans l'esprit et dans le coeur de ceux qui
accompagnaient son corps a sa dernitre demeure; ils
se disaient tous : (cPertransiit bee faciendo; il a passe
en faisant le bien. ,
15 mars. - Fete de la Bienheureuse Louise de
Marillac. La tradition vent que la communaute de
Saint-Lazare assiste aux offices de la rue du Bac, pour
feter, avec les sceurs, celle qui fut la principale collaboratrice de saint Vincent de Paul dans 1'6tablissement
des Filles de la Charit6. Heureuse tradition qu'il
faudrait 6tablir si elle n'existait d6ja. Dans le sermon
de I'apres-midi, M, Devriere a montr6 que la Bien-'
heureuse fut bonne pour ses compagnes et bonne pour
les pauvres, et il a fortement recommandi aux seurs
d'imiter lear Mere sur ces deux points.
Voili dj-a huit ans que Louise de Marillac a recu
da Souverain Eontife le titre de Bienheureuse. La
beatification n'est qu'une ttape vers la canonisation et
cette etape sera franchie quand Rome aura approuv6
deux miracles attribu6s a son intercession. Ce r6sultat
sera, comme le pr6cedent, l'effet de notre confiance
et de nos pribres.
En 1892, alors que le procks &tai4 en cours et que
tout laissait pr6voir une heureuse issue, une question
se posa. Le portrait de Louise de Marillac serait
expos6 au Vatican, le jour de la Beatification, et
ensuite partout oi auraient lieu les c6r6monies du
triduum; il faudrait tirer son image & des milliers
et des milliers d'exemplaires. Jusqu'alors, les artistes
avaient present la future bienheureuse avec son habit

;314 de veuve et sa coiffure noire. Fallait-il continuer? Ne
valait-il pas mieux mettre sur sa tete soit la cornette
primitive, soit la cornette actuelle ?
La cornette avait des partisans dans le monde
laique; ce fut meme de ce milieu que vint la proposition initiale de modifier le portrait traditionnel. Le
prifet de la Congregation des Rites, consult6 officieusement, r6pondit que le changement de costume
I
ne souleverait aucune objection d'ordre canonique on
liturgique.
La-dessus, le Conseil delibera et il fut decide qu'on
prendrait l'avis des precidentes sup6rieures et offi- .
-cieres et de quelques anciennes de la Compagnie.
u De pieux laiques, pleins de zele pour la glorification;,
de notre v6enere fondatrice, 6crivait la tris Honoree

Mere, le 25 dicembre 1892, se prioccupent du portrait
que nous allons devoir produire a Rome... et quia
deviendra par 1a meme le type dbsormais le plus
r6pandu de notre pieuse Mere. Ils craignent que, si-;
nous lui conservons sa coiffure traditionnelle, on ne
la prenne plutbt pour une religieuse inconnue que
pour la premiere Fille de la Charit6 et que cette
m6prise ne nuise la pr9pagation de son culte. De 1, ,
le vif d6sir qui nous a 6t6 t6moigne de. la voir reprsent6e avec la cornette... Consid6rant, d'une part, que
1'essai fait par notre pieuse Mere de la cornette et son
regret d'etre contrainte par ses infirmitis d'y renoncer
pourraient justifier notre adhesion au d6sir qui nous 5
a 6t6 exprim: ; mais, nous pr6occupant, d'autre part,
de l'impression que produirait sur la communaut6
une innovation touchant i l'un de ses sentiments les
plus intimes..., je viens vous prier de nous faire
connaitre votre pensee sur cette question importante
et delicate, qui peut se rksoudre de trois maniires : ou
par le maintien de la coiffe noire, on par la cornette
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comme nous la portons aujourd'hui, ou par la cornette
telle que notre pieuse Mere I'a essayde et telle que
nos seurs l'ont portee jusque vers la fin du sikcle
dernier. w
Sur les vingt-deux r6ponses reques a la suite de lacirculaire, dix-neuf nous ont 6t6 conservees; douze
soeurs se prononcerent pour le portrait traditionnel,
six pour la nouvelle cornette, une pour I'ancienne.
Leurs lettres ne manquent pas d'int6r&t, bien que les
raisons mises en avant par les sceurs qui adoptent la
meme solution ne different pas beaucoup.
1Ecoutons la sour Magniol, une des douze. Son
plaidoyer en faveur de la coiffe noire-nous a paru le
plus complet et le plus judicieux : c I* C'est la v6rit6
historique; on n'a jamais vu notre v6nkrie fondatrice
avec la cornette, qu'elle n'a jamais portte; tant pis si
quelques esprits 6troits s'6tonnent qu'elle ne porte
point le costume qu'elle a donn6 & ses flles!
a 2° I1 me semble qu'on ne reconnaitrait point
Mademoiselle Le Gras si elle portait la cornette.
Nous, ses filles, nous serions a nous demander, en lui
voyant cette coiffe, que nous ne lui avons jamais vue
Est-ce Mademoiselle qu'on a voulu faire ?Et au bas de
tous ses portraits et images, ii faudrait dorenavant
&crireson nom.
a 30 Enfin, une raison de pauvret6 : si la Communaut6 adopte le portrait de Mademoiselle Le Gras en
cornette, petite on grande, il faudra que toutes nos
maisons l'aient sous ce nouveau costume, alors que
nous poss6dons toutes d6ji l'image de notre Mere
dans des tableaux plus ou moins anciens, mais repr6sent6e avec son costume traditionnel. Cette depense
sera considerable et retombera necessairement sur la
Communaut.
La Mere Derieux pensait tout comme la soeur
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Magniol; elle ajouta que, si Paris optait pour la.
cornette, la cornette actuelle serait preferable a Wt
cornette primitive. La cornette primitive! MaikT

Mile Le Gras n'a fait que 1'essayer; ainsi coiffee, eUl•-'
n'aurait pas Fair d'une Fille de la Charit6, mais:
ressemblerait plut6t aux religieuses de quelque autre
communaute; les premieres seurs elles-mames ne La.
portaient pas; saint Vincent se contentait de la tol6er.
chez certaines, plus sensibles que les autres auq
intemp6ries de 'air; le public se demanderait pouaer
quoi les soeurs ont change de coiffure, et cela pourrii.
donner lieu a des interpretations malveillantes.
.
Sceur Magniol et la Mere Derieux avaient raisoun
Des le debut, du reste, Paris penchait vers leua

solution. Elle fut adoptee sans h6sitation.
ig mars. - Fate de saint Joseph. Cette fete donneid
nos deux families une nouvelle occasion de se reuni'
pour chanter en commun les louanges de Jesus-Christ.
et de son pere nourricier dans la cbapelle de la ru#
de Bac. Le pr6dicateur de la journee, M. Delpy, s'es•
rappel6 que la r6novation annuelle des voeux etai4e,
proche; aussi a-t-il regard6 en saint Joseph le patron
des saints engagements: pauvrete, chastet6, obbis-i
sance et fidelite au service des pauvres.
Saint Joseph est le patron de nos seminaires internes
il T'tait deja du temps de saint Vincent. Son noma
figure, avec ceux de Jesus et de Marie, en tete d'une,
lettre que les siminaristes de Saint-Lazare adressaient,
le 26 aoit I644,' ceux de Rome. Donnons ici cM
document; il montrera aux s6minaristes d'aujourd'haii
comment leurs aines des premiers temps travaillaient
a se perfectionner dans la vertu:

-

37 -

, Jesus, Marie, Joseph.
a NOS TRES CHERS FRERES,
c La grdce de Noire-Seigxeursoitavecvous pourjamais!

( Vous-pouvez penser, et nous croyons que votre
cceur vous le dit assez, la joie que Ie n6tre a recu a la
seule ouverture de votre lettre. M. Almeras nous en fit
la lecture la veille du grand martyr saint Laurent; par
laquelle nous apprimes les peines et incommoditis de
votre voyage, tant par mer que par terre, auxquelles
nous avons particip6, comme la chariti nous y obligeait;
et enfin votre heureuse arriv6e A Rome et l'6tablissement de votre petit s6minaire, petit en nombre, mais
grand sans doute eli vertu. Oh! plut a Dieu que le
n6tro en ffit aussi bien fourni! H61as! nos chers Frres,
nous avons regrett6 votre absence, comme one diminution de nos plus fervents seminaristes et une privation des bons exemples que nous recevions par vous.
Priez Dieu,. nos tris chers Freres, qu'il en suscite
d'autres qui produisent les m&mes effets.
c Nous avons fait, ces jours derniers, une conf6rence des motifs et des moyens de procurer une grande
perfection dans Ie s6minaire. Oh ! que si vous y
eussiez et6, vous nous eussiez dit de bonnes choses et
enflamm6s d'un grand d6sir de nous avancer de plus
en plus! On nous a dit que les grands moyens de
perfectionner le seminaire 6taient:
S1" De bien lire et de bien entendre les regles et les
pratiquer encore mieux;
( 2* Faire 6tat des moindres choses et surtout des
avis que donne le directeur, tant en public que dans
les communications, dans lesquelles il faut avoir une
grande ouverture de coeur;
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ic 3° .tre exact et ponctuel au premier son de la
cloche;
i 4° S'exciter et s'encourager, dans les r&creations, i
parler de choses spirituelles; s'y entretenir souvent du
bonheur de notre vocation et y converser d'une manitre trs .cordiale et pleine de charit6;
it5° Que les plus anciens du siminaire montrent leur
exemple aux nouveaux, et surtout que celui qui ena
soin, comme aussi l'admoniteur, fassent bien leur
devoir;
S6* Honorer l'enfance de Notre-Seigneur par une
grande simplicit6 et obbissance, et etre devot a la
sainte Vierge et a saint Joseph, qui en sont les patrons;
a 7. Un grand silence et r6collection int6rieure;
80 Faire un bon fonds d'humiliti, qui est le fondement des vertus et par oui il faut commencer;
( 9° Travailler h acqu&rir une vertu solide, en sorte qu'on ne se contente pas seulement qu'elle dure pen- '
dant les deux ann6es du s6minaire, mais toute notre
vie; se proposant d'6tre aussi humble, ob6issant, mortifi6 et exact dans la pratique des rAglements, dans
trente ans comme a pr6sent, si nous n'avons quelque
emploi ou maladie qui nous excuse du dernier; car,
pour l'ob6issance, I'humilit6 et la mortification pour
le moins int&rieure, il n'y a ni lieu, ni temps, ni maladie, ni occasion qui nous en puisse dispenser.
ccVoil, mes chers Freres, le fruit, on, pour mieux
dire, le resultat de notre conference; car, pour le fruit,
c'est a nous a le produire, comme nous en prenons la
resolution, et prions Dieu qu'il nous en fasse la
grace.
c Nous nous recommandons affeetueusement a vos
prieres pour ce sujet, tous tant que nous sommes,
savoir: ceux quevous y avez laisses et seize autres qui
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sont entr6s depuis votre dipart, et vous promettons de
faire le sehblable pour vous, qui sommes, en l'amour
de Notre-Seigneur et de sa tres sainte Mere,
( Nos tres chers Freres,
a Vos tres humbles et tres affectionnes serviteurs et
fr res.
( Les pritres et clercs dx siminaire de Saint-Lazare.
a Saint-Lazare, le 26 aout 1644.

w

Ce meme jour de saint Joseph, a l'examen particulier de midi, notre tres honor6 Pare annonce a. la
communaut6 que M. Corneille Cervia, de notremaison
de Turin, prend la succession du bon M. Veneziani,
comme substitut. Tout le monde se rejouit de cette
heureuse nouvelle; car, partout ou il a pass6, M. Cervia
a laiss6 un excellent souvenir. ( Tout le monde n,
c'est trop dire; car & Turin il y eut des pleurs.
31 mars. - Arriv6e a la Maison-MWre de douze
Roumains orthodoxes, etudiants de l'Universit6 de
Strasbourg. Ils seront nos h6tes pendant trois semaines
et se plieront docilement aux exigences de'la vie de
communaut6 la ou ils se trouveront avec nous.
5 avril. Mort de M. Thoor. Albert-JacquesGaudence Thoor, n6 le zo novembre 1875 & Cassel
(Nord), fit ses humanites a Dunkerque. Quand vint
le moment de prendre une d6cision sur son avenir, ii
alla s'enfermer la Trappe du Mont-des-Cats. Ce fut
IL,.devant Dieu, dans le recuteillement d'une retraite,
qu'il prit le parti d'entrer a Saint-Lazare. II commenqa
son s6minaire interne & Paris le 27 septembre 895,.
prononqa les saints voeux le r5 aoft 1898 et fut ordonAn pr&tre leI' juin 9goi. Ses notes du s6minaire nous
le repr6sentent a pieux, r6gulier, d'un caractere ardent
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i
et genrciux, d'une intelligence ordinaire, de sanh

bonne ».
Au lendemain de son ordination sacerdotale, le
P. Fiat lui annonca sa destination pour le Bresil. Ses
qualitis naturelles le rendaient plus apte aux missions:

qu'a l'enseignement; il fut n6anmoins place au seminaire de Bahia. C'est qu'il lui fallait, comme Atout le
monde, le temps d'apprendre la langue du pays avant
de parler en public. La vie du siminaire lui fut utile
elle mdrit son esprit et lai
A d'autres points de vue :permit de completer ses etudes ecclisiastiques. Aprstrois ans, il connaissait suffisamment le portugaisn
pour se lancer dans la carriere qui convenait le mieux
A sa nature, celle des missions. Du s6minaire de Bahia,
ii passa aux missions du Caraqa. C'etait plaisir de levoir se d6penser, franchissant a cheval les longs
espaces qui s6paraient les villages, prechant avec feu,d'une voix extraordinairement puissante, donnant.
partout libre cours A son zile evangilique. Et cela
dura dix ans.
La distance ne l'emplchait pas de penser a sa mere,.
qu'il ainlait tendrement. II eut envie de la revour,,
obtint la permission, prit le bateau et arriva dans son•.
pays natal le 3 juillet 1914. C'est 14, deux jours aprbs,
que l'atteignit I'ordre de mobilisation. Infirmier militaire a Bergues, il resta dans cette localit& pendant le
bombardement, pr&tant main forte pour 6vacuer les
malades et les blesses a toute heure du jour et de;
la nuit.
La paix conclue, il s'expatria de nouveau. Les missions de Bahia le retinrent prbs de trois ans. Aprs .
un sijour a I'h6pital de Pernambuco, oH 1'avaient
conduit de fortes fivres, il s'embarqua pour la.France,
sur l'ordre des m6decins.
A Rennes, recommenca pour lui la vie de mission-
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naire. II y resta trois ans. La Maison-Mere l'eut
ensuite. II en sortait de temps A autre pour donner des
missions ou rendre quelque autre service. Les cent cinquante enfants de l'orphelinat Saint-Louis, dont il
6tait I'aum6nier, occupaient une grande partie de
son temps.
Sa maladie de foie s'aggrava vers la fin de l'annee
1927 et lui causa,--durant les quatre derniers mois
surtout, dts souffrances atroces. II les offrait a Dieu
en expiation de ses fautes, pour que les portes du ciel
s'ouvrissent plus vite devant lui. II vit avec s&rinit6 la
derniere heure approcher et mourut dans le baiser du
Seigneur, 6difiant par sa piet6 tous ceux qui 1'approchaient. Les enfants de Saint-Louis s'unirent au cortege qui l'accompagnait A sa derniere demeure.
19 avril. - Encore un deuil. Cette fois, c'est un
frere coadjuteur, le frere Dufresne, qui disparait,
emport6 par l'arterioscl6rose. Sans aucun doute, en
apprenant cette triste nouvelle, les anciens de SaintLazare seront douloureusement 6mus: le frere Dufresne
etait si aim6 !'
Nous tenons de lui quelques renseignements sur sa
jeunesse : a J'ai 6t6 baptis6 a la paroisse de Wulverdinghe, le 3 octobre 1869, lendemain de ma naissance;
j'ai fait ma premiere communion a 1l'ge de dix ans et
sept mois; j'ai appris A lire A l'6cole communale de
Wulverdinghe; A l'Ige de cinq ans, j'ai appris l'6tat de
travailler la terre; je suis demeur6 chez mes parents
jusqu'& I'ige de vingt-deux ans et six semaines; je
suis parti pour l'armie au mois de novembre 1891; j'ai
et6 en garnison a Maubeuge; j'ai quitt6 le service
militaire au mois de septembre 1893; en quittant le
service militaire, je suis rentri chez mes parents, oi
je suis demeur6 l'espace de neuf semaines; puisje suis
II
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entr6 chez les Lazaristes, comme frere postulant, e ;
l'annee 1893.

Le frere Dufresne 6crivait ces mots le 2 juin i894ý
il ajoutait : ( Je possede actuellement la somme de
14 fr. 1o c.

Les qualites du frbre Dufresne se manifesterent de
trbs bonne heure.
Le jour de sa premiere communion, il ne touchait
pas au dessert; on le pressait de se servir : N
Noa.
r6pondit-il, je pr6fere donner ma part a une pauvre
malade. " aDans ce cas, lui declara son frere Charles,,.;
tu auras le double. ,
Tous les dimanches, aprbs v&pres, il visitait les
malades ou les malheureux, les encourageait, lear
apportait du lait, des pommes, des pommes de terre-

Quand on le voyait tout r6joui, on devinait qu'il venait de.
faire quelque bonne ceuvre, et I'on ne se trompait pas.

On avait P'habitude en famille de r6citer, chaque ,
soir, les cinq dizaines du chapelet. Un seul enfant
faisait exception : c'&tait Charles. Tandis que lesautres priaient, Charles &tait plong4 dans la lecturede son journal. Auguste souffrait de cette attitude.
EnvoyA i la fire de Saint-Omer, il rapporta de la
ville de petits cadeaux pour les siens. Chacun reut "
un objet, on agreable on utile. Charles ne fut pas
oubli ; il eat m&me la plus belle part : un beau chapelet. a Tn n'as pas besoin de lire, dit Auguste en le lni
remettant; prends ton chapelet et fais comme nous,
tu verras que Ca ne dure pas longtemps. ,
Le fait a 6t4 racont6 par Charles lui-m4me, qui ajoute
a la suite de son rbcit : a J'ai fait comme il m'a dit.
J'ai commenc, a r6flichir et a me rappeler que j'avais

WtC inscrit, a l'ge de sept on hait ans, pour un scapulaire, que je m'6tais engag6 a reciter tons les jours
sept Pater et sept Ave Maria et que la sainte Vierge

- 34 m'avait protig6 de la mort en plusieurs circonstances.
Je n'oublierai jamais le jour oi je faillis recevoir un
coup de pied de cheval a la tete; un centimntre plus pres
et ca y etait; celui ou je tombai du haut d'un arbre trbs
elev ; celui ou, jet6 &terre devant mon chariot, j'eus
tout juste le temps de me metire de c6t6. C'est bien la
sainte Vierge qui m'a sauv6; et maintenant, la nuit,
quand je suis reveilli, je salue Notre-Seigneur, pour
qu'il me pardonne ces jours d'oubli. Ce sont les priires
d'Auguste qui m'ont mis dans le bon chemin. ,
Auguste exersa egalement une heureuse influence
sur sa marraine. Enfant de huit ans, il apprit un jour
que celle-ci, jeune fdle de quatorze a quinze ans, 6tait
allie au bal. A cette nouvelle, ses yeux se.mouillirent
de larmes. En compagnie de son frere Charles, qu'i[
avait pris avec lui, il alla la chercher; sans se laisser
intimider par la foule, il s'icria a: Comment! to oses
offenser Dieu ainsi! Viens avec nous. * La danseuse
rougit et ob-it.
Les ann6es s'6coulbrent. Un mois avant son d6part
pour le regiment, le vent renversa la maisonnette d'un
pauvre homme. Auguste tendit la main pour lui, recut
quelque argent, puis fit une nouvelle tournee dans la
commune, sur la voiture de la maison, pour quiter de
la paille, des lattes, des verges, du bois; cela fait, if
chargea du travail un charpentier et un couvreur. La
maisonnette n'etait pas encore achev6e quand arriva
le jour du depart pour la caserne; il recommanda instamment a sa famille de veiller sur la continuation de
la bitisse; ce qu'on lui promit.
Voili le bon jeune homme soldat. Sa pikt6 resta a la
caserne ce qu'elle etait i la maison. 11communiait tous
les dimanches. Son capitaine, satisfait de sa bonne
conduite, lui donnait toute facilit6 de suivre les attraits
de sa d6votion.
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Ayant appris que sa marraine se proposait de se
marier avec un garcon sans religion etmeme que, deja,
la maison des futurs epoux 6tait louie, il icrivit a la
fiancee pour la detourner de son projet, et a son frere
pour le supplier d'emplcher ce malheur. c Si la chose
arrive, lui disait-il, c'est toi qui seras responsable. D
Ses prieres obtinrent le r6sultat qn'il desirait. Le:.
marage n'eut pas lieu. La marraine quitta le village,
trouva une bonne place a Dunkerque et, des 5o francs
qu'elle gagnait par mois, en mit la moitie de cO6t pour
permettre i son filleul d'entrer au s6minaire.
On privoyait dans la faniille qu'Auguste sentirait
un jour l'appel de Dieu et le suivrait. Djai, d&s l'Mge
de douze ans, la vie sacerdotale l'attirait; les moyens
p&cuniaires d'6tudier firent d6faut; c'est ce qui le
retint dans le monde.
Une mission prchbe a Wulverdinghe, vers 1885,
par les missionnaires de Loos l'impressionnavivement.
11 fut de ceux qui ne manquerent aucun exercice et
qui en profittrent le mieux. Ce fut alors que se pr&cisa dans son esprit la risolution d'entrer chez nous
comme fr;re coadjuteur. Cette resolution ne le quitta
plus; toutefois, pendant son service militaire,a pensee
d'entrer chez les j6suites de Lille l'obseda quelque
temps; son aum6nier militaire mit fin a ses hesitations
en le dirigeant vers Saint-Lazare.
Quand il pensait a sa vocation, il se disait int&rieu-

rement : a Du moins, je serai religieux et je pourrai
consacrer ma vie i J6sus-Christ en imitant ses vertus
d'obeissance, de chastet6 et de pauvret&. o II ajoutait
mnme : A Puisque le bon Dieu ne m'a pas permis
d'etre pr&tre, pourquoi, du moins, plus tard ne partirais-je pas avec les missionnaires, comme frere cat6chiste? Je pourrais travailler plus directement a la
vigne du Seigneur, je sauverais des ames; je ne crains
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pas les privations, les souffrances, pas plus que je
craindrais les champs de bataille, s'il le fallait; car
quiconque fait son devoir recevra de Dieu sa v6ritable
r6compense. i
Le service militaire acbev6, Auguste Dufresne
estima que le moment 6tait venn de se donner a Dieu.
Il-trouva de l'opposition au sein m&me de sa famille.
On tenait a le conserver, parce qu'on l'aimait et qu'il
rendait service. Devant son obstination, les r6sistances
tombbrent. u II faut reconnaitre, Auguste, finit par
dire Charles, que to as plus de foi que moi; je n'insisterai plus; va o& Dieu t'appelle; »
Le 18 novembre 1893, son aum6nier militaire le pr6sentait en ces termes k M. d'Onofrio, superieur du seminaire de Solesmes : t Je crois vous avoir fait connaitre
d6jh le d6sir de mon petit militaire Auguste Dufresne
d'entrer en religion et d'8tre-missionnaire. Ce saint
jeune homme a termin6 son service militaire depuis
prbs de deux mois, et son d6sir, naturellement combattu par la famille, serait peut-etre sur le-point de se
rialiser; il me dit, en effet, qu'il a obtenu l'assentiment
de son pere pour son d6part et qu'il voudrait partir le
plus t6t possible. Je suis absolument de son avis et je
viens vous dire aujourd'huique j'ai dirigi ses pas vers
votre Congregation... Vous connaissez sa pi6te, son
innocence, sa simplicit6, son courage. Sa g6n6rositi et
sa docilit6 ne sont pas moins admirables. Son seul
d6sir est de pouvoir aimer et faire aimer le bon Dieu,
de se sanctifier et de travailler a sanctifier des Ames. »
Pendant son service militaire, le frire Dufresne
etait alle une on deux fois au s6minaire de Solesmes;
M. d'Onofrio I'avait vu, compris et aim-. a C'est une
recrue dbj&formte, ecrivait-il au P. Fiat en prisentant
la demande d'admission; on dirait un vrai trappiste. )
Une autre lettre vint du cure de Wulverdinghe; elle
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contenait ces mots :
II est tris sain d'esprit, d'ua
jugement droit et d'un caractere tenace. Sa piet ,;
nullement exag&ere ni excentrique, est on ne peat ,
plus favorablement juge par la population. Toutes
les personnes, m&ne les moins bonnes, ae parlent de
lai que trbs respectueusement, le sarnommant Ie bon etpieux Auguste. Et en cette matiere, Riverend Pere,
le vox populi en notre pays de foi n'est-il pas toujours
le vox Dei??
A Saint-Lazare, oji il ariva le i3 dicembre 1893, le
I
frire Dufiesne fut regu par M. Louwyck, originaire, comme lui, de Wulverdinghe et bien renseign6 sur les
qualitbs du jeune postulant.
On devine les dispositions dans lesquelles le pieux
jeune homme accomplit son s6minaire interne; il se
laissa former avec la plus grande docilit6; aussi, sonf.
temps de probation termine, la Maison-Mere le garda ^
pour elle.
Aprbs quelque temps passe I'infirmerie, il fat mis
au rifectoire. C'est 1M que la plupart d'entre nous I'ont
connu. L'affabilite constituait le trait dominant de
son caractere. II 6tait pieux comme un ange, aimable
et doux comme saint Francois de Sales. On etait ravi
de sa complaisance. Avec cela, ordonna, range,
propre, travailleur. II semblait fait pour I'office du,
refectoire, tant il le remplissait bien.
La guerre vint. II fat mobilise a 1'ambulance de
Gentilly, s'occupa de jardinage, obtint, par I'intermediaite de I'abb6 Lemire, une midaille du gouvernement. La Maison-Mere le reprit apres la demobilisation.
La lingerie lui fut confie, puis le refectoire.
Cependant, le s6jour de Gentilly avait reveille en lai
l'amour de la vie champ&tre : il se prit a- rver culture,
6levage. La propri6t4 de Beaucamp lavait fascint :
de grands jardins, de beaux p&turages, des bois
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perte de vue, cet isolemeut de la campagne qui favo-

rise la miditation et la priere, cette immensit6 d'espace
qui rappelle I'infini. Le frere Dufresne y fut envoy ;
il s'y plut, puis s'y ennuya. II revint, dijh bien
malade, le lendemain on le surlendemain de Piques.
Le m6decin le vit, pensa qu'avec un r6gime tout
s'arrangerait. Le bon frere, au contraire, sentait que
la mort itait proche; il le disait, la disirait, s'y
pr6parait, mettait ses affaires en ordre. Et quand
tout fut pret, le boa Dieu vint Ilui : c Tu m'as bien
servi sur terre, itest temps de recevoir la r6compense
an ciel. ) Et le frire Dufresne alia au ciel en souriant,
comme il avait souri toute sa vie.
22 avril. -

F&te de la Translation des Reliques

de saint Vincent de Paul. La Maison-Mre a 1'habitude
de comm6morer par des cer6monies solennelles, chaque
ann6e, le jour du Bon-Pasteur, les honnenrs rendus
par le peuple de Paris an corps de notre bienheureux
Pare le 25 avril 183%,lors du transfert de ses restes a
travers les rues de la capitale, de Notre-Dame a la rue
de Sevres. Le cardinal archevique de Paris a pr6sid6
nos offices; Mgr Bonnefoy, vicaire geanral de Nimes,
nous a parl6 en chaire, avec cette 6loquence simple et
touchante que conseille la petite m6thode, de la gloriication du corps de saint Vincent A travers les Ages.
Nous eimes l'honneur de poss6der, quelques heares,
au milien de nous, Mgr Baudrillart, de 1'Acadimie
francaise; Mgr Chaptal, auxiliaire du diocese; les
sup&rieurs generaux des Missions 6trangbres et .du
Saint-Esprit, et quelques laiques 6minents. Rien ne
manqua, pas mmme le Deo gratiastiaditionnel.
M. Vandamme, ancien visiteur de la province de
Belgique, a compos6 sons ce titre : le Corps de saint
Vincent de Paul, un livre tris document6, que les

-328ev6nements post6rieurs ont forcement rendu incomplet.
M. Collard a bien.voulu completer l'ouvrage; son
travail a etC publiC plus haut; il sera tirA & part et
envoy6 a ceux qui en feront la demande.
24 avril. -

Arratons-nous un instant sur cette date,

qui nous est chbre, car elle nous rappelle la naissance
de notre saint Fondateur. De cette naissance aucun
acte officiel ne nous est rest6, parce qu'avant 162*
1'usage des registres de catholicit6 n'6tait pas encore
connu dans la paroisse de Pouy. Aussi, en 1 70 4,
quand, dans ses articles, le vice-postulateur de la_
Cause de beatification voulut d6montrer que saintVincent avait recu le bapt6me, il dut recourir as,
raisonnement suivant: cLe village de Pouy a toujours .;
fait profession de la foi catholique et de 1'obkissance,
et soumission an Saint-Siege, en sorte que tous ceuzx
qui naissent en ce village recoivent le bapteme et laý
confirmation an temps qu'il le faut, et on ne penatdouter que le Serviteur de Dieu susnomm6 n'ait e6tE
baptis6 et confirm..

I

La maison natale resta debout jusqu'en 1682. Une
lettre de Bernard de Paul, petit-neven du saint,,,
apprenait i Saint-Lazare, au mois d'octobre, qu'elle :
venait de a tomber par terre a, mais que, par bonheur,
la chambre otiM. Vincent 6tait venu au jour c se:
conservait tout entiere, comme par miracle ). Helas! ce ne fut pas pour longtemps. Le dix-septibme siiclene touchait pas a sa fin que la chambre s'rcroulait i
son tour. M. de Lostalot, curt de Pouy, bltit unsl
oratoire sur son emplacement. A c6te, fut plantee une
belle croix en bois, qui ne resta pas longtemps intacte, _
car les phlerins, desireux d'apporter chez eux un souvwnir, lui firent mille entailles avec leurs couteaux dec
poche.
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M. de Cbs, pretre de la Mission, envoye a Pouy par
M. Watel pour proceder a une enquete, apprit des
t6moins entendus les renseignements que nous venons
de donner.
Aujourd'hui, au Palais de justice de Paris, hommage
inattendu A notre confrere M. Hue ivariste, le missionnaire bien connu par ses ecrits. M. Vailant-Couturier, le cilbre communiste, comparaissait devant la
i I'Chambre correctionnelle pour excitation de soldats
A la desertion. Public tres nombreux, car Cachin et
Doriot 6taient convoqubs comme temoins. Doriot fit
sur les 6v6nements de Chine une conference d'un
grand intre~t, Cachin prefera parler de la situation
6lectorale et de la pression gouvernementale pour
empacher l'6lection des d6put6s communistes. ( Quoi
qu'on fasse, conclut-il, nous serons Olus dimanche
prochain. )
s'expliquer,
Vaillant-Couturier, appel6 ensuites'amusa du substitut Cassagnau : a Vous m'avez- poursuivi, dit-il, pour un article anodin. J'en ai ecrit
d'autres, beaucoup plus violents, que je vous.demande
la permission de vous lire. Ce sont ces articles, non
poursuivis, qui auraient du faire dresser vos cheveux
sur votre tete. )
La salle partit d'un fou rire, car le substitut est
chauve.
Rappelant alors la conference de Doriot, VaillantCouturier ajouta : ( Vous avez d6, Messieurs du
tribunal, etre trbs interess6s. Ce n'est pas tous les
jours qu'on entend parler de la Chine par un homme
qui revient de la Chine. En ce qui me concerne, avant

que Doriot allAt A Shanghai et a Hankeou, je -ne
connaissais la Chine que par un livre delicieux. ,
Le president : a Ah! je sais, le Voyage en Chine. ,
t Non, non, reprit Vaillant-Couturier, le Voyage en
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Ckine est une-op&rette; moi, je lis des livres serieuxi
mais je ne vous empeche pas d'aimer loplrette.
Et les rires recommencfrenta Non, ajouta le d6put6 communiste, le livre dlicieux auquel je faisais allusion est celui du R. P. Huc;-_
c'est un pretre d'un esprit charmant. n
Et, i L'toanement gne6ral, le farouche revolw
tionnaire entreprit un 6loge dithyrambique de M. Hue.
L'Humtantil n'a pas jugE bon de reproduire cet loge;_,
nous le regrettons, car les lecteurs des Annaies en
auraient profit6.

PORTUGAL Lettre de M. MOXl,

pritre de la Mission,

i M. LE SUPERIEUR GENERAL

Lisbonne, 3 mars 1928.
MONSIEUR ET TRBS HONORk PkRE,

Votre binidiction, s'il vous plait
Mon teligramme d'avant-hier vous a dbja appris la;
mort subite de M. Caullet, que rien ne pouvait faire*
prevoir. La veille, il avait fait le chemin de croix unpeu p6niblement, s'agenouillant avec difficult6 ia
chaque station et changeant de ton plus d'une fois.
Cependant, il soupa comme a l'ordinaire, fit la: recreation gaiement, d'une maniere plus expansive
qu'a l'habitude. Le lendemain, a quatre heures du-i
matin, il r6pondit distinctement an Benedicamus
Domino, mais n'apparut pas A l'oraison. On ne s'en
etonna pas, jugeant que quelque chose d'urgent avait
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pu le retenir &la chambre. A cinq heures vingt-cinq,
au moment de I'Angelus, le frbre alia voir s'il allait
descendre ponr la messe, qu'il avait 1'habitude de dire
A cinq heures trente. Ne recevant pas de reponse, il
entra et le trouva 6tendu &c6ti d'une petite baignoire.
Effray6, ii vint m'appeler aussit6t. Je le trouvai
couch6 sur le dos, les yeux encore ouverts, la bouche
pleine de bave et de sang. Je lui donnai vite une
derniire absolution, mais je crois qu'il itait mort,
bien que son corps fut encore chand. Avec les freres,
je li fis sa dernibre toilette, le rev6tis des ornements
sacerdotanx et exposai son cadavre dans la grande
salle d'entr-e, oa il resta jusqu'au dimancbe-4 mars,
a quatre heures de 1'apres-midi. II y avait juste
quatre semaines qu'il recevait, &la lCgation de France,
la croix de la L6gion d'honneur.
Aujourd'hui, 5 mars, la messe d'enterrement fut
chant6e A dix heures. L'absoute fut donn6e par le
vicaire general dn patriarcat au nom de Son 9minence
le cardinal patriarche, qui 6tait vent, la veille, prier
personnellement aupres da cadavre de M. Caullet.
Y assisterent Leurs Grandeurs les 6veques de Beja et
de Trajanopolis, le chargi d'affaires du.Saint-Siege,
M. le ministre, avec.tout le personnel de la iegation'
et du consulat, toutes les representations des asso-.
ciations de la colonie frangaise et des diffirentes

oeuvres de Saint-Louis, bien des membres du clerg6.
En un mot, son enterrement fut une imposante manifestation de sympathie. Au dire du m6decin, M. Caullet
souffrait d'artiriosclrose et est mort de congestion

chrebrale.
Votre tres humble et tres divoau

fils

Ferdinand MorN,
-i. p. d. 1. M-

-
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Lettre de ScEUR BoUIuET, Fille de la Chariti,
a M. LE SUPtIEUR G.EN"RAL
Lisbonne, H6pital Saint-Louis, Ie 6 mars 1928.

MoN TRks HosoRE PERE,
Votre biaddiction, s'il vous flait!
Vous avez appris par M. Mone la grande perte que
vient de faire la petite Mission da Portugal, le 3 conrant, par la mort subite da bon M. Caullet. Des ce
jour, j'ai &criti N. T. H. Mire, et maintenant, aprbs
1'enterrement, je ne puis manquer de venir vous dire
quelques mots de 1'impression gienrale qu'a causeele
d6part inattendu de ce respectable pretre de 76 ans,
plein d'activite et meme d'esp&rances.
Le ministre de France, dans an eloquent et pieux
discours, a montr6 le Jravail perseverant de cet infatigable ouvrier, digne successeur de M. Miel, qui
reprisenta l'aglise franCaise triomphante dans la fondation, a Lisbonne, de toutes les associations catholiques, puis de M. Fragues, qui, en des temps malheu-reux, representa 1'Mglise francaise souffrante, comme
lui-waba la representa persivirante. II fit un touchant
rapprochement de la c6rmonie qui eat lieu a la lkgation francaise il y a juste un mois, jour ou le gouvernement francais, reconnaissant les services constants
qu'il rendait a la patrie, absente depuis pres d'un
demi-siecle (48 ans), lui dcernait la croix de chevalier
de la Legion d'honneur, ce qu'il avait de mieux,
quoique recompense inf6rieure ses m6rites, et incomparable avec celle qu'il avait m6rit6e et qu'il est all6
recevoir. Le bon Dieu a donni une journee ensoleillee,
entre des jours sombres, pour qu'une v6ritable manifestation reveillat encore tout Lisbonne. L'6glise Saint-
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Louis fat dix fois trop petite pour contenir la foule;
mais, an cimetibre, toutes les associations, jusqu'aux
groupes des 6coles des Enfants de Marie, trouverent
place. Les pauvres qui suivirent a pied le corbillard
6taient tres nombreux; c'est Ie t6moignage de reconnaissance le plus 6loquent.
C'est lui seul qui dirigeait toutes les bonnes oeuvres:
jeviens deparler avec M. MonA au sujet des reunions
annonc6es des Danes de la Charit6 et des Enfants de
Marie. 11 a Wt decidA que rien ne serait omis, excepti
la retraite des Enfants de Marie portugaises que le
regrett6 d6funt s'6tait propose de pr&cher cette
semaine.
Votrefille respectueuse et obiissante,
Saur Marie BoUILLET.
LA MORT ET LES FUNERAILLES DE M. CAULLEr
(Extrait de la Croix du Nord, avril a928) -

Plusieurs journaux de Lisbonne ont donn6 sur le
P. Caullet de longs'et tres e~ogieux articles a l'occasion de sa mort si soudaine. Nous extrayons des buit
colonnes que lui consacrent Las Novidades, ce qui suit:
i Le samedi 3 mars, i quatre heures du matin, le P. D.
Caullet s'etait lev6, comme de coutume, pour l'oraison
et sa messe & Saint-Louis. Comme il ne descendait pas,
on monta dans sa chambre, et on le trouva affaiss6 sur
lui-mime; il 6tait mort. La veille, il s'6tait confess&.
c La nouvelle s'en r6pandit bient6t dans Lisbonne
et y causa une vive emotion.
qui a passe quelques dizaines
* Le P. Caullet,
d'ann~es au Portugal, "Ctaitdevenu un ami dans les
meilleures familles de Lisbonne. Pretre tres vertueux,
son conseil bien 6clair6 servait la v6rit6 par sa since-
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rite et inspirait conviction et, par suite, divouement :
sa noble personne.
« Religieux modile, patriote ardent, d'une bonte qui
s6duisait tons les coeurs, le P. Caullet savait susciter
en sa faveur les admirations et les sympathies.
<c I y a exactement un mois, pour ricompenser son
zEte, M. Pralon, ambassadeur de France, lui imposit
la L6gion d'honneur de son gouvernement, qui ea
constituait une authentique cons6cration. Le gouvernement portugais se preparait a lui donner I'Ordre dfa
Christ, bien meriti.
( Le P. D6sire Caullet est n6 en 1852,dans le departement du Nord, a Aubers, canton de La Bassie.
Apres son seminaire a Cambrai, il entra, en 1875, l

la Maison-MWre des Lazaristes, A Paris, oui il acheva :
ses etudes et fut ordonn6 en 1878. Professeur i Sois-sons, pour sa sante il fut envoy6 an Portugal, ou l'accueillit le saint et illustre pretre Miel. II succida plus
tard h un autre illustre pr&tre, le P. Fragues, au rec- .
torat de Saint-Louis-des-Francais, nomm6 a cette
charge par le ministre, M. Delcass6, et devint en mime
temps Provincial des Peres de la Mission et des Filles:
de la Charite en Portugal.
AAu cours de ses fonctions, il prit une part sp6ciale _
a la direction de deux puissantes fondations: l'Hospice
c Princesse Amelia » a Funchal, et 1'Institut professionnel a Lisbonne.
SI1 fut aussi l'energique et intelligent promoteur de
1'CEuvre des tcoles chritiennes, de l'Association des
Damesde la Charit6, de l'CEuvre des Meres chretiennes,
des Enfants de Marie, de la Conf6rence de SaintVincent-de-Paul, sections portugaises et fran aises.
II n'estpas de limite qu'il ne sit franchir. Son action
de la chariti fut grande et l'on peut affirmer qu'il a
sem6 le bien au Portugal. Dans les conf6rences qu'il
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donnait, il vantait beaucoup et recommandait particulibrement a ses auditeurs les Exercices spiriluels du
P. Mancel Bernardis.
( Arriv6 a Lisbonne le 8 janvier i88o, il avait pris

en grande affection le Portugal, et quand, il y a deux
ans, il accomplit son dernier voyage au pays natal, il
avait eu la dl6icatesse de prendre le temps n6cessaire
pour aller prier sur les tombes des soldats portugais
morts au service de la France, a la guerre derniere.
« Des que la nouvelle de la mort du P. Caullet fut
connue a l'ambassade, M. le ministre se rendit &SaintLouis pour. offrir ses condol6ances aux collgues du
defunt.
( L'Eminentissime cardinal patriarche, malgr6 son
etat de sante, daigna s'y rendre aussi. Le jour oh le
P. Caullet recut officiellement la croix de la L6gion
d'honneur, le cardinal lui avait adressA quelques vers
francais. D'autres liens que-la seule amiti6 unissaient
leurs cceurs, selon un temoignage public du patriarche.
a Pendant tout le temps que le corps fut expos6, des
centaines de personnes de toutes les classes, francaises
et portugaises, d6fildrent devant le corps du defunt,
rev6tu du surplis et de l'6tole, reposant tranquillement, la figure refltant la douceur et la paix. Et
bien des larmes itaient versees devant la dkpouille
mortelle du P. Caullet par les Portugais comme par
les Francais. Ils sentaient qu'ils perdaient en lui un
loyal et prccieux ami.
i( Le dimanche soir, le cercueil fut porti & '6glise,
et les portes en resterent ouvertes toute la nuit au
public; le lendemain, des cinq heures et demie, des
messes furent c6l6brCes, toutes les demi-heures, par
les chapelains et tous les pr&tres qui se presentirent. D
Les funkrailles eurent lieu le lundi 5 mars, I
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dix heures. Les Novidades en donnerent avis en ces
termes :
t Le ministre de France, president, et les membrcs
du Conseil de fabrique de l'6glise Saint Louis, roi
de France, ont l'honneur de faire part i la colonie
franqaise et aux amis de Saint-Louis, du d6ces de
M. l'abb6 DisirT-Theophile Caullet, cbapelain de
1'eglise, chevalier de la Legion d'honneur, et les
prient d'assister a son enterrement, qui aura lieu aa
cimetiere occidental, a l'issue du service funebre
ce16br 'a 1'6glise Saint-Louis, le lundi 5 mars, a
dix heures.
« Apres les trois salves d'honneur, commencal'office
dans 1'eglise Saint-Louis trop etroite, regorgeant de
personnes de toutes conditions. Aux prie-Dieu,
Son Exc. Rme l'6veque de B6ja, arriv6 la nuit, veuu
tout exprbs a Lisbonne pour les funfrailles ; l'evque
de Trajanopolis, auxiliaire et vicaire general dat
Patriarcat, del6gu6 du ven&rable Mgr le cardinal
patriarche; Mgr Ephrem Forni, charg6 d'affaires do
Saint-Siege.
« De chaque c6t6 du maitre-autel, M. le ministre de
France et tout le personnel de 1'Ambassade et du
Consulat, et des notabilit6s de la colonie francaise a
Lisbonne; puis M. le ministre de Belgique. Dans le
choeur avaient pris place encore une d6elgation des
ecoles catholiques de Saint-Louis et des Sours de
l'h6pital frangais, enfin, de nombreux pretres et
autres personnages nqarquants de la capitale.
a Le R. P. Mon6, sous-chapelain, cdlebra la messe,
assist6, a I'autel, du P. Cardoso et du P. Braulio
Guimaries.
(CL'6veque de Trajanopolis donna l'absoute.
( Parmi les notabilit6s presentes & la c6r4monie
funebre, on remarquait M. le ministre de Belgique a
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Lisbonne, Mme Pralon, le secretaire des Affaires
6trangeres du Portugal, M. Rodrigues Pereira, repr6sentant M. le ministre, le consul de France, le doc-

tear Neto, le docteur Charles Lepierre, le comte de
Nafra, D. Thomas de Villiena, MM. Lucien Lallemant,
Louis Godefroy, le vicomte de Santarem, PImile Burnay,
le colonel Delhome, attache militaire frangais, les
directeurs de l'Agence Havas, du Credit Lyonnais, du
College de France, le president de la Chambre de
Commerce francaise, de la Ligue des Combattants de
la grande guerre, de nombreuses dames de la colonie
francaise et de l'aristocratie portugaise, etc.
a Son tminence le cardinal patriarche s'etait fait
reprisenter par Mgr Alberto; I'archev&que d'Evora,
par le prieur de 1'Incarnation; les journaux de Lisbonne, O Diario de Lisboa, par Sr Noberto Lopes; et
Las Novidades, par son r6dacteur principal, Sr P. Lopez
da Cruz, qui, apres la c6r6monie, retourna h SaintLouis renouvelerpersonnellement les condol6ances du
journal au R. P. Mone.
4 Toutes ces aotabilit6s et une assistance nombreuse, a pied et en automobile, se rendirent 6galement au cimetiere, oji, apres les prieres de l'inhumation, M. le ministre Pralon prit la parole. ,)
Dans une improvisation, qii lui est tres facile,
M. 1'ambassadeur vanta les vertus religieuses et
civiques du d6funt, qui fut un prktre remarquable.
( II y a un mois, dit-il, le 5 fevrier, le P. Desir&
Caullet recevait I l'ambassade la Legion d'honneur;
c'6tait un jour d'all6gresse-; aujourd'hui, 5 mars, c'est
un jour de deuil. La Providence semble avoir voulu,
avant le grand voyage, qu'il reqit la plus haute faveur
que les hommes lui pouvaient offrir.
4 Tel il fut dans la vie, humble et modeste, tel il est
mort aprbs avoir servi sa foi quarante-huit ans. La-
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veille encore, il avait pr6sid, les c6remonies de.l
Voie Sacrie'. Son dernier acte fat done au service
de Dieu.
SJ'aime a me le representeraujour de la cir6monie,
entourb de prelats, de diplomates et de militaires :
sons sa soutane simple de Lazariste, il paraissait le
pins grand de tons. Tous, les m6mes qui avons assisti
a son apothbose de pretre exemplaire et grand
Franmais, nous sommes ici presents pour rendre
hommage i son apostolat hbroique. 'a
Et M. I'ambassadeur conclut : u Je me sens r&con-.:
forte par la presence de tant de Portugais, qui.

temoignent leur estime pour le chapelain de SaintLouis; son Ame se rejouira de cet hommage de Ie
patrie d'adoption oh il a v6cu un demi-sicle.
a Au nom du gouvernement de la R6publique et e4:
mon nom personnel, je m'incline devant les restac
mortels de ce noble Franqais, qui a glorifie sa patri
et sa religion.
Les paroles de l'illustre diplomate ont caus6 nn
profonde emotion. A l'ambassade, le drapeau franaaisavait kt6 mis en berne.

I. Exercice du Chemin de la Croix.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. BAETEMAN, fritre de la Mission,
M.
. LE SUPERIEUR GENERAL
Mendida, le

28

janvier 1918.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binxdiction, s'il vous plait
Les 6venements sont rares, dans mon coin perdu
des brousses africaines; aussi, je profite de ceux qui
viennent de se passer par ici pour venir vous donner,
un peu plus longuement, des nouvelles de ce nouveau
poste de Mendida, assez recent dans notre catalogue.
Vous savez nos d6buts penibles, nos camouflages,
que plusieurs ont trait6s de cfolie, ,la longue pAriode
de silence, durant laquelle je ne pouvais qu'attendre,
plus ou moins patiemment, que sonnit I'heure du bon
Dieu. J'Ttais venu ici avec la perspective d'y rester
cache au moins dix ans, avant de rien entreprendre;
mais les prieres et les sacrifices qui ont 6te offerts L
Dieu de toutes parts, ont fini par attirer sur nous la
ben6diction de Dieu et une victoire rapide et complete,
dont je suis encore tout m6dus6.
Je suis connu comme pretre; tous. les m6tiers
d'autrefoig sont oubli6s; mon ecole fonctionne avec
vingt 616ves, dont quinze internes, ces derniers presque
tous a la communion quotidienne; je vais, d'ici deux
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ou trois mois, avoir tne chapelle publique; tous les
chefs, petits et grands, recherchent mon amiti ; 'an
dernier, j'ai enregistr 6 vingt-deux baptcmes, et cette
anne s'annonce pleine d'espoir. Comment voulez-vous
que je ne loue pas le Seigneur, qui a daign6 se serir
d'un miserable instrument comme moi pour ses
grandes oeuvres a Lui ?
Le pas fait en avant depuis cinq ans dipasse nos
esperances les plus optimistes; je sens germer les
Ames autour de moi.
D'aucuns, pen fixbs sur la valeur des efforts de
I'homme, seraient tent6s d'y voir une reussite humaine..
Mais moi qui ai vicu les heures sombres da debut, qui
ai dfi vaincre des dificultis inimaginables, qui me
rends si bien compte de ce que cette entreprise avait
de surhumain, je suis obligi de dire en toute v6ritC :
le doigt de Dieu est lk!
Depuis la beatification de notre martyr, les choses
se sont pr6cipities au point de nous dcontenancer:
fleurs rouges tomb&es sur notre terre aride, parI'intercession de son sublime enfant.
- Une chapeUe a la capitale.
- Mon a d6camouflage ) ici.
- Un accueil feerique a mon retour d'Europe.
- La p6n6tration an pays Kemantes, par M. Sournac, apres treize tentatives infructueuses.
- L'arrivie des Filles de la Charit6.
- Une 6cole ici et bient6t une chapelle. '
- Un premier noyau de chritiens fervents et
d'enfants qui sont deja ap6tres.
- Tout un district qui, chef en tete, veut venir a
nous.

A vrai dire, tout cela, en sept mois, est un bouquet
de fleurs qui n'ont pas pu germer sur la terre et qui
me viennent que du ciel.
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M. Granier, Supirieur des missions du Choa, n'avait
pas pu encore venir visiter le pays. J'avais beau lui
faire de loin un tableau consolant du present et de
i'avenir, il est des choses qu'on ne croit bien qu'en les
voyant de pres. Aussi, cette annie, apris notre retraite
annuelle a la capit-le, il a bien voulu venir m'accompagner ici. Encore vert et b(n cavalier, il a pu faire
ces 12o kilometres qui nous s6parent de la capitale,
en trois jours. Le confort manque bien un pen : le
froid des nuits; la chaleur cuisante des immenses
savanes oji, vers iidi, u J'air qui bouge n prodigue
ses brflures; les longues 6tapes A mulct; le vent qui,
la premiere nuit, fit presque tomber les tentes; les
repas improvises; tout cela produit une salade
d'impressions dont on se souvient longtemps.
A une heure de Mendida, nous fumes accueillis par
un peloton de cavaliers (Galla) qui, chef en t&te,
executerent en notre honneur des charges furibondes.
Les ~61ves, aussi, etaient l1. Un peu plus loin, un
m6nestrel conduisait un groupe de jeunes gens qui,
alertes et joyeux, poussaient des chants de guerre
avec un entrain endiable, pendant que les femmes, sur
les hauteurs, lancaient leurs cris de joie et que parlait
la poudre. L'entr6e en ma cabane, tout itonn~e de se
bruit insolite, fut done triomphale.
II fallut, necessairement, disalt'rer les gosiers
fatigues : bire indigene, hydromel, alcool arriverent
et produisirent leur effet accoutumi. C'est alors que le
chef me confia que, s'il avait voulu, il aurait mobilise
plusieurs centaines de cavaliers; mais, ajouta-t-il,
nous vous aurions ruin6, car nous buvons beaucoup!
C'est vrai I
Des le soir me~e, commenga une procession qui
devait durer huit jours et qui nous amenait une foule
de braves gens avec leurs petits cadeaux. J'ai eu la

-

342 -

curiosit6 de faire le compte, et je relive : 8 neormes
pains ronds, 206 galettes d'orge, 145 pains de froment,
19 jarres de bire, 2 d'hydromel, 6 moutons, 2 cbhvres,
4 courges, 60 mesures de grain, 34 eufs, 3 mesures de
pommes de terre, 4 litres de lait, 6 poules, une corne
de beurre et un sac de grain grille pour le voyage. Les
petits cadeaux, bien qu'ils entretiennent 1'amiti6,
coitent cher ici; mais qu'importe ! J'tais heureux de
voir tous ces pauvres gens venir saluer celui qu'A cause
de sa barbe blanche, beaucoup prenaient pour un
6veque. En tout cas, cela nous montra que le pays,
non seulement acceptait le fait accompli, mais nons
aimait.
Deux des principaux du pays, tous les deux puissants
et chefs des Iglises principales, demandirent alors
qu'on daignAt recevoir leur enfant a notre 6cole. On
accepta, naturellement, non sans remercier Dieu,'qui
nous envoyait ce renfort.
Notre situation, ici, est done bien assise. Les chefs

sont nos amis, les pauvres nos clients; seuls les pretres
schismatiques et les sorciers nous voient d'un mauvais
ceil, mais se taisent, sachant bien qu'ils ne peuvent
s'attaquer a nous. c Ce sont des gens de Rome,
disent-ils, jls mourront, mais ne c6deront pas! k Belle
r6putation que nous out faite les persecutions pass6es
A trois heures d'ici vers le nord, se trouve un
pays, Amane, 6vang6lis6 autrefois par Mgr Massaia.
Le premier accueil que j'y avais recu, il y a sept ans,
fut plut6t r6frigerant. J'y fus garde a vue tout un jour
et toute une nuit par des hommes arm6s qui entouraient ma tente. Peu a peu, pourtant, les choses
s'ameliorirent; on vint me voir, j'y allai plusieurs fois.
Toujours bien recu, je commencai & devenir un ami.
II y a ~eux ans, le principal du pays m'amena son
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enfant, diacre de quinze ans; c'est la plus belle ame
que j'aie rencontrie par ici.
A l'occasion de l'arrivee de M. Granier, nous nous
rendimes done chez ces braves gens. Il fallut, durant
cinq heures, rester assis, causer, manger et boire.
Plusieurs pretres et lettres du pays 6taient l. Au
moment du depart,, le pere de 1'enfant dont je viens
de parler voulut nous ouvrir son coeur : cc Nous
benissons Dieu, dit-il, de nous avoir donne des peres
comme vous. Nous ne pardonnerons pas a ceux qui
out si mal requ Abba Zenam (le pare de la pluie ; c'est
le seul nom sons lequel je sois connu par ici). Nous
n'etions pas dignes, peut-etre, de I'avoir parmi nous.
En tout cas, nous vous aimons: Vous etes nos plres.
Nous vous avons donne ce que nous avions de meilleur :
nos fis ainss! Les autres suivront, et nous tous,. un
jour, bient6t peut-6tre, nous suivrons nos enfants. )
M. Granier, visiblement 6mu d'entendre ces paroles
si pleines de promesses, de voir les autres membres de
I'assembl6e r6p6ter : c C'est bien vrai! )) de voir une
pauvre femme, catholique, pleurer de joie, leur
r6pondit avec tout son cceur, les remerciant et leur
promettant qu'on ne les oublierait pas.
De fait, quand les constructions qui s'imposent ici
cette annie seront au point, on iras'installer LAmane.
Je commencerai par un petit jardin,on continuera par
une icole et, avant deux ans, nous y aurons une
chapelle aussi.
De divers c6tes on nous appelle encore, en particulier ý Debre-Berehan, grande ville et ancienne
capitale, sur laquelle les protestants ont d6ji jet6 les
yeux. 1I faudrait les y pr6venir. Parmi mes 6lves,
j'entrevois d6jk plusieurs vocations sacerdotales;
d'autres feront de hons catechistes. L'avenir sera
done beau. La periode des persecutions violentes est
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close; pourtant, le fanatisme des schismatiques ne
d6sarmera pas, mais on dirait que Dieu y pourvoit
lui-meme en m'envoyant presque exclusivement des
fils de chefs et des fils de pretres. C'est une force en
vue des 6evnements toujours possibles, surtout en ce
pays oa les oeuvres, jusqu'ici, semblaient install6es sur
des volcans. Pour le moment, il me faudra ralentir
I'ilan, je le sens, et serrer les freins. Une avance trop
rapide ne pourrait que nous nuire! Je ne veux pas

encore chanter mon Nunc dimitis, mais le reve que je
fs, en plantant ici mon moulin, de voir une chretient6
germer autour de mon tombeau, sera r6alise et meme
depass6! Dieu soit beni! M. Granier est rentre a la
capitale, tout heureux de son sbjour ici et des bn&edictions qu'il a vues planer sur ces terres, jusqu'ici si
r6fractaires et si imp6entrables.
Nos Sceurs sont arriv6es vers le milieu de decembre,
accompagnees de M. Granier, qui etait all6 les chercher
(et les attendre 20 jours) a Djibouti. Je ne vous dis

pas notre joie, vous la devinerez sans peine. Nous
n'osions plus les esp&rer! Leur joie ýlelles 6gale la

n6tre. Installbes dans deux cabanes de iouage, durant
que sq bitit leur maison, elles se sont mises, dis le
lendemain de leur arriv6e, a apprendre la langue avec
une ardeur qui fait plaisir a voir. Quelques jours apres,
le catechisme aux enfants commencait, ainsi que la
visite des malades. Leur dispensaire est connu maintenant, et les clients ne leur manqueront pas! Inutile
d'ajouter qu'elles ont produit, en toute la ville, une
profonde impression. Un de mes domestiques me
disait : ( Ce sent des anges! » Quelqu'un, les voyant
descendre du train, les regarda longuement et s'6cria:
t Ce sont des saintes! , Quand on les aura yues a
l'oeuvre, leur influence grandira encore.
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Et je ne disespere pas de les voir, un jour, venir
jusque dans mes brousses. LU surtout elles seront chez
elles! Que de bien a faire! Mgr Barlassina a pu, an
Caffa, grace A ses seurs (une vingtaine), fonder six
nouveaux postes. Tous les chefs lui demandent dee
(( vierges m6decins >. Ici, il en sera sirement de
m6me, et, comme toujours, ouvrant la route a la Foi,
la Charit6 nous fera p6netrer dans des regions ou
jamais nous ne pourrions arriver tout seuls!
Permettez-moi de conclure, comme cela semble
admis, cette petite relation, par un fait qui vous montrera, mieux que tout, la beaut6 des ames que nous
trouvons par ici.' II y a deux ans, un enfant d'une
quinzaine d'annees, ayant termine le cycle des 6tudes
-"thiopiennesprbs de 1'6glise de Debre-Berehan, interrogea un jour son vieux professeur et lui dit :
- Pare, je trouve souvent, dans l'tvangile, des
textes comme ceux-ci:- De meme qu'on m'a pers6cute,
on vous persicutera. Vous serez traduits devant les
tribunaux & cause de votre foi, etc. n Ou sont done,
aijourd'hui, ceux qui sont persecut6s A cause de
leur foi ?
- C'est de 1'histoire ancienne, mon enfant. Personne, aujourd'hui, -n'est plus pers6cute pour' sa
religion.
- Pardon! mon phre. Mais Jesus a dit : a Mes

paroles ne passeront pas! , II doit done y avoir encore,
sOrement, dans le monde, des chr6tiens pers6cutes
pour leur foi! Ce n'est pas vous autres, certainement.Vous avez des terres, on vous respecte. Oh done
sont-ils ?
Et l'enfant, poursuivi par cette pens6e, s'en alla A la
capitale. I1 y fit longuement son enquete. La situation
des Grecs, des Juifs, des protestants, des Arm6niens,
etc., lui parut normale. Ayant entendu parler des

-

346 -

catholiques, il dressa 1'oreille, car on les traitait de
0 musulmans ); supreme injure ici. II y alla, et ne
tarda pas k apprendre que, seule, la religion catholique etait pers6cutee, aujourd'hui comme il y a
Sg9oo ans. Heureux d'avoir trouv6 ce qu'il cherchait,
il vint voir un missionnaire et lui dit:
- Recevez-moi !
- Pourquoi?
- Parce que je veux etre de la veritable religion de
Jesus-Christ !
- Et comment sais-tu qu'elle est chez nous?
- Parce que vous etes les seuls a etre persecutes ?
C'est lU un ( motif de credibilit6 n que ne nous ont
pas appris nos manuels !
Je m'arrete, mon Pere, en vous demandant de continuer k b6nir cette pauvre mission d'Abyssinie. Elle
fut et restera nigra; a cause de cela, elle sera toujours
formosa! Ceux qui y oat vkcu, bataille et souffert
I'aiment. Quand ils en sont loin, sa nostalgie les
ronge. Aprbs pros d'un siocle de pers6cutions, de
d6boires, de ruines, de. perpdfuels recommencements,
elle semble devenir moins ingrate. Au ciel, elle a
trouvi des avocats puissants. Comme partout, ce sont
les ouvriers qui manquent. On essaiera de travailler
de notre mieux, de semer a larges mains; d'autres
viendront, plus tard, qu'une belle r6colte attendra.
A genoux A vos pieds, j'ose vous demander votre
paternelle benediction.
J. BAETEMAN
i. p. d. l.M.
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CONGO BELGE
NOTES DE M.

STAS, PRETRE DE LA MISSION
(suite)
L'ARarvEV

AU CONGO

13 ocobre. - Nous touchions au terme de notre
voyage maritime. Ce jour-la, de bon matin, nous apercumes deux larges promontoires qui semblaient s'avancer Lnotre rencontre, comme deux grands bras dtendus
pour nous accueillir; leau 6tait devenue toute jaunatre,
et on remarquait un courant tres prononcd; nous 6tions
en r6alit6 sur le fleuve c Congo n, fleuve g6ant d'Afrique.
Son cours p6netre lom en mer : son debit est, dit-on, de

60 o000 metres cubes a la minute durant la saison des
eaux basses, et, durant la saison des eaux hautes, il
faut le multiplier par dix. A notre dvoite, nous avions
1'extreme pointe nord-ouest de 1'Angola portugais, et,
a gauche, c'tait notre Congo belge.
L'Elisabethille stoppa an milieu- de 1'estuaire," et,
dbs sept heures du matin, il fut rejoint par un petit
remorqueur, qui lui amenait une soixantaine de noirs
pour decharger les marchandises a Boma et

.

Matadi.

L'arriv6e de ce remorqueur, et 1'embarquement de ces
ouvriers noirs nous offiirent un spectacle presque d6moralisant. Je ne connaissais pas le nigre, mais je ne
m'attendais pas a le trouver si 6loign6 de notre civilisation. Hommes, femmes et enfants 6taient entass6s-sur
ce bateau. Presque tous deguenill6s; 1'un n'avait qu'un
pagne, c'est-a-dire une loque & la ceinture; 1'autre
n'avait qu'une chemise, sans rien plus; les mieux
agenc6s avaient un pantalon et une chemise, dont les
deux pans flottaient an vent; les enfants n'avaient

-

348 -

qu'une ceinture de perles; et tous ces corps noirs grouillaient a 5 ou 6 mitres au-dessous de nous.

Le remorqueur avait accosti notre paquebot. Alors
commen'a la bataille parmi les noirs. C'6tait a qui monterait le premier, afn d'occuper la meilleure place sur
le pont. ls se battaient a coups de pied et de poing,
criant comme des.diables, de vrais sauvages; et c'6taient
ces gens-lI que nous venions evang6liser! La perspective n'etait pas attrayante. En m&me temps que nous
contemplions ce spectacle, une odeur peu agr6able nous
envahissait : odeur de sueur et d'huile qui cuit, le parfum specifique du k negre n. Cela aussi contribuait

.

rendre la premiere impression d6sagr6able. L'initiation
commengait. Pour mettre un peu d'ordre dans cette
cohue inhumaine, des matelots de.notre bord faisaient
une police draconienne. Quand un noir trop press6 poussalt furieusement pour arriver a la passerelle, un coup
de pied envoys par un matelot le rejetait en arriere et
le faisait retcmber sur les autres malheureux noirs, qui
le suivaient.
Etaient-ce des hommes? Oui, c'6taient des hommes,
mais qui n'agissaient pas comme des hommes et qu'on
ne traitait pas comme des hommes. Un colon, qui arrivait au Congo pour la premiere fois, avouait qu'ii etait
tellement d6goWte de ce spectade, que l'envie lui prenait de retourner imm6diatement en Europe.
Quand tous furent installIs, notre navire reprit sa
marche vers le fleuve, il nous fallait encore quelques
heures pour arriver a la premiere ( ville , du Congo.
Les negres avaient pris place sur le pont reserv6 aux
matelots, ou bien ils 6taient plle-m6le sur les ferrailles
ou sur les caisses qui composaient le cargo. La grande
occupation de la plupart 6tait de dormir; c'est le travail pr6fer du noir.
Certains, cependant, se devouaient pour preparer la
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nourriture des autres. D'6normes piices de viande
furent jeties dans une cuve plac&e au-dessus d'un brasier, un peu d'eau de mer en fit la sauce, et aprbs un
petit temps de cuisson, ils sortirent leurs gigots tout
saignants, presque crus. Des batons tailles en pointe
servaient de fourchettes. Les negres rassembles par
petits groupes se partagerent la pitarice. Un tris vieux
chef, bien mis, frac verdAtre, chapeau en peau de bete,
pantalon en accorde6n, souliers hauts, garnis de soupapes d'a6ration et depourvus de lacets, fut trait6 avec
6gard par ses sujets noirs. Ils lui offrirent Ie meilleur
morceau, et le vieux chef, assis sur ses talons, selon le
protocole, saisit la viande a pleines mains et d6gusta
son repas.
La scene 6tait des plus int6ressantes pour de nouveaux venus. Elle commenqait la sbrie des spectacles
trcs pittoresques que notre belle Afrique noire offre
aux visiteurs.
Le 13 octobre a midi, nous arrivions a Boma; pench6e sur les flancs d'un petit coteau, avec ses maisons
caches dans la verdure, ele parait agr6able. Jusqu'k
pr6sent, elle est rest&e le centre administratif du Congo;
mais procl~ainement le gouvernear prendra r6sidence a.
L'opoldville, et Boma perdra de son importance; elle
n'a, du reste, pas l'apparence d'une ville.
C'est 4Boma que les colons qui arrivent a la colonie
pour le compte du gouvernement font leurs visites officielles. Nous efimes 1'occasion de visiter la mission desý
Peres de Scheut, qui n'offre rien de particulier, mais
nous tenions . nous rendre compte imm6diatement de
ce qu'est un centre de mission.
A 1'h6pital et au lazaret, tenus- par les Soeurs Franciscaines, nous ffimes touch6s par la vue des premieres
epaves humaines que nous avions sous les yeux. Le noir,
tres negligent de sa personne et tres sale, est victime
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d'un grand nombre de maladies. De beaux batiments de
briques forment de grandes salles, qui contiennent chacune deux rahg6es de lits, comme dans nos h6pitaux
europ6ens. Dans l'une nous trouvons les sommeilleurs,
gens atteints de la maladie du sormmeiL Durant la
p6riode extreme de cette maladie, les malades deviennent complttement h6bbtes; itendus sur la natte qui
recouvre leur petit lit de fer, ils nous regardent passer
avec leurs yeux hagards. Ils'sont presque tous dcharnks
et affreux. Ils attendent la mort; beaucoup sombrent
dans la folie; c'est l'aboutissement de ce mal mystirieux qu'on n'est pas parvenu a enrayer.
D'autres salles nous laissent voir les maladies les plus
honteuses; nombre de femmes et d'hommes, voice menme
d'enfants, en sont atteints. Certains ont tout le corps
rempli d'ulceres purulents; ils pourrissent vivants. C'est
triste A voij; et I'on dit que dans tout le Congo ce sera
le m&me spectacle.
Dans un pavilion s6par6, nous voyons les premieres
16preuses, ce sont deux femmes qui n'ont plus ni pieds,
ni mains, elles nous montrent des moignons qui se
rongent de plus en plus, un peu tous les joprs. L'une
d'elles tient entre deux morceaux de doigts une longue
pipe indigene; c'est l'unique consolation terrestre restant encore a cette pauvre et miserable creature. Dans d'autres salles et dans la cour, ii y a des fous.
Au centre se dresse la chapelle, d'oii nous entendons
sortir un murmure uniforme et cadenck; ce sont les

malades non retenus au lit qui font leur priere en comces demi-sauvages savaient au moins oui aller

-mun;

chercher un remede h leurs maux; cela nous 6difia beauCoup.
14 octobre.'- A l'aube du 14, jour qui devait voir
finir notre navigation, la plus grande animation r6gnait
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sur le bateau. On venait 'de quitter Boma, et le navire
serpentait sur le fleuve, cherchant a rester dans le veritable lit du fleuve, pour eviter les nombreux bancs de
sable, qui encombrent le chemin. Les c6tes offraient le
spectacle d'une v6getation luxuriante, et parfois, au
fond d'une petite baje, on apercevait quelques cases
indigenes, habitations de negres vivant solitaires du
produit de leur p&che. Nous n'avions guere le loisir de
contempler la rive; dans cinq heures, nous serions a
Matadi et, avec le plus grand entrain, nous faisioiis
nos malles.
Une bonne nouvelle nous 6tait arrivie & Boma : une
lettre de ma soeur Cousebant nous souhaitait la bienvenue et nous laissait esprer que M. Dekempeneer
serait a Matadi pour nous -recevoir. Quelle ne fut pas
notre joie M. Dekempeneer etait alli pr6cher la retraite
a Nsona-Mbata, et il profiterait de ce voyage pour descendre jusqu'i Matadi et venir nous prendre a la descente du bateau. Cette nouvelle nous remplit de
bonheur et nous empIcha de sentir la fatigue des preparatifs du debarquement, qui n'6tait pas une petite
affaire, avec une chaleur croissante atteignant 32 degres.
Vers dix heures, nous pftmes contempler en plein
fieuve ce qu'on appelle les c roches de diamant » : ce
sont d'6normes tables de granit blanc, qui s'tendent
presque a fleur d'eau. Le courant,.tres fort a cet endroit,
vient se briser avec un grand vacarme sur ces roches'et
forme un tourbillon gigantesque. Les navires doivent
manoeuvrer avec habileti pour ne pas etre entraines dans
ce tourbillon.
J'ai su, depuis, que lU M. Dekempeneer s'&ait trouv6
a deux doigts de la mort. 11 etait venu a Boma pour
affaires administratives & r6gler avec'le gouverneur; an
vieux bateau le transportait, lorsque, arrivh a la hauteur
du ctChaudron d'enfer ) - cest le nom de ce tour-
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billon - le bateau fut entraine, par suite d'une fausse
manoeuvre, et pivota sur lui-m&me sans pouvoir
reprendre sa route. La situation devenait trbs critique.
Pas de bateau dans les environs pour. porter secours.
L'equipage croyait p&rir corps et biens. A force de
manoeuvres, le gouvernail se brisa, et ainsi le bateau se
trouva a la merci des flots. Normalement, il devait sombrer. Plusieurs navires ont piri dans ce gouffre; ce qui
lui a valu son nom de (( Chaudron. d'enfer ). Le bateau
eh d6tresse avait beau donner des signaux d'alarme,
rien ne se montrait, M. Dekempeneer se croyait perdu,
les plus devergondes des matelots s'appr&taient a recevoir l'absolution, lorsque le navire se d6gagea de luimeme, on ne salt comment, s'chappa du. tourbillon et
alla fr6ler la rive droite. On put I'amarrer; les vies
6taient sauves, grace a Dieu, et les naufrag6s n'eurent
plus qu'k passer la nuit sur le pont, a la belle 6toile, en
attendant que le lendemain un vapeur vint les remorquer.
Apres avoir d6pass4 le ( Chaudron d'enfer ) on aperSoit vite Matadi. Sit6t qu'elle fut en vue, les jumelles
furent braqu6es, des navires s'alignaient aux quais, une
foule descendait vers les jet&es, un avion vint survoler
notre bateau en signe de bienvenue. On ne croyait pas
entrer dans le port du Congo. Dans la foule, nous
eumes vite apercu une. soutane blanche, qui se mouvait
nerveusement sur la jet&e, une barbe grisonnante, puis
des traits fortement prononces. C'6tait bien lui, notre
suprieur. I1-nous avait vus; aussi ses gestes accueillants
nous le disaient. Ii 6tait venu nous prendre, afin d'&re
str que nous ne reprendrions pas le premier bateau pour
rentrer en Europe. J'ai trouvi M. Dekempeneer vieilli;
sa barbe et ses cheveux ont blanchi; ses traits 6taient
tir6s. 11 nous affirma pourtant que tout allait bien. Une
furonculose l'avait fait souffrir durant les derniers
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mois, mais l'appetit reste tris bon; il est toujours trbs
alerte, et I'on sent dans cet homme une grande 6nergie.
Qu'il fut heureux de nous voir arriver, pas n'est besoin
de le dire; et immidiatement nous fumes a l'aise avec
lui.
A partir de Matadi, notre voyage se poursuivit dans
la plus grande tranquillit. M. Dekempeneer en prit la
responsabilit6, et tout fut men6 pour le mieux. L'hospitalit, nous fut offerte par les Peres RIdemptoristes.
Cela se fait du reste d'une maniere of ficielle : tous les
missionnaires qui arrivent ou qui partent descendent
chez les Pres, ou plut6t y montent; car Matadi est tout
en hauteur, cramponn6 a des rochers abrupts, un v&ritable casse-cou.
Deux jours d'arr&t a Matadi ppur attendre notre tour
de prendre place dans le train. Ici on ne part pas quand
on veut, mais quand il y a un train et que le train a
une place pour vous. A 1'arrivce des bateaux, les trains
sont formes, et il en part ordinairement trois le matin
et trois le soir; mais ce sont de petits trains; les rails
n'ont que 6o centimetres de large; les locomotives sont
petites et courtes. Ce sont les anciens modbles de chez
nous; n'en m&disons pas, car ici elles rendent d'&normes
services. Les formidables locomotives" modernes ne ser-.
viraient a rien ici; elles ne pourraient jamais faire les
tournants que ces petits tracteurs font ais6ment, assez,
du moins, car elles s'y reprennent parfois A plusieurs
reprises, mais finissent par y arriver.
Ce chemin de fer est l'oeuvre de LIopold 11. C'est lui
qui permet l'exploitation du Congo belge et du Congo
franais. 11 relie le fleuve avec la mer, car, a partir deKinshassa, le fleuve est inutilisable A cause de ses
chutes. On dit, et c'est exact, que la construction de
cette voie de chemin de fer a cofit6 des milliers de vies
humaines.- Tout compte fait, il faut dire qu'elle en a
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6pargn6 bien plus, car, il y a vingt ans, le trajet de

Matadi a Kinshassa, 400 kilomntres, se faisait a pied
o k. dos de negres; il fallait an long mois pour le parcourir en suivant I'6troit sentier des caravanes qui serpente encore sur les montagqes et dans les vallies dtt
Bas-Congo. Les caravane* partaient, bien foumies en
bommes; mais, tout le long du chemin, on laissait des
cadavres; et il n'y avait rien de plus d6moralisant pour

les noirs, obliges d'assurer le portage, que de c6toyer
an sentier parsemd des corps de leurs frces terrasses

par la maladie ou l'epuisement, Combien de petits cimetieres ne compte-t-on pas le long de la 'oie! C'est al que

dorment c1x qui ont pay6 de lear vie a civilisation
que les blancs apportaient a l'Afrique oire. Le petit
chemin de fer du BasCongo est done une oeuvre merveilleuse, ceuvre de colonisation intelligente et m&me
d'humanite

En voyant le pays, on 1'appriee. Le gouvernement
est en train d'amiliorer beaucoup cette voie ferr6e.
L'4cartement du rail a &tA port6 a l mitre; un nouveau
parcours permet d'eviter certaines pentes difficiles; de
plus, de fortes locomotives traineront ne vingtaine de
wagons; ce sera une forte conomie, et le trajet qui se
fait en deux jours pourra se faire en an.
Nos deux journes a Matadi ne furent ni des jours
de repos, ni des jours d'oisivet& En compagnie de
M. Dekempeneer, nous fimes la visite de laville, de la
cite indigene, de 1'h6pital. C'tait la premiire cit6 indigmne que je voyais. Ce sont des cases align6es taut bien

que mal; a certains endroits pourtant, c'est assez rsgnlier, car le gouvec•ement

y tient la main. Petites,

basses, sombres, en bois, en terre, avec toit en feuilles,
ce sont des trous plut6t que des maisons;'chez nous, on
hisiterait a loger des betes de cette faqon. Pas de che-

minde, on fait la cuisine a la porte. Quand il pleat our
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qu'il fait moins chaud, le feu brile toute la nuit a I'intkrieur et l'on respire la fum6e.
Beaucoup de noirs saluent les Peres quand ils
passent, plusieurs se mettent a genoux quand ils nous
apergoivent; est-ce pour avoir la binediction? Oui, car
ces braves gens se signent a notre passage, et, tout
conume un vieque, il faut b&nir. Les chretiens se reconnaissent tout de suite; ils portent une grande m6daille
sp6ciale du Sacr6-Caeur et de N.-D. d'Afrique. Ils ont
ostensiblement le chapelet autour du cou
Evidemment, tous ces noirs sont a peine habillis :
juste ce qu'il faut pour se couvrir, une simple bande.
Ceux qui ont-fr&quente Ie blanc essayent de s'habiller
i l'europ6enne; mais, comme nos goits ne soot pas les
leurs, ils ne trouvent rien de mieux que de s'agencer
de facon dr6lesque. Pantalon, chapeau melon et pieds
nus monsieur est en dimanche; les plus riches ont une
chemise qui flotte au vent. Le costume des femmes est
assez C1lgant elles seldrapent dans de larges pieces de
coultur. La poitrine est toujours dicouverte, mais id la
question du d&colletage n'a pas l'importance qu'elle a
ailleurs. Je rencontre beaucoup d'enfants deji grands,
habilles d'un rayon de soleil, qui accourent au bord du
chemin pour nous saluer. L'Afrique me semble accuillante.
15 octobre. -

Cette journe se passe & prparer le

depart pour le lendemain dimanche. A la gare, nous
teimes un travail Cnorme a rassembler toutes nos caisses
pour t'enregistrenient. Les noirs, fatigues ou paresseux,
me firent faire du mauvais sang. Payis par la Socidt6
des transports, ces messieurs s'asseyaient sur nos
caisses et ne pretendaient pas bouger avant d'avoir reru
un a matabich n (pourboire). A chaque caisse, c'ktait la
mnme comndie; alors leurs chefs les maltraitaient, les
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boxaient; c'6tait un spectacle presque degoutant, au
milieu d'un vacarme sans pareil Toute une soirie, il
fallutrester a cette surveillance sous une chaleur 6touffante. Enfin, l'exp6dition faite, tout tremp6s de sueur,
on rentra i la mission pour une nuit de repos.
16 octobre. - Notre voyage en train nous permit
d'admirer les paysages pittoresques du Bas-Congo. L .
train partit a six heures du matin. En sortant de
Matadi, on grimpe immidiatement dans les montagnes.
Sur une petite corniche de 2 m. 50, le train s'61kve audessus d'6normes pr6cipices; les dames n'osent pas
regarder par les fen&tres, de peur du vertige; apres un
ravin, c'est un autre ravin; et I'on circule ainsi su le
flanc des montagnes, durant des heures. La voie kpouse
tous les contours du terrain; la ligne droite aurait
demand6 des ponts impossibles, si bien qu'on revient
souvent non loin de 1'endroit qu'on a quittr, apres avoir
fait un Mnorme circuit autour d'une colline. Le sol est
tris aride; un peu de verdure seulement au fond' des
ravins, ou aux endroits oui jaillit une source. Pas d'habitants, sinon les surveillants de la voie. De loin en
loin, une petite bourgade, cia est 6tabli un poste de ravitaillement pour le chemin de fer. Ce sera ainsi & peu
pres toute la journe. Install6s assez confortablement,
en compagnie de deux Filles de la Charit6 et de notre
Sup6rieur, nous parlons du Congo; nous apprenons a le,
connaltre. M. Dekempeneer nous parle de la Mission et
nous fait esperer un minist&re tris fructueux.
Vers trois heures de l'apres-midi, nrous nous arr6tons
a un village o4 les Frres des Ecoles chr6tiennes ont une
cole normale. Comme ii y a du renfort qui arrive pour
eux, toute la communauti est a la gare. Nous allons
saluer ces bons Freres et avec eux le premier frere des
Ecoles chr6tiennes noir. 11 a l'ai ttLs distingu6; il a
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du reste fait ses etudes en Belgique, et I'on dit que
c'est un modele de frere.
A cinq heures du soir, nous arrivons a Thysville.
C'est le terme de notre premier jour de train; pour
faire 2o0 kilometres, nous avons mis onze heures; ce
n'est pas trop mal pour 1'Afrique. Thysville est une
coquette petite ville; nous la parcourons a la fraicheur
du soir. II fait dlicieux et rien que cela nous repose
de la tres chaude journe que nous avons passe en
train. Nous sommes heberges chez les Pires R6demptoristes. Ces Peres ont ici une magnifique Mission. Malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits ic, la

Mission protestante se dresse a c6t6 de la Mission
catholique.
17 octobre. - Aujourd'hui une des Filles de la Charit6 devait arriver & destination. Nsona-Mbata, oi. les
Sceurs sent &tabliesdans une Mission des Phres Ridemptoristes, est a 50 kilomntres de Thysville. En partant N
huit heures, le train devait y htre vers onze heures.
Seulement, a peine sortis de la ville, on nous arr&ta pour
deux heures en pleine brousse; Ia voie 6tait obstru6e; et
comme elle est simple, force nous fut d'attendre quel'accident fut repark. C'6taient deux heures de retard,
deux heures d'impatience dissim.ulee, pour la bonne
sceur Deschamps, que 1'approche du lieu oi elle allait
exercer son apostolat rendait quelque peu nerveuse.
Nous devions nous arr&ter tous & Nsona-Mbata; c'eit
6t mal de- passer devant la maison des soeurs sans
aller les saluer; elles ne voient pas si souvent les Lazaristes pour qu'on ne s'impose pas ce petit retard,
et nous avions promis de mener les deux. seurs a destination.

Enfin, a deux heures, Nsona-Mbata 6tait signal&.
Tous aux fen&tres et des portieres nous guettions la
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premiere cornette. Ce fut une joie pour tous et un saisissement pour ma seur Deschamps, quand nous aper:imes, non pas une cornette, mais quatre, entouries de
leurs charmantes petites noires, cent dix, tris bien habillees et coquettes, qui chantaient la Brabanfonre. Puis

.ce furent des exclamations. Vive ma Sceur! L'6motion
gagnait jusqu'aux voyageurs, vieux Congolais qui
viennent de Belgique pour le compte du gouvernement,
-et qui, eux, ne sont jamais reugs ainsi dans les postes
.qui leur sont assign6s, Les petits garwons des Peres
R6demptoristes itaient aussi a la gare; ils eurent vite
fait de prendre nos valises sur leur t te et de nous
-conduire chez les P&es avec des t6moignages de sym-pathie non 6quivoques. On constate partout-l'influence
des missionnaires; les noirs savent tres bien pourquoi
-nous venons chez eux, et ils nous accueillent bien, tandis
que-les employds du gouvernement viennent en somme
pour les dominer. La diffrence

dans l'accueil est

xremarquable.
Dans l'apres-midi, nous visitAmes l'installation des
Scars. J'ai &tC agrbablement surpris de voir-qu'elles
4taient si bien organis6es. Evidemment, leurs bAtisses
sont toujours en mat&riaux du pays, tandis que la maison des R6demptoristes est en briques, mais, comme
commencement, c'est parfait. Leur maison d'habitation
*est au centre du plateau qu'elles occupent; puis a droite,
a une cinquantaine de metres, se trouvent les dasses;
a gauche sont les maisons des enfants, le dispenSaire
et quelques autres cases. Elles font la un bien immense.
Lenrs petites flles, qui sont venues de la fort, o. elles
vivaient en sauvages, nous ont paru d6ji un peu frotties. Leurs cahiers de classe, oi~ 1'on voit des exercices
de calcul, d'6criture en congolais et aussi en francais,
donnent tres bonne impression. Eles ont tons les jours
ine foule de malades au dispensaire. Enfin elles font
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une cemre serieuse d'apostolat. H est peut-etre regrettable que cette ceuvre si belle soit en dehors de la 'Mission conide aux Lazaristes.

A Nsona-Mbata, il y a une belle et grande 6glise en:
briques; nous y avons 6t6 frappes du nombre de communions, qu'on y distribue tous les matins; c'est aussi:
bien que dans nos meilleures paroisses de Belgique.
18 octobre. - A onze heures du matin, nous reprenons le train pour Kinshassa. II nous tarde de poursuivre notre voyage. Nous esp6rions encore &tre tBikoro-

pour la Toussaint En entrant en gare de Kinshassa.
on a vraiment l'impression d'entrer en ville. Vous y
voyez des rues paralleles oi s'alignent des magasins.
De belles avenues, bordees de villas, d'h6tels, vousdonnent I'aspect d'une ville d'Europe. II y a icd un
millier d'Europ6ens, m&me plus. Les Pres de Scheut
y ont une somptueuse procure, et ils y desservent une
magnifique cath6drale en briques, construite par leurs
soins. Leur vicaire apostolique, Mgr Deklerc, a sa r6sidence A Leopoldville, a ane heure de la. Kinshassa et
Lopoldville sont destines a se r6unir, dans n avenir
plus ou moins lointain, pour ne former qu'une seule
grande ville, capitale du Congo; d6j&, de grandes avenues relient l'une k 1'autre; en attendant un tram 61ectrique, on circule en taxi. Pres de ces deux villes, se
sont formes deux cites indigenes oi&, au milieu des
cases negres, on voit deji quelques petites maisons en
briques habities par des noirs. Celle de Kin compte
quinze mille noirs, dont un tiers est catholique. Lesoffices sont tres suivis a l'6glise de Kin. Les aegres.
chretiens prient bien. Le dimanche, nous assistons a
une grand'messe. Le chant gr6gorien est ex&cut6 par des
petits noirs, et il faut dire que, meme chez nous, on
n'arrive pas a ce r6sultat. C'6tait tres bien.
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En attendant le bateau qui doit nous mener &
Coquilhatville, nous faisons quelques visites avec
M. Dekempeneer. Entre autres, nous sommes alls
passer une journe a la Mission des Peres du SaintEsprit, a Brazzaville, dans le Congo francais. Ce n'est
pas loin; itsuffit de traverser le Stanley Falls, qui, a
cet endroit, n'a que 5 kilometres environ, tandis qu'un
peu plus haut, il en a 12. A Brazzaville, nous v6n&ons
la m6moire du grand missionnaire que fut Mgr Augouard. Cette Mission fut fond&e par lui; 1'6glise est
son ceuvre; sa statue monumentale domine la ville. Nous
sommes present&s a Mgr Guichard, vicaire apostolique
actuel; ses bonnes paroles nous encouragent. Les P&res
nous font visiter leur Mission en camionnette; et en rentrant, ils nous font admirer les terribles chutes du
SCongo, qui barrent le fleuve a cet endroit et Ie rendent

infranchissable depuis Leopoldville jusqu'l son embouchure II gme faudrait des pages pour raconter quelques-

uns des naufrages de bateaux qui se sont perdus irr6
m6diablement dans ces chutes.

Notre voyage se faisait trop bien jusqu'ici. Un premier contretemps vint en entraver la bonne marche : le
bateau qui avait accept6 de nous prendre vint nous

signifier au dernier moment qu'il lui 6tait impossible
de nous prendre tous les quatre avec nos bagages. Nous
avions i attendre huit jours encore un autre bateau.
Ce fut alors que notre bon Supbrieur, qui cherchait
I'occasion d'instruire ses jeunes confrrees, nous fit partir pour aller visiter la Mission moddle des Peres
J6suites, a Kisantu.
Quatre bonnes journ6es en compagnie de ces bons
Peres contribu&rent beaucoup a faire notre &ducation
de missionnaires. Mgr Devos, pr6fet apostolique de la
Mission des J6suites, nous traita comme un bon Pre
traite ses enfants. Cette Mission des J6suites existe

-

361 -

depuis trente ans, elle est vraiment magnifique : batisses
en briques,. cole grandiose pour deux cents petits noirs,
fermes g6antes qui comptent cinq mille tktes de b6tail,
jardin d'acclimatation, le fameux jardin du frire
Gillet, qui r6unit toutes les vari6t&s de fleurs tropicales
et mondiales. Nous avons admire aussi les magnifiques.
plans d'une nouvelle 6glise que les Peres vont construire
et les batiments somptueux de l'h6pital moderne que
I'Association d'aide aux Missions de l'Universit: de
Louvain va ouvrir prochainement et qui sera muni des
demiers appareils chirurgicaux. C'est l'ceavre merveil-

leuse de la chaiit6 chr6tienne, savante et riche.
En retournant & Kin, nous. saluons ma sceur sup6rieure de Nsona-Mbata et ma soear Deschamps, averties
de notre passage. Durant ce temps, ma sceur Deleu 6tait
restie & LUopoldville, chez les Sceurs missionnaires
Franciscaines; elle avait trouvi une occupation agrbable
SI'h6pital' des noirs, et elle y avait commenc6 son
apostolat
28 octobre. -

Nous quittons Kinshassa; un steamer

doit nous mener en six jours & Coquilhatville. Le fleuve
traverse d'abord un chenal assez serri, bord6 de mon-

tagnes; puis, plus loin, c'est la plaine de la grande fort
6quatoriale. Le fieuve Congo est vraiment g6ant, il a
des largeurs de z1kilometres et il est constamment parsem6 de petites iles, oi pousse une vgtg&ation furibonde. II est malheureusement coup6 de bancs de sable,
qui rendent la navigation difficile. On observe le
paysage avec curiosit6 pour apercevoir les bates sauvages; mais c'est en vain. Les hippopotames ne se
montrent pas. Notre capitaine, du haut de son observatoire, tue cependant deux crocodiles, qu'il laisse
flotter an cQurs de l'eau. A bord, on cause, on lit, on
prie. La messe se dit tous les matins dans nos cabines.
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Le soir, on s'arr6te a un petit village sur la c6te; il
serait dangereux de naviguer la nuit, a cause des banes
de sable. C'est alors que nous allons voir un peu le pays.

-Les chritiens, quand ii y en a, viennent nous saluer;
iquelques-uns nous offrent des acufs, comme pr6sent de
bienvenue; plus souvent, ils nous demandent .des
m&dailles; quand il y a une 4glise ou plut6t une case
servant de chapelle, nous nous y rendons. Apres notre
-promenade, nous rentrons a bord. La fete de Ia Toussaint se passa sur le fleuve; il y eut comme toute solen-nit6 une messe basse sur le pont.

La fete des morts devait atre la date de notre arrivie
a Coquilhatville. II se faisait d6ji tard quand nous
apertimes les feux Ade cette ville, sept heures et demie
du soir. Notre soeur Deleu ne se tenait plus de joie; elle
arrivait enfm au lieu de ses desirs. Quand on aperrut
sur la berge les grandes corndttes blanches, elle eut
marche sur Peau pour aller les rejoindre.
Coquilhatville sera une ville tris coquette. Elle se
forme seulement et l'on n'apercoit encore que le trac6
vague des nombreuses avenues qui l'embelliront. L'ave-nue Royale est achev&e et fait trs. bel aspect
Elle compte quatre cents blancs, et une douzaine de
mille noirs. C'est la, sous l'6quateur,-que les Filles de
la Charit6 tiennent deux h6pitaux, Pun pour les blancs,
l'autre pour les noirs. La maison des sceurs, construite
par le gouvernement, est bien conditionne; c'est une
belle maison en.briques; il leur manque une chapelle,

mais elles ne tarderont pas A l'avoir. Soeur Th&rse fait
la dasse aux petites files. Tout le monde appr&ie ici
les risultats obtenus par elle. On vous montre es petites
nigresses qui marchent en rang aussi bien que possible,
-et f'on vous dit: Voilk les 6 1•ves de IUniversitA de
sceur Th&6se. Malgre plus d'une difficult6, les ceuvres
4de nos seurs marchent tres bien et, malgre la nouvelle
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renfort necessaire.
A Coquilhatville nous avons iti recus chez les P&res
du Sacr6-Cceur. Nous pensions n'y rester que quelques

jours; mais l'impossibilite d'avoir tn bateau pour nous
mener, avec tout notre cargo, jusqu'i Bikoro, nous
condamna a *un sejour force d'un mois entier. Ce fut
un loisir bien employb a P6tude du lingala. Nous fames

inities au ministere par le bon Pere Cur& C'est ainsi
que, pour commencer, je baptisai pour la premiere fois
un joli poupon noir, n6 la veille. Je lui donnai le norm
de Lucie, qui veut dire ct lumire ,; il 6tait comme lesymbole de ce que j'apportais aux noirs, la Lumiere duChrist
Un autre jour, il y avait cinquante cat&chumnesadmis an bapt&me. M. Esser et moi nous partageames.
la besogne : 1'un prit les hommes; I'autre, les femmes,
et nous fimes une magnifique c&r&monie, comme sans
doute il s'en faisait dans la primitive 6glise. Apres lebapteme, ii y eut le mariage de plusieurs nouveaux
chritiens, puis homilie par le P. Cure; et le lendemain, les cinquante faisaient leur premiere communion.
Ce sont les plus belles consolations du minist&e des
missionnaires
Et nous attendions toujours le bateau, qui ne venait
pas. Etre si pros de notre terre promise, de Bikoro, et
se voir lie ainsi sur place, c'itait p6nible. Nous voyions.
des marchands venus d'Europe pour faire du commerce
et gagner de 1'argent, et qui avaient de magnifiques
baleinikies, on des canots a moteur et qui circulaient
rapidement d'un endroit a l'autre sur le fleuve, on sur- les lacs. Ils ne perdaient pas de temps, eux, je vousassure; et nous, qui venions pour gagner des Ames au
bon Dieu, nous 6tions immobilises, faute d'un moyeni
de locomotion. Les enfants de qe sicle sont souvent
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plus malins que les enfants de lumiere, et s'ils ne sont
pas plus malins, ils sont plus riches; ce qui leur permet
d'utiliser les moyens les plus favorables a leurs aff ires.
Notre Mission A nous est sur l'eau; nous avons toute la
region de 1'immense lac Tumba. Une baleiniere a moteur
nous serait si utile pour faire la visite de nos postes de
mission! Si quelqu'un de nos bienfaiteurs' pouvait tronver une personne gen6reuse qui voulut nous faire ce
cadeau royal, elle assurerait a notre mission le double
du rendement actuel; et quand il s'agit des Ames a sauver, n'est-ce pas appreciable? La personne qui le pourrait trouverait 1a l'occasiov de contribuer, pour sa part,

A la Redemption.
9 novembre 1927. - Je suis a Coquilhatville, depuis
quelque temps, j'attends un bateau pour me conduire A
Bikoro, t 20o kilom&tres d'ici. Le bateau ne se pr6sente
pas; aussi je passe le meilleur temps de mes journ6es a

bdcher le lingala. De ma chambre j'entends piailler les
petits noirs. Que se racontent-ils, mon Dieu? Je voudrais tant aller leur parler! Ils paraissent si gentils
quand ils vous sourient en montrant leurs dents
blanches Mais il me faut d'abord piocher les 616ments
de la grammaire. J'6tudie. A- un moment oil je 1kve le
nez pour r6p6ter une formule tris compliqu6e, j'aperqois
une petite frimousse tres 6veill&e qui me regarde dans
l'entre-bAillement de la porte. c Bote Fafa. , - a Bote
mwana n (Bonjour, Pere. - Bonjour, petit). Et dans

un langage, oi je ne comprenais goutte, il me raconta
quelque chose. Enfin, deux mots m'en dirent assez :
,< Photo ya' Ysu. » n1 voulait une photographie de
Jesus, tel que. J'aurais voulu lui dire : c Petit, sa pho-

tographie, c'est Lui-mime, Jsus, qui doit la mettre
dans ton coeur. n II 6tait baptis6, et ce petit ange avait
certainement dans l'4me une tres belle image du bon
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Dieu. Pour le contenter, je- fus trop heureux de lui
donner une belle image de Jesus, en attendant que je
puisse lui expliquer dans sa langue le beau dogme de
la presence de Jesus en nous par sa grace.
S1novembre 1927. - Hier, vers deux heures et demie,
le R. P. Cur6 vint me demander de l'accompagner c au
Belge ,, pour administrer une femme qui allait mourir,
Ce fut, pour moi, la premiere occasion qui s'offrit de
commeucer mon initiation au ministere de missionnaire.
Le P. Cure pr6para sa valise. Durant ce temps, je vais
chercher a l'6glise une hostie consacr6e; je la mets dans
une petite custode, et je la garde sur mon coeur. J'avais
le bonheur de porter le Saint-Sacrement durant tout le
trajet. Nous sommes au centre de 1'Afrique, sons
l'equateur, en plein pays noir, et vous vous imaginez
peut-&tre que, pour porter les derniers sacrements a un
malade, il faudra que le pauvre missionnaire fasse un
long chemin a pied a travers la brousse; c'est ainsi
d'ordinaire qu'on se repr6sente le missionnaire. Mais
ici, ce n'est pas cela du tout; nous sommes en ville; et
quoique sous 1'equateur, c'est une ville. Ce qu'on appelle
a le Belge ,), c'est le groupement des habitations des
negres; il forme un quartier de la ville. La case du
malade se trouve a trois quarts d'heure & pied de la
Mission, mais les Peres du Sacre-Cceur ont une auto.
Le P. Cure se met au volant; je m'installe darxs la voiture avec 1e bon Dieu, et nous voil& partis. Apres quelques minutes de course tres rapide, nous sommes A la
cit6 noife, les petites cases en terre glaise et en chaume
sont bien align6es et forment un labyrinthe de rues et
de ruelles. C'est bien tenu. Les gens regardent avec
bienveillance ces cures qui arrivent chez eux.
On stoppe devant une de ces cases. Des noirs, hommes
et femmes, sont ia rassembl6s; on ne pleure pas, tout
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le monde est tres calme. Nous entrons dans la chau-

miere, il faut se courber, car le toit arrive tres bas,
A i m. 25 du soL A l'intiieur, comme meuble, je oe

vois qu'une table, qu'on vient de laver pour recevoir le
bon Dieu. Le sol, en terre battue, est tout bossel, et la
table n'arrive pas A se tenir en meme temps sur ses
quatre pieds; il y en a toujours un en 1'air. Cela ne.
fait rien, on y installe quand meme I'autel, des bouts
de cierge sont allumrs, et sur cette table nous d6posons
le bon Dieu. Pendant ce temps, deux negres ,sortent
d'un petit r6duit ine espece de lit formr
de quatre
poteaux en bois, mont6 sur pieds de 25 centimetres. Une
simple toile sert de matelas; c'est le lit indighne. Sur
ce grabat une pauvre femme est 6tendue, toute d&charnee; c'est une phtisique; elle est tres calme et attend la
mort presque avec s&irnit6. Le Pere I'exhorte dans sa
langue; elle comprend tout, et repete les invocations.
Puis, dans cette pauvre case, qui sent affreusement la
fumxe, le bon Dieu se donne en nourriture A cette mourante, comme il s'est donn6, a la premi&re Cene, aux premiers ap6tres et comme il se donne toujours depuis aux
chr6tiens. C'est la mnme chose que dans les plus belles
cath&drales d'Europe. Le decor est moins somptueux,
mais les Ames ne sont-elles pas mieux pr6par4es? Apres
le viatique, ce fut rextreme-onction. Avec autant de
pit6, la femme noire, A demi recouverte d'une couverture, d6tacha ses mains .jointes, qui tenaient un chapelet, pour les pr6senter au pr&tre et recevoir Ionction
sainte, qui efface les derniers restes du plch. Vinrent
ensuite les prieres des agonisants. Dans. cette case sans
fentres, il faisait assez sombre et Ia pauvret6 de Pendroit rappelait les mysteres des catacombes. J'y pensai.
Un silence religieux, que ne troublaient pas les rumeurs
des villes d'Europe, enveloppait toute la scene. La
pauvre nkgresse put mourir en paix; elle 6tait plus heu-
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Dieu et elle allait bient6t entrer au ciel.
Je sortis tout heureux et tout 6motionn6 de cette paillote enfum&e. Cette premiere vision de ce que sera ma
vie de missionnaire m'a rconfortC. Toutes les fatigues
et toutes les sueurs ne sont-elles pas largement recompens6es par ces quelques minutes de ministere sacerdotal? Ce sera mon travail. Seulement, je ne serai pas
conduit en auto aupris des mourants. A l'intrieur,
dans la brousse, nous n'avons pas de routes, a peine un
sentier en foret pour la bicyclette, et la pirogue sur le
fleuve. On fera du bon travail quand meme; j'ai pleine
confiance.

28 novembre. - Cette fois au moins, nous quittions
Coquilhatville. Un commergant mit un de ses bateaux
a notre disposition, et le 28 novembre commenqait
1'6tape dermire qui devait nous faire voir Bikoro dans
les deux jours. Nous venions de gagner le large du
fleuve, quand nous aperfunes, a un tournant de la rive,
les cornettes blanches de ma soeur sup6rieure et de ma
sceur Th&irse, entour6es de leurs flUes de la classe. Les
mains et les mouchoirs s'agitaient en signe d'adieu. Ce
nous fut une agr6able, surprise, et, de la part des sceurs,
une delicatesse touchante.
Au bout d'une heure de navigation, on arrivaitWengi, petit poste ou l'aimable proprietaire de notre
bateau avait ses magasins. Un petit contretemps devait
nous y arriver. On nous signifia que nous avions I
changer de bateau. Ce fut la mauvaise surprise qui
dkconcerte les voyageurs d'Europe quand ils sont bien
installs dans im compartiment de chemin de fer et
qu'on vient leur dire que la voiture ne va pas plus loin.
Mais ici tout le cargo etait porter sur un autre bateau.
Ce fut ext6nuant, nous en efmes pour cinq heures, en
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plein soleil tropical, a crier sur les travailleurs noirs
pour leur faire transporter nos caisses. En mettant la
main a la besogne, a cinq heures du soir, nous etions

installis sur un autre bateau. On leva 'ancre et on se
mit en marche jusqu'i la nuit. Pour la premiere fois, je
dormis a la belle 6toile, sur le pont; c'etait dilicieux.
Le 29, nuus &tions a Irebu. Le temps d'aller voir
notre poste de mission et nous nous mettions A navi-

guer sur le lac Tumba. Cette fois, nous 6tions dans
notre domaine. Le lac etait magnifique. C'etait plaisir
de voguer, malgri la chaleur; la brise etait dblicieuse.
Nous perdions presque les c6tes de vue, tefement il est
grand. Quelques iles couvertes de focrts occupaient les
distances. Puis, en face, sur une c6te un peu plus 6lev&e, c'&tait la region de Bikoro. M. Dekempeneer nous
fit alors hisser, des deux c6t&s du bateau, un drapeau
congolais apport6 de Belgique et un drapeau belge, et
ainsi nous approchames de chez nous
Sur la rive, nous aperfinles de tres loin une.foule.
On n'etait pas prcvenu de notre arrivie pour ce jour-la;
mais, quand ils virent les deux drapeaux, les noirs se
Ils coururent avertir la
dirent : ( Voici les Pees.
Mission et tout le village se rassembla pour nous recevoir. Les missionnaires avaient simplement pr6venu les
enfants de 1'6cole que, quand ils verraient un bateau,
ils devraient se r6unir. Ils itaient tous la, rang6s en
bataillon, drapeau en t&te; ils nous chantrent la Brabanfonne et V'aleureux Liigeois et nous conduisirent en
procession jusqu'a la Mission. C'&tait vraiment touchant II semblait que nous arrivions dans un pays oit
1'on nous attendait depuis longtemps; on &taittout heureux de nous avoir. Nos chers confreres n'taient pas

les moins heureux. Et une petite Mission du centre de
1'Afrique etait, ce soir-la, dans l'exultation, parce que
la Belgique lui envoyait deux missionnaires.
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MADAGASCAR

FORT-DAUPHIN
par M. CANITOT (Suite)
CHAPITRm

VII. -

PREMAIRES PREDICATIONS

AVANGILIQUeS

GomnoEB, NACQUART (1648-165o) (Suite)
Leurs hardes a peine debarquies du Saint-Laurent,
Nicolas Gondrde et Charles Nacquart s'appliquerent- a
disposer les Frangais de la place a gagner a leur tour le
jubilk; et la fete de Noel fut, pour eux et pour tous, une
journ6e de consolation.
Mais predications et administration des sacrements
ne pouvaient obliger leur zale a remettre au lendemain
1'evanglisation du pays.
, Six jours apres notre arrivee, ayant oui dire que le
grand de cette contrie, nomme Andrian Ramaka, avait
6t, trois ans a Goa, .d'oui les Portugais le ramernrent
ici, age de-dix-sept ans et il en a maintenant cinquante, je l'allai voir, avec quelques Francais,-A Fanjahira, lieu de son habitation, a une journ&e et demie
d'ici, de la part de M. de Flacourt. II nous fit bon
accueil et ayant fait trois signes de croix sur le front,
la bouche et le coeur, dit :Per signum sanctae crucis de
inimicis nostris libera nos, etc.; et recita le Pater, Ave
et Credo en portugais. Je lui demandai par interprete

pourquoi il n'y avait que lui seul en ce pays qui suit
prier Dieu, et la cause pour laquelle il n'avait pas soin
de faire instruire ses sujets, II me repondit qu'ils 6taient
incapables et qu'il n'y avait point de prtre pour les
enseignet. Je lui r6pliquai que j'&tais venu le trouver
pour le servir et tous ses sujets aussi, qui en devien-
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draient capables apres avoir 6th enseign&s comme lui.
II me dit qu'il en 6tait content, qu'il assisterait aux
prieres quand je les ferais en son village. Autant m'en
dirent d'autres grands qui 6taient en ce lieu, et me
prierent que je vinsse instruire leurs enfants...
(c Apras quelques discours de part et d'autre; je
caressai la jeunesse, leur tendant la main a la mode du
pays, bigayant quelques mots de .leur langue, puis leur
fis des petits pr6sents de bracelets de verre; de quoi ils
6taient ravis, m'appelant leur phre, et moi mes enfants.
Chacun d'eux me considbrait attentivement; et quand
j'allais a I'ecart pour faire 'office divin, ils venaient
me voir prier Dieu et s'arrtaient autour de moi.
f Ce premier voyage me remplit de joie et d'esperance. Etant de retour, je consolai monrcher compagnon
de toutes ces bonnes nouvelles. Et les fetes de Noel se
passerent en gagnant notre jubil6, administrant les
sacrements et pr&chant aux Frangais, comme nous avons
accoutum6 de faire. Le jour des Rois 6tant venu, pour
correspondre au mystere de la vocation des Gentils,
nous commenaames a baptiser les enfants non adultes.
M. de Fiacourt nomma le premier Pierre. Et voilI la
premiere pierre de notre Eglise spirituelle...
( Nous nous appliquimes a l'intelligence de la langue
du pays; en quoi nous avons eu beaucoup de peine; car
le dictionnaire qu'on nous prkta dans le nayire, outre
qu'il coitenait fort peu de mots, n'6tait ni en bon
ordre, ni assure; il y a grande.diff&rence de Ia pronon-

ciation a 1'&criture.

< Sit6t que nous avons pu b6gayer, nous avons commenc6 a instruire les infideles, entre lesquels les negres

sont beaucoup plus dociles qe les blancs, qui s'estiment
personnages de grand esprit et n'eoutent pas quand on
parle des choses de la foi; ou, s'ils le font, ce n'est que

par curiositi et avec indiffrence...
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Quelque temps apres, ayant un peu d'intelligence

de la langue, nous parlions aux negres d'apprendre k
prier Dieu. 1s 6taient honteux et s'excusaient sur leu
incapacit6, mais, prenant leur main, on leur faisait faire
le signe de la croix et prononcer les 'paroles. Apres
quoi, ils etaient ravis d'avoir fait et dit ce qu'ils
croyaient auparavant impossible. Nous faisions le m&ie

a la jeunesse, et le dimanche nous leur-faisions dire par
truchement un mot de la doctrine chr6tienne; et en pen
de temps ils furent d&sabus6s de l'opinion qu'ils avaient
d'etre incapables d'apprendre...
uLe plus savant des Ombiasses de ce pays, ag6 .de
cinquante ans, se trouva ici avec les autres. Nous luidemandames par interprete comme il servait Dieu. 11
nous dit que Ramofamade, c'est-a.-dire Mahomet, 6tait
leur prophete, et Moise le n6tre; que nous faisions bien
de suivre la loi de Moise, et eux celle de Mahomet. 11

nous raconta 1'histoire de notre premier pire Adam a
pen pros comme elle est dans la Genese, excepts une
circonstance impertinente, a savoir : qu'il y avait une
riviere de lait, 1'autre de miel, la troisieme de vin, et
que le sujet pourquoi Dieu se fkcha fut &cause de la
puanteur provenne de ce qu'Adam et Eve avaient purg6
leur ventre dans le jardin. Ils disaient de plus qu'entre
les enfants d'Adam quelques-uns etaient blancs et'
grands seigneurs, desquelt les Frangais et les blancs du
pays 6taient descendus; les autres, noirs et les esclaves,
desquels les negres tiraient. leur origine. >i
Le 2 mai 1649, an vendredi avant les Rogations,
Nicolas Gondr6e accompagna le gouverneur k Fanjahira, chez Andrian Ramaka. u N'ayant pu dire a
messe, il fit la pride publique avec les Frangais... devant
la maison du roi, qui y assista avec plusieurs nigres en
grand silence et qui reit&a sa promesse de se remettre
dans le devoir d'un bon chr6tien, quand il- aurait des
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SSon crucifix etant attache a la natte, A c6ti de lui,
il y poriait la main... Et qui doute que cette faible
main qu'il portait sur 1'image du crucifix, ne cherchat
ce que 'ap6tre saint Thomas voulut toucher, et qu'il ne
dit avec lui : c Mon Seigneur et mon Dieu! ) Sans cesse,
il retournait a son crucifix, et apris l'avoir regarde, il
6tait sod bonnet avec peine, tant il 4tait faible; et ses
mains tremblantes tenant 1'image de son Maitre, il voulait s'efforcer de r&citer les litanies du Saint Nom. n
Le 16 mai, apris quatorze jours de souffrances, il

s'endornit si paisiblement dans le Seigneur, ~p6tant
d'une voix inlassable:: Mon Dieu, je veille vers Vous
dbs 'aube matinale n, que les Francais qui le veillaient
ne s'en aperqurent point.

( Je vous laisse A penser, g6mit I'infortun6 Nacquart,
en quel &tatse trouva mon pauvre coeur, qui frdmit
encore a pr6sent que j'6cris... lorsqu'il fallut donner a la
terre celui que j'eusse voulu racheter par ma vie. Oh!
combien de sanglots interrompirent le chant de Poffice!... Ce n'etaient pas seulement les Frangais qui
avaient la face couverte de deuil, mais aussi les negres,
qui ne comaiengaient qu'a le connaitre. Ils se trouverent
en bon nombre sans pouvoir s'empcher de pleurer, a la
-mort de celui pendant la vie duquel ils disaient qu'on
n'avait point encore vu d'hommes de cette nature, qui
ne fussent point colres et ficheux. n
Heureux Gondr&el Seul, A pen pris, entre tous les
Missionnaires qui allaient tr6passer sur cette terre malgache, il eut I'ineffable bonheur d'etre assist6 par ui
pr&tre a son heire derni&re. Ses freres devaient mourir
a la peine, sans autre consolation supreme que celle
d'avoir bicn travaill pour le Christ Jesus.
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APOSTOLAT DE M. NACQUART.

DrmICEtsS AVEC M. DR FLACOURT, tVANGiEISATION
DEs sOIRS, MORT Ds M. NACQUAar, son t.oG (65o-t65t)

, Je vous dis pour vrai testament que je vous avertis
qu'il vous faudra beaucoup souffir ici (et il le-ritra:
oui, bien souffrir), non pas un peu, mais je vous dis
encore une fois, tres bien. n
Cet avertissement in extremis donn6 a son cher confrere Charles Nacquart n'etait point pour annooer un
redoublement inevitable de travail et de fatigue, mais
un surcroit de contradictions. Comme bien des mourant', A l'heure oii la fievre de la vie s'apaise devant
les rivages calmes de lternit6 et donne aux yeux qui
s'teignent une appr6ciation juste des choses de ce
monde toujours trouble, Gondr&e, dont a la grande
modestie et la grande douceur » avaient e-n pitir deja,
sans doute, des rudoiements du gouverneur, voulut
apprendre a son cher compagnon quel allait &tre pour
son ame le tourment des jours a venir.
Ces tribulations ainsi pr6dites ne se fwrent pas
attendre. Charles Nacquart pouvait 6crie a son Pire
saint Vincent le 9 fivrier 1650 : a Je n'ai pas trouve de
difficultta pratiquer ce que vous m'aviez &crit touchant
la conversation douce, respectueuse, mais fidele a tenir
le parti de Dieu et ne point trahir ma conscience; car,

comme vous savez que les discours des seculiers sont
trop souvent de choses qui ne devraient pas etre entendues d'un prtre, lorsque l'impuret6 on la midisance,
qui d'ordinaire va sur les ecclsiastiques ou autres personnes, se mnlait dans les entretiens, j'ai tAch de la
divertir au mieux et le plus doucement. que j'ai pu; et
en voulant 6tre fidele a Dieu et & ma conscience, ce n'a

pas 6tC sans me rendre odieux...
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Larsque,
o
par compassion d'entendre les malades
qui se plaignaient de mourir faute de nourriture et de

remedes, je me suis adress6 avec respect, de leur. part,
au pIre de famille, j'ai A renvoy6 Dieu sait de quelle
faon, comme si c'-tait moi qui lear fis dire. C'est une
piti6 de voir si peu d'ordre a cela, qu'il faut que ceux
a qui on a promis en France de les m6dicamenter en
leurs maladies, vendent des chemises pour avoir des
volailles, qui ne coitent pas un sol en monnaie de ce
pays, qui est du verrot qu'on apporte de France, ou il
faut qu'ils dechirent leur linge, s'ils ont des plaies.
Quel moyen de voir cela? Vous verrez dans une lettre

ici induse, qui s'adresse aux Messieurs de la Compagnie
de Paris, que je vous prie de lire ertde lear montrer,
sinon au cas qudje sois calomni6, comme j'ai sujet de
craindre que ce ne soit le payement des petits services
que j'ai rendas a ces Messieurs, apres avoir expos6 ma
vie sur mer et sur terre; mais il n'y a rien de perdu
devant Dieu. % S'il faat attier quelque nigre ou des petits enfants
par des prvsents, on dit que c'est tout gAter; et sous ce
pr6texte d'avarice, je n'ai point d'amorce pour phcher
les hommes, et si les frais ne seraient que fort petits

pour foarnir avec tib6alit6 les choses n6cessaires..<(Pour n morceau de cristal que j'ai-re d'un nigre,
je suis soupconn= de vokloir entreprendre un trafac en
ce pays; et je le destinais poor faire une petite croix

A mettre

I'~glise! La fagon m'elt plus cooft que la

matite ne ;valait; et ele n'ett pas ea quatre doigts de

long sur deux de large. Encore l'ai-je donn6, apres
qu'on me I'a demandi, me souciant aussi pen des pierreTies que de paille.
a Quand Monsieur n'avait pas fait faire son poil le
dimanche, ii fallait retarder la messe; et il m'a fait ses

plaintes, que je le considrais pea de ne le pas avertir
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pour prendre sa commodit6 et qu'il y aurait quelque
jou d'autres pretres ici. Je lui fis voir que j'avais donni
charge a son serviteur de prendre garde quand il ne
serait pas pret et qu'il m'en avertit avant le dernier
sonn. Quand chacun est assemblk et le prtre habillk,
il n'est plus temps d'avertir.
Quant l'observance des.prbceptes de l'Eglise, il est
superflu d'ajouter qu'elle itait aussi didaignie que les
commandements de la loi divine.
cc Au lieu d'emp&cher les negres de travailler les f6tes
et les dimanches, or. les occupe ces jours-lk et on dit
qu'il vaut mieux qu'ils travaillent, mnme ceux d'entre
eux aui sont chritien. Or, il faut des Franais. pour les conduire, et le plus souvent ce n'est pas pour des choses
"/
necessaires...
« Si M. de Flacourt se plaint de moi, je sais qu'il est
seul; car tous les autres seraient prets de me donner
leurs coeurs et leurs yeux, les plus libertins meme.
Demaodez-lui pardon pour moi de ce qu'il vous dira
que j'ai fait de mal. Sur quoi, je recevrai votre correction; car encore que ma conscience ne me reprenne sinon
de lachet6 au service de Dieu en mon particulier, j'ai
tich6 de ne pas manquer au prochain. Et pourtant je
ne dis pas juste, car je sais que je suis homme et le
plus infirme et fautif de tous ceux que vous pourriez
envoyer, et Dieu salt que je ne mens pointc Pour ce qui est du temporel, il faudrait, si I'on
envoie trois on quatre pretres avec deux on trois coadjuteurs, ce sera bien le plus qu'on pourra passer, et
autant a un autre voyage, enqutez-vous et faites que
ceux qui viendront s'informent de quelqu'un qui sache
les choses n6cessaires en ce pays pour y avoir tk. et non
par oui dire; et surtout voyez s'il est A propos de continuer le soin des Francais. S'il y a une raison pour, ii y
en a deux contre. Qu'on fasse si bien qu'on voudra, ce
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ne sera jamais rien qui vaille a leur gre; et de plus, c'est
que de tous les hommes celui qui est ici est le plus difficile i converser et contenter, a cause des jugements
et soupqons timeraires, ombrages ou rapports; ou, si
cela ne se peut s6parer et qu'il faille demeurer l'bhabitation, donnez ordre qu'on ait son fait assur& des la
France, sans s'attendre aucunement ici-; car on n'oserait
pas ouvrir Ia bouche, quoique le plus doucement du
monde, qu'on ne soit renvoye devant tout le monde;
n'btant pas aussi bien notre Institut d'etre fondhs, pour
ne d6pendre de personne, pour vivre de jour en jour,
comme je suis ici, 6tant engage avec des s6culiers, qui,

dans .e repas et en tout, ne gardent aucune rigle, ni
temps, ni mesure que leur app6tit. Avec cela, I'on y

perd tout le temps, et I'esprit se sche trop t6t de leurs
discours frivoles...
( M. de Flacourt demeure encore pour trois ans; et
quand j'ai 6crit ceci, je pensais qu'il s'en retournait.
Comme ii en avait fait ses preparatifs, cette resolution
a change tout A coup. Je ne lui ai point parld s'il manderait des prtres, 9u si l'on ferait ici des s6minkires;
je lui en ai dit pourtant tout mon sentiment et les
moyens que je croyais n&cessaires pour cela, il n'y a pas
bien longtemps; mais, comme il m'a 6cout& froidement,
je laisse cela a sa devotion d'en mander ce qu'il lui
plaira A ces Messieurs, qui vous le communiqueront,
comme vous leur communiquerez, de tout ce que je vous
cris, ce que vous jugerez le plus necessaire, en laissant
Ie superflu...

Peut--tre que, si Dieu eat conserv6 M. Gondree,
j'aurais ht vous rendie ce compte moi-meme, non pas.
pour quitter le pays, mais pour revenir dans de meilleures conditions. Si vous, trouvez a propos que je fasse
un tour en France, il me faudra quatre inois-pour aller,
le double pour y rester et en revenir. Alors ce serait
"
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pour ne plus quitter et se bign tablir. La volont6 de
Dieu soit faite en tout et partout!I
Ch. Nacquart terminait un billet qu'il adressait le.
lendemain, 18 fevrier, a son ami Lambert aux Coateaux : ( Je ne me serais attendu au f&cheux traitement
dont j'ai etc 1'objet de la part de M. de Flacourt; tout
le monde sait que je ne lui en ai founmi aucan sujet. ,
Au cas ot le gouverneur aurait eu de justes motifs
de se plaindre du missionnaire, pourquoi n'avoir pas
eu piti6 d'un homme que la mort de son compagnon
avait isol6 en ravageant le cceur, et que la vie de com-

munaut6 desormais absente rendait encore plus seal et
plus douloureux?
Le coeur serrf, afflig4 de 1'inutilit6 de ses efforts, et
craignant que les lettres qn'il confiait aux navires en
partance ne fussent retenses, le missionnaire fit part
enfin de sa peine c Ltrois personnes qu'il estimait 6tre
du meilleur conseil n.
a Je pris, continue-t-il fe 16 fevrier, le capitaine Le
Bourg pour mon m6diateur, qui a dispose tout a la paix
qui suit. Et void ce que c'est, que je fis incontinent

apres avec un cceur plein de coihfance que Dieu ferait
r6ussir tout pour le mieux; et m'itant pr6par" a. tout le
respect possible pour le communiquer i M. de Flacourt,
auquel je promis d'en suivre la r6solution comme i la
donnerait.
c -

Monsieur, lui dis-je, vous saver le dessein de

Dieu et de vos Messieurs et de mes sup6rieurs en cette
Mission, qui est pour deux fins, auxquelles je dois travailler: la premiere est de vous rendre les services de
.ma profession et a toute l'habitation des Francais; la
seconde est d'attirer les negres et habitants du pays.
Pour ces deux fins, il en faut avoir les moyens. Du-premier, vous voyez que, si ce n'est comme il faut, c'est au
moins selon ma petite puissance, quoique trrs mal; et
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en cela je ne me puis plaindre que de ma negligence et
incapacit6, qui me fait desirer un autre plus digne.

Pour ce qui est de 1'autre, quoique j'aie bonne volont6
d'y faire mon possible, 6tant nouveau et ignorant de la
langue, je ne puis sans interprete qui sait attacbh I cela
seul, sans 6tre interrompu, comme j'ai &t6 jusqu'a present, quand on a envoyi A la traite et aux champs
odui qui est le plus propre, qui ne demande pas mieux
que de se donner a Dieu pour cela; car il m'a bien des
fois dit qu'il ne pouvait pas servir a deux maitres. Vous
pouvez avoir d'autres personnes que lui pour vaquer a
votre besoin dabs les choses temporelles; et moi je n'en
puis trouver d'autre que lui, que Dieu y a dispose; sans
cela, je perdrai mon -temps en attendant des pritres,
qui ne trouveront rien de pr&t. Comme je croyais leur
envoyer beaucoup de choses par ce premier retour de
navire, et je n'ai pu. D'ailleurs, ceux qu'on pourrait
envoyer ne soot pas informes des besoins de ce pays;
et cela ne se pent pas &rire comme dire: Quand j'criraL
je serai peut-Atre suspect; et n&anmoins il faut que je
dise librement mes sentiments a mon sup&ieur, auquel
il faut que je communique mon interieur et que je
demande les avis pour ma conduite et de ceux qu'on
m'a donnes en charge.
t 11 n'y a que deux voies et vous. ferez pencher la
balance de quel c6t6 vous trouverez le meilleur : c'est on
que je m'en aille faire un tour en France, pour dire ce
que je pense devant Dieu tre n&cessaire pour sa gloire
en ce pays; ou que j'&crive, avec assurance de n'6tre
point suspect; ou bien, si je demeure ici, que j'aie les
choses bonnement n6cessaires, qui sont en votre possible
de m'accorder, a savoir : que, comme je dois avoir confiance en vous, vous, vous l'ayez en moi et que votre
bras aide le mien, et moi le v6tre, bref que vous me
permettiez de me retirer a cent pas du fort, hors du
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bruit, avec cet interprete, pour vivre en mon particulier
et vaquer aux fonctions de la profession d'un ch6tif
missionnaire que je suis.
C'6tait parler nettement, loyalement.
(( La conclusion... fut que je m'en allasse en France...
Je fais mon paquet, le plus 16ger que je peux. M. de
Flacourt me pria de prendre cong6 des Francais apres
v6pres, le dimanche mnme de' la Septuag6sime; ce que
je fis, en disant le sujet Cela fait, voila chacun dans
des sentiments divers, aussi bien que moi qui avais
peine de quitter et d'entreprendre I'aller et revenir, qui
est si long et dangereux. Ceux du navire 6taient joyeux
que je leur tinsse compagnie; ceux de I'habitation me,
voulaient, d'une part, retenir pour leur service...
1( Le lendemain, je recommandai cela a la sainte-

messe. Point de r6ponse. J'envoie mon paquet at
navire; je me preparais d'tre le porteur de mes lettres;
et tout a coup voila bien toutes les cartes renvers6es : on
me dit qu'il fallait demeurer pour contenter ceux qui
n'6taient pas contents du prtre-qui restait, qui pouvait
pourtant fort bien entretenir passablement ce qu'il fallait '
i',gard de l'habitation seule. Les negres mevenaient trouver : Quoi! tu t'en vas! Qui est-ce qui nous
fera prier Dieu? Et cela mit les fers aux pieds de ma
volonte, qui demeura prisonniere de celle de Dieu dans
la voix du peuple. ;
Et oubliant I'amertume du jour pr6sent, M. Nacquart
terminait sa lettre par cet appel que lancait par deli
l'Oc6an son cceur d'apotre, resum6 de sa pribre de tous
les soirs : ' Tout ce que j'ai rapport6 de ce pays ne
sera-t-il pas capable de mettre toute la Compagnie dans
le dessein, et particulierement nos skminaristes, d'apprendre le mitier de saint Pierre pour apprendre a faire
et refaire des filets propres a p6cher tant d'ames? Vous
m'aviez envoy6 l&cher les rets; il n'y a encore que cin-
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quante-sept poissons de pris, qui sont tous petits,
hormis trois grands; mais il y en a tant a prendre que
je ne doute pas que vous ne mettiez sur mer des per-

sonnes a rompre les filets. »
En effet, si ces tristesses quotidiennes faisaient ses
yeux fondre en larmes et son ame u &clater en prieres
et gemissements », elles ne pouvaient diminuer ni son

activit6 ni son d6vouement. Ne liSait-if pas souvent oes
conseils de saint Paul: t Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur conteste; il doit, au contraire, avoir
de la condescendance pour tous, savoir instruire et supporter, redressant avec douceur les opposants (ii Tim.
2-24). Elles sont sans nombre, les pers6cutions que j'ai

endur6es, et chaque fois, le Seigneur m'en a ddlivri.
Aussi bien, tous ceux qui veulent vivre avee pi&te dans
le Christ auront

a souffrir persecution ( I Tim. 3-12)- )

Les Missionnaires etaient venus d'abord pour fonder
une Mission, et le gouverneur estimait, au contraire,
qu'il les fallait uniquement 5 Fort-Dauphin. C'ktait
pietiner sur place. S'il plaisait g Flacourt de ne point
s'eloigner de la presqu'ile, les Missionnaires n'avaient
ni les memes motifs ni les m&mes apprehensions.

Ap6tres, ils devaient 6vang6liser le pays, convertir
l'Anosy, et passer au dela des montagnes d&s qu'ils le
pourraient. Frangais, ils seraient I'avant-garde de cette
Fille aine de 1'iglise, la France pacifique et civilisatrice.
Flacourt ne le voulait point, et ses successeurs ne
savaient le comprendre guere mieux.

Sans secours, lorsqu'ils n'6taient pas contredits oui
contrecarres, les missionnaires allaient-ils d6p6ric sur
cette falaise d6serte et, avec eux, la colonie dont ils
formaient 1'essentielle portion de 1'Nme?
Ombrageux et tracassiers comme beaucoup d'administrations d'etat; les gouverneurs d'alors, aussi bien que
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quelques-uns d'aujourd'hui, n'ont iamais bien compis
que 'on pIt travailler pour la France, sans &treen place
haute et grassement rtribue. Ils ont malais6ment imagine que 1'on fft devou a la chose publique et plus
clair6 parfois sur les int&rts du pays, alors qu'on ne
porte ni galons ni decorations. Surtout ils ont difficilement admis que 1'on s6t faire plus et mieux qu'euxm&mes en se passant He leur concours.
C'est de cet 6tat d'esprit qu'ont eu souvent a pitir
colons et missionnaires lorsqu'ils out vonlu revendiquer
la libert6 des enfants de Diem et des fils de la France.
Le gouvereur comprit enfin - peut-tre la crainte qpe
Nacquart rentr6 en France avec le capitaine Le Bourg
ne mit les directeurs de la C9mpagnie au courant de la.
situation prcaire des affaires et de I'stat des esprits,
peut-etre aussi I'attitude des Francais I'aida-t-il i comprendre - qu'il ne pouvait impun6ment se separer d'un
homme que ses compagnoas et lui-rrnme dans son for
int&ieur apprciaient unanimement comme le plus
devou6 aux int&rts de tous et le plus influent aupres
des chefs tanosy.
Si .l'humeur 6tait autoritaire, le coeur et la raison
savaient corriger 1'apretb de la volont6. Flacourt
acquiesga done aux dsirs du missionnaire, desirs peu
couteux i raliser : n interprete qui serait son' compagnon de voyage, et une habitation un pen
rIecart du

tumulte du camp; ce n'etait ni une grosse depense pour
le present, ni une lourde servitude pour l'avenir.
N'ayant d6sormais d'autre souci que celui des ames,

Nacquart reprit ses travaux et ses courses avec une joie
novelle et une ardeur qui lui parut suppl6er a des

forces qui s'affaiblissaient.
a Depuis Ja mort de mon cher compagnon, sur lequel
je me reposais et mettais le soin de notre habitation et
des environs, je ne puis aller si loin qu'auparavant; car
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il faut me trourer les dimanches et f&tes a l'habitation,

pour c6l6brer la sainte messe et roffice divin et faire
les exhortations aux Franqais et instructions aux infideles des environs. Voila pourquoi mes voyages ne sont
que de six jours. Je fus le mois d'aoft aux montagnes
les plus proches de nous J'instraisais le jour ceux qui
6taient aux villages, et le soir, au clair de lone, tant
ceux-ci que les autres qui retournaient du travail Je fua
extremement consol, voyant d'un c6te qn'ils croient de
tout leur cmur, et je disais, les larmes aux yeux : <tQuid
prokibet eos baptisari?n...
Q La crainte de mourir avant que j'eusse mis en itat

l'ceuvre de Dieu me pressa de tiavailler au .plus n6cessaire, qui 6tait de composer en cette langue des instructions de ce quil faut croire et faire, afin de me les
rendre familieres, et les laisser a ceux qui viendront,
an cas que Dieu disposit de moi. Apres beaucoup de
peines d'exprimer les-choses de la religion dans un pays
sans religion, j'achevai le plus necessaire et envoyai une
copie a M. de Bellebarbe...
c<J'allai, aa mois de juin, h lacampagne voir si la
semence cleste que j'avais jpete par les villages commenait A germer, et j'appris qu'on faisait solennelle
assemblie a Fanjahira pour 1'entree de Ia maison d'Andrian Sero, qu'on tient devoir succ&der a Andrian
Ramaka. Ayant oui dire que ce maitre de village nommr
Ramanore, duquel j'ai ci-deyant parl6, avait 6t4 gu6ri
mcontinent apres que je l'eus visit6, il me fit instance
d'aller a son logis pour prier Dieu pour la santh de son
petit-fils.
S-- Que veux-tu, lui dis-je, que je fasse? Penses-tu
que Died le puisse gurir sans ces olis de ce pays? (car
c'est un des plus superstitieux).
( - Fais et dis ce que tu voudras, pourvu que mon
fids guerisse.
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« Ayant lev~ mon coeur a Dieu avec confiance, ;e fas
trouver Andrian Rarmaka et lui dis:
« - Tu sais bien.ce que c'est que le bapt&me et comme
tu y as regu la sant6 de l'gme et du corps. Voili ta4
petit-fils malade. Si tu veux que je le baptise, fais
venir en ta maison ton gendre et ta flle et I'enfant, et
je leur dirai ce que c'est que le baptmbe; et donne-li.
quel nom il te plaira.

if II le fit et le nomma J&6me et me dit de bien pro.
noncer les paroles, lesquelles il pronona aussi. Je fis

dire par l'interprite que 1'enfant serait tenu de vivre
en bon chrtien, et le pere me dit:
a -

Je te le donne et veux que tu sois son p&e et sa

mere, quand ii sera grand.
c Je le baptisai ensuite, laissant entendre aux Roan.
dries qui 6taient presents que, quoiqu'on baptisIt lek
enfants sans disposition de leur part, il fallait nean.moins que les adultes fussent auparavant instruits.
L'enfant pen apr&s revint en sante.
-< Andrian Ramaka, avant mon depart, parla des
commandements de Dieu au peuple, et je confirmai son
dire, m'offrant de les instruire. Les Roandries qai.
6taient venus A la f&te dirent qu'ils voulaient 6tre bap-tis6s avant que partir.- J'entrai a la maison neuve, que
je trouvai pleine de femmes de Roandries. Je leurw
parlai de la foi; elles me r6pliquerent que les Ombiassers
du pays exemptaient les femmes d'apprendre, comme

incapables. Mais leur ayant dit que lei femmes de
France 6taient aussi bien apprises a servir Dieu que.
les hommes, lles me dirent qu'elles voudraient bien-•
qu'il y en efit ici pour les instruire...
- A la fin du mnois de novembre, j'allai visiter les
villages qui sont au dela de Fanjahira. J'avais port6&
une-grande image du jugement final et du paradis etj
de 1'enfer. A chaque village, je leur criais que j'&taisa

*' ' ' .
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venu afin que leurs yeux vissent et que leurs oreilles
entendissent les choses de leur salut. Apres leur avoir
expliqu6 ce qu'il fallait croire et les commandements de
Dieu, je leur montrai les demeures de 1'eterit6 et les
pressai de choisir le haut ou le bas, 1'enfer ou le paradis.
Ils s'&criaient: Tsiary aminy Rabilo; aminy Zanahary
tiako andeha, c'est-.-dwe : je n'ai garde de choisir
'd'aller avec le diable; c'est avec Dieu que je veux
demeurer.
SIls se disaient que leurs Ombiasses ne leur parlaient
point de Dieu et ne les visitaient que par inter& et pour
les tromper, et que moi je les enseignais gratis. Ils admiraient comme on avait pu faire des figures sur le
papier...
( Etant all a la pointe de 'ile, a deux journes
d'ici, oi je fus extr&nement console de voir tant de
dispositions dans le peuple, je fus chez Andrian
Madamboro, frere ain6 du roi, qui a 6t6 supplant6 par
son cadet. Ce grand est un Ombiasse et grand superstitieux, a qui on attribue le pouvoir de faire venir et
chasser les sauterelles. I1me pria d'abord de lui donner
quelque remede pour les gouttes desquelles il 6tait alors
travaillk et lui ayant dit que Dieu seul le pouvait gu6rir,
ou lui donner patience en son mal, je lui evangelisai
ensuite J6sus-Christ. Et lui disant qu'il fallait croire en
Celui dont il tenait I'image, il la prit, la baisa, la mit
sur sa tte et sur son coeur et me pria de demeurer avec
lui pour l'instruire. Je ne pus le payer que d'esp&ance.
< J'eus d6sir de voir ses livres, qui 6taient tout enfumes. Tous les assistants, me tenant par la soutane, me
criaient:
< Que vas-tu faire? Tu nous porteras malheur; lave
done tes mains et ta bouche.
(( Me moquant de leurs craintes, je pris ces livres,
oii je ne vis que des figures mal trac&es. Et lui deman13
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dant la signification de I'Fcriture, il me dit qu'it y avait
les noms des planetes...
« Je m'en allai ensuite visiter Andrian Machicore,

gendre du roi, en un autre village. (On attribue k.
celui-ci le pouvoir de faire venir la pluie, de sortequ'ayant plu une fois, on lui presenta des boeuis en
remerciement.) Discourant avec lui en presence de plusieurs habitants du lieu, il me demanda s'il pleuvraitl
bient6t, a cause que leur riz 6tait tout brfil, faute
d'eau. Je vis la lune pale et le ciel qui se couvrgit. Je
iui dis qu'a mon avis il tomberait bient6t de 1'eau, mais
que je n'en savais rien au vrai, parce que cela n'appartient qu'k Dieu seul, qui envoie et retient la pluie comme.
il lui plait.

c -- Mais toi, lui dis-je, si tu as le pouvoir de faire
venir la pluie, pourquoi permets-tu que eI riz du pays
et les tiens se s&chent et se perdent?
a 11 en attribua la vertu a ses olis, qui ont tous
leur nom. Je me souviens d'un, qu'il appelle Axdrian
Valotomboka, c'est-k-dire Monseigneur' qui a huit
pieds...
« II n'y a pas de danger de leur dire la verite, d'autant qu'ils n'oseraient faire tort 4 aucun Frangais,
encore moips ,

moi qui converse doucemept avec eux,

sans toutefois les flatter, quand il s'agit de la gloire de
Dieu...
tCLe jour de la PurificatiQn tant proche et notre
navire pr&t a s'en retourner, il se presenta une occasion,

que j'atteodais depuis o4ngtemps, pour visiter une contree unao
e la vall6e d'Ambule, . trois journes d'ici,
au deli des montagnes. La je fus, avec des Francais,
visiter le grand de ce pays, nommi Raberas, qu, I'un
des chefs de la race des noirs et originaire du pays,
a sous son commandement environ quatre mille sujets.
II pous fit tres bo

accueil et se mootra .frt

b6ain et

affable. 11 6tait arrit6 par un mal qu'il avait au pied.
II demanda de lui-meme que je lui parlasse de Dieu et
que je lui montrasse de belles images qu'oao lui avait
dit que j'avais apport6es. Je recommandai d'assembler
son peuple pour les instruaie tous a la fois. 1 me pria
de lui parler en particulier et envoya querir cinq femmes
qu'il avait, ainsi que les principaux du lieu, qui &couterent 1'explication de nos mysteres et des commandements de Die. Comme je dis hardiment sur le sixikme
que les polygames seraient perdus et damn&s, s'ils .ne
quittaientC leurs femmes, h la reserve d'une seule, if
changea de visage et fat tout effrayE II ajouta pourtant qu'il voulait apprendre a servir Dieu; qu'avec des
lemons les noirs se formeraient aussi bien que nous;
mais que- je reviasse en un attre temps oh il serait en
sant#; qu'iI assemblerait tout son monde et que je leur
dirais a tous ce qu'il faut faire.
< Ainsi je le quittai pour aller en deux ou trois autres
villages, oh lepeuple s'assembla promptenent et icoutait avec'avidit&, promettant de garder le dimanche et
de se r6unir pour raconter ce qu'ils avaient entendu.
' Je sortis done de ce pays, fort satisfait de ce que
j'avais vu et de ses dispositions. Je crois que, si le
temps m'eft permis d'aller a tous les villages, j'aurais
encore trouve de meilleurs sentiments, parce qu'il n'y
a point li de blancs qui aient des sugerstitions conme
ici. Le pays est fort bon, fertile et facile habiter, ce me semble, quoique la plupart _ls villages soient au haut
des montagnes. Si l'on voulait s'y itablir, on pourrait

se fixer pres de Raberas, sar le bord de la riviere, non
loin d'une fontaine d'eau chaude, et peu a peu instruire
le pays...

u Dans le saint temps du car~me, je pr&chai tris fois
la semaine, une demi-heure a la messe; et le dimanche,
i une heure apres midi, aux Frangais imm6diatement
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apres la messe. Une instruction pendant la semaine
sainte; une aux deux autres...
a Le dimanche du Bon Pasteur..-

Et sur ces mots, la main de M. Nacquart, que dej'
la mort appesantissait, s'arreta.
En cette m&me f&e. de l'Ascension, I'annee pr6cedente, Gondr6e 6tait parti l'attendre au ciel. La separation n'avait pas 6t6 longue.
M. Mousnier, que la divine Providence appela a
recueillir 1'hdritage spirituel du dffunt, nous donne
quelques details sur ses derniers moments :
« M. Nacquart a baptis6, depuis le 9 de mai seule-

ment jusqu'au ig, neuf petits enfants et un vieillard de
soixante ans, malade en extr6mit, (c'&tait un maitre de
village, comme qui dirait un seigneur de village en
France), apres avoir &t instruit. 11 &taiten un voyage,
oit ii baptisa ces dix personnes, comme j'ai remarquE,
apr!s lequel il vint ici malade aussit6t son arrivie, dont
il avait d6ja senti le coup longtemps auparavant, savoir
d&s le dimanche du Bon Pasteur, et qu'il avait annonce
aux Francais, lear parlant sur cet evangile en ces
termes : Perculiam pastorem et dispergenturoves.

u En effet, le voila malade quatre ou cinq jours avant
le jour de 1'Ascension, qui etait, cette ann&e-lI, le
26 mai, auqvel jour il se leva encore et leur pr&cha,
mais peu, pour sa faiblesse, leur recommandant la paix
entre eux et les avertissant des sentiments qu'il avait
touchant les blancs de ce pays; que si l'on voulait avancer la foi, il serait a propos de les retirer de cette ile,
vu qu'ils 1'emp&haient plus qu'aucune autre chose qu'on
se put imaginer...
( Ce bon pasteur sentant son mal augmenter, le jour
de l'Ascension, I'apres-midi,' fit 'venir quelqu'un des
FranCais, et un entre autres qui s'en va en France,
auquel il donna le Chritien charitable, le priant s'en
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servir en apres envers tous les malades, jusqu'a ce qu'il
fit venu quelque prktre ici, et de commencer par luimeme, se faisant lire toutes les choses qui sont pour les
malades; et dit, ce jour-la ou le lendemain, aux autres,
apres leur avoir demande pardon des sujets qu'il leur
pouvoir avoir donn6 des mauvais exemples, qu'il leur
recommandait I'amour entre eux, la fuite de tout plch6
et la poursuite de toutes les choses ncessaires pour leur
salut, l'assistance et secours mutuel en leurs besoins et
maladies.
, Et se voyant proche de sa fin, voulant rem6dier a
tout, se souvenant que le Saint Sacrement 6tait encore
a l'6glise et n'y pouvant aller pour le consommer, it leur
recommanda I'honneur et le respect qu'ils y devaient
avoir, et si, par malheur, dont il avait sujet de craindre,
ils 6taient oblig6s d'abandonner leur fort, qu'ils emportassent avec eux le tabernacle, ou, au moins, le saint
ciboire, n'6tant pas encore assur6 qu'il y pfit remedier
lui-meme.
( En outre, ayant fait tout ce que le mal qu'il souffrait lui permettait pour le spirituel, il tAcha de songer.
au temporel, priant M. de Flacourt que, si Dieu dispcsait de lui, qu'on l'enterrtý-en une 6glise, proche de
l'autel, dont il avait mis la pierre fondamentale le jour
de la Purification, que les'guerres continuelles, auxquelles la venue de ces deux navires a seulement mis
fin, ont emp&chM d'achever de bAtir. Elle sert maintenant de cimetiere. II pria aussi qu'on d6terrat son cher
compagnon M. Gondrie et qu'on le mit en meme tombs
avec lui.
, De plus, il ordonna qu'oa satisfit du peu d'argent
qu'il avait de reste celui qui lui-avait servi d'interprete,
et autres petites affaires temporelles, comme on verrait
par la copie de son testament, qu'il fit lors, dont je vous
envoie la copie seulement.
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( Et le samedi suivant, il perdit le jugement et moorut le dimanche 29 mai.
, Ces Messieurs l'enterrbrent du mieux qu'ils purent,
avec les ornements sacerdotaux, comme on m'a dit. i
n'oublia, au bout de 1'an, de faire un service, savoirl'office des morts et la messe, pour son cher compagma
quelque pen de jours avant sa maladie, esp6raat
qu'apres cela il irait bient6t jouir. de sa chere compagnie toute l'6ternit6, pour un an qu'il en avait eti priv&
a La m6moire de noyre d6funt. tait tellement au
cceur de ces bons Messieurs nos Franaais qui 6taient
ici, qu'ils ne manquerent non plus, au bout de Pan, de
lui chanter Yoffice des morts. i
M. de Flacourt rend hommage aux qualites apostoliques de M. Nacquart dans les termes suivants:
( Le vingt-neuvikme de mai, le sieur Nacquart, prftre
de la Mission, 6tant tombejnalade d'une fievre continue
depuis six jours, est mort; et ainsi nous sommes rest6s
sans pasteur. C'6tait un homme de bon esprit, z8l pour.
la religion, et qui vivait exemplaieement bien, qui avait
la connaissance de la langue h suffisance pour instruire
les habitants du pays, a quoi il prenait grande peine de.
s'employer continuellement, et a 6t6 de nous tous fort
regrette, d'autant qu'a son imitation, beaucoup de
Francais tAchaient a bien vivre qui, depuis, faute d'in--:.
struction, se sont laiss6s aller au vice commun en ce
pays, qui est celui de la chair.
Selon les .dsirs les plus vifs de-son coeur, Ch. Nac- .
quart 4tait mort a la peine. Quoi de plusbeau et de plus g
apostolique?.
" Feu M. Nacquart se voyant seul missionnaire se »
laissa emporter a son zle, et hasarda sa vie pour convertir ces pauvres insulaires...
En crivant ces lignes, sept ans apres, Flacourt donnait a son ancien compagnon, le plus be 61oge que
.s

-

391 -

puisse raver un missionnaire. II pouvait alors estimer
quelle perte la disparition de Nacquart avait et6 pour
lui et pour la colonie. Souvent, hlas! on n'apprecie bien
un homme que lorsque le recul des ans ou l'6loignement
ont dissipe les nuages accuniuls par 1'envie ou les
ftunes moins 6paisses, mais plus persistantes, de
l'Agoiste vanite.
Avec Ch. Nacquart, Flacourt perdait un moderateur
desint6ress,, et les FranCais leur guide. Les Tanosy,
par la bouche de Masikora, pouvaient procamer en
toute v6rit6 que les a vazaha )) avaient perdu leur esprit
et que leur lumiere itait iteinte.
En moins de deux ans, sans autre professeur que le
langage courant, notre missionnaire avait su composer
un catichisme et des instructions a I'usage des indigenes. Avec non' moins de sagacit6, il avait 6tabli son
jugement assez precis sur le caractere et les mceurs de
la population.
On ne sait, du reste, ce qu'il faudrait le plus louer,
cu de son zie B Ia fois si contenu et si ardent, ou de la
connaissance si rapide qu'il avait acquise du pays.
Quelles sures appreciations il aurait pu porter dans son
a journal , sur cette partie de l'ile, si, comme Flacourt,
itavait vecu six ans
r
Fort-Dauphin!
A l'encontre des pr6ventions du gouverneur, combien
diff&rentes et pond&6es auraient &t6 ses informations,
ses vues, ses conclusions sur I'ame tanosy!
Malgr6 sa brieveti, son passage avait laiss* trace.
« La plupart des Frangais, remarquait M. Mousnier dfs
son arrivee k Fort-Dauphin le 6 f6vrier 1655, nous out
dit n'avoir jamais senti une telle douleur que celle qu'ils
sentirent apres sa mort; et d'autres ne pouvaient s'imaginer qu'il &taitmort... Et plusieurs, mime negres, n'en
pouvaient perdre la memoire, tant elle leur 6tait chere
et recommand6e, comme elle est encore a pr&sent, selon
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ce que nous en remarquons par les discours qu'ils
tiennent a sa louange et par les bons mouvements qu'il
leur a inspires pour la foi; en telle sorte que, depuis
notre arriv6e jusqu'h pr6sent, nous n'avons point en
affaire a sortir du logis pour aller seulement chez un
seul
de -ces 17
nauvres
infideles
nour occuner
notre
temps
..
. d
. . . . -. .. .
n r. ..
...
r ..
...
r b les instruire. Ils nous ont assez occupbs sans sortir de
notre logis et nous sont venus trouver sit6t qu'ils ont
su que nous venions ici pour faire la m^me fonction que
notre difunt, qui en a baptis6, durant sa vie, soixantedix-sept, tant adultes que non adultes. »
Pour avoir garde, apres cinq ans, une telle emprise,
sur les esprits des Tanosy, il fallait que la religion
de notre jeune missionnaire ait 6t6 toute de grice et de
charit6.
( Comment pourrons-nous convertir ces huguenots? ,
demandait Gondree mourant a son cher confrere. Je
lui repondis : « Ce sera par une douce et humble conversation. -, Et comme pour faire 6cho a cette parole,
Nacquart pouvait erire : a Nous tichons d'abord d'edifier et de gagner chacun par une douce conversation;
il a plu a la divine bonte de se servir principalement
de ce moyen pour !a conversion de cinq h&r&tiques. ,
Et ce fut 1l, en effet, toute la ( maniere » des deux
missionnaires : doux et humbles de coeur, comme ils
1'avaient appris de leur divin Maitre,
1l'6cole de leur
Pere, l'humble M. Vincent.
Par ses vertus de prtre, par ses qualit6s d'apotre,
par les conversions qu'il a faites, Charles Nacquart
merite d'etre considebr comme le veritable fondateur de
la Mission catholique de Madagascar.
Ses plans d'6vahg6lisation avaient&i modestes, mais
pratiques, comme sont toujours les projets de r6alisation des hommes intelligemment actifs. 11 les exposait
naivement aux directeurs de la Compagnie de 1'Orient :
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a( J'en ai dit mon sentiment A M. de Flacourt, comme
je I'ai aussi mand6 a M. Vincent. Ils vous en feront
part, afin de r6gler ce que vous deciderez touchant une
petite habitation a Fanjahira et 1'entretien d'un s6minaire dans ce lieu. On pourra de la sorte instruire tout
le pays d'Anos, oi il y a environ dix mille ames. Les
frais ne seront pas grands, puisqu'on ne demanderait
que du riz en proportion du nombre que nous serions,
et que votre magasin en pourrait fournir sans se goner.
D'ailleurs, il n'y aurait que deux pr&tres uniquement
occupes des Francais et des negres qui sont vos esclaves
au fort. Ce serait trop de besogne d'avoir soin des:
Francais et d'aller en mrme temps g la campagne; 1'un
empcherait 1'aure. Enfin, comme il y a toujours quelques besoins auxquels ne pourrait fournir le fort, par
exemple s'il manquait de bestiaux ou de riz, ou s'il
fallait cultiver la teire, acheter du poisson et d'autres
menus frais, il me semble que le moyen de fournir 4 ces
choses n6cessaires serait d'avoir un certain nombre de
marchandises qui permissent d'acheter du b6tail.
ccD'ailleurs, les cuirs vous d&tourneraient, et, afin
d'&viter tout soupcon, que d6fense nous soit faite de
vendre rien, sinon pour la nourriture et l'entretien de la
petite famille, ni d'envoyer chose aucune par vos vaisseaux, qu'avec la permission de votre commandant du
Fort-Dauphin,sous peine de nous infliger ce qu'il vous
plaira; mais vous n'auriez pas cet embarras.
c Bref, si quelques frais un peu plus grands sont
n&cessaires pour des meubles et quelques provisions de
France, comme il n'est pas raisonnable que tout d'un
coup on vous impose un tel fardeau, permettez que,
sans manquer a. la confiance que j'ai en votre lib6ralit6
h contribuer au dessein de Dieu, nous fassions une
partie de cette d6pense sans vous 6ter la gloire du
total. ,
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A saint Vincent M. Nacquart disait: a J'assure bien
que, pour faire subsister notre s6minaire, si on l'etablit,
tant aux Matatanes qu'ici, il ne sera pas besoin de
guerres; car on pent traiter avec les choses propres au
pays tout ce qui sera n6cessaire de bates et autres victuailles qu'on ne peut pas apporter de France et qui
croissent ici. J'ai bien achet6 six vaches, qui me co6tent
un ecu la piece environ, et quelques volailles pour avoir
des ceufs le vendredi et samedi, avec un peu de lait...
c Andrian Ramaka m'a dit souvent qu'on alltdemeurer a Fanjahira aupres de lui; et c'est un lies
pour faire une habitation de six pr&tres pour fournir
aux missions de cette contr6e, que l'on ferait avec un
bon interprite dans les villages peu a peu. Et 1'on pourrait la entretenir un seminaire de petits enfants, dont
on aurait une grande quantit6, qui -ne coiteraient pas
beaucoup a nourrir, dans 1'age qu'ils seraient capables
d'instruction. 1 ne faut point de linge et d'habits
comme en France; ils vont tout nus, except6 une icharpe
de droguet, dont ils se cacheraient. Ils sont accoutumbs
a coucher sur terre et k vivre de riz, de racines du pays.
( Je ne sais que vous dire des filles, pour la conduite
desquelles il faudrait quelques vertueuses veuves ou
filles de France pour en avoir soin; mais ce serait encore
un embarras pour nous, car vous-savez l'importunit6 de
ce sexe. Des sceurs de Charith bien fondies en vertu
seraient propres, mais il ne faudrait pas qu'elles demeurassent avec nous, ne crederenturuxores sacerdotum par
ces peuples soupionneux et par les Frangais. Mais c'est
une chose bien necessaire d'instruire et de continuer a
reprimer le libertinage de la luxure en donnant de la
pudeur aux filles, qui partout sont effront6es des leur
jeunesse, autant ou plus que les petits garcons. Et de
cette jeunesse l'on ferait des mariages honnetes, dont
les enfants seraient encore meilleurs chr6tiens que leurs •
4'
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peres; car it faudrait faire ici comme l'on fait pour
reformer une communaut6 : on tirera ce qu'on pourra
des vieux, mais ce seront les enfants qui instruiront
leurs peres et qui r6formeront le pays. On ne me dit
paitout autre chose : ( Nous sommes trop grands; viens
instruire nos enfants. n, Et les enfants ne demandent
pas mieux, quoiqu'ils soient fort libertins...
( II faudrait encore deux bons charpentiers et an
menuisier pour b&tir des 6glises et maisons de bois et
apporter les serrures,: cadenas, clous, et tout faits, de
France, bref, tout ce qui est nicessaire pour se loger et
meubler en ce pays, oho1'p ne trouve pas plus qu'en an
disert. Et 1'on ferait bien d'apporter de tout ce qui se
peut planter et semer en France, comme froment, de la
vigne, des graines, des p6pins et noyaux, 16gumes, etc.;
mais le tout bien enferm., a cause de F'air de la mer,
qui corrompt beaucoup, et les mettre a 1'air quelquefois
par beau temps-.
( La santd du corps et les forces sont requises a ceux
qu'on emploiera, tant a cause de la fatigue du long
voyage sur mer, que des incommodit6s qu'il y a ici la
campagne. On a remarqu6 que les plus jeunes et les plus
robustes meurent plut6t que ceux qui sont de force
m6diocre, quoique de bonne sant6, et les personnes Agees
de trente-cinq, quarante et cinquante ans sont plus sains

que ceux qui sont plus jeunes, a cause de la chaleur du
pays.
II n'y a pas si grand danger de la chastet6 comme
on croit. I1 ne faut pas aller seul et se tenir serieux et
sur ses gardes..,
Non moins justes que les plans de M. Nacquart
&taient ses pr.visions. Tournant ses-regards sur le pays'
que le fer commengait a d6vaster : ( Comment faudrat-il agir? demandait-il angoiss6, touchant ces miserables
guerres dont je'parle a ces Messieurs? On dit ici qu'on
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l'avenir; et je sais bien qu'il n'y en peut avoir que de
faux et capables de d6truire l'oeuvre de Dieu et de
perdre le salut de ceux qui les continueront. S'il s'en
fait, c'est pour 6pargner un peu de marchandise.
II ajoutait : a II-n'y a point A craindre de pers&cutions ni de dangers, quand on a qu.elques Franqais qui
portent des armes avec nous; mais seul il n'y fait pas
trop str, particulibrement si l'on allait oit 'on a pill
et brild ces pauvres gens, qui seront toujours sur Ia
m6fiance et qu'on aura peine A aborder; car ils fuient
devant un seul Francais, comme an grand troupeau
devant un seul chien.
« On a tue des grands vers le milieu de la terre,
quand on leur a fait la guerre, et des femmes et des
enfants; et 1'on dit qu'on ne pourra avoir des boeufs
pour faire subsister l'habitation sans faire la guerre A
l'avenir, et que pour se rendre maitres, aucuns disent
qu'il faut mettre main basse sur les principaux et que
c'est meme le moyen de mieux etablir la religion,
comme ont fait les Portugais. Quod si aequum est,
judica. Et quel remade A cela, si nous demeurons encore
ici? C'est A quoi j'ai toujours contredit par I'exemple
de N.-S., qui n'a pas commande aux ap6tres de lever•
des arm6es pour 6tablir le christianisme, mais d'&tre .
agneaux parmi les loups. »
Dans quel livre de cette 6poque, sous quelle autre'
plume trouve-t-on de tels accents de r6probation et de"
vraie douleur?
II semble bien que Charles Nacquart ait t&la < conscience a de la colonie naissante, comme Flacourt avaitl
obligation, d'en 6tre le cerveau. 11 fut, en tout cas, le
seul A avoir credit dans les deux camps. II en serait
devenu le n&cessaire arbitre. Mmne les plus r&calcitrants
parmi les Frangais 6 coutaient volontiers sa voix etr

-

397 -

ob6issaient souvent a ?a parole, emus par son devouement de tous les jours, de toutes les heures.
Les Tanosy, 6tonnes de tant de bInignit6, admiraient
a la fois en sa personne le ton aimable, le geste courtois du Frangais et l'Ame conciliante du pretre. N'&taitil pas le seul a s'int&resser A leur bien-ftre temporel et
spirituel? Qui, avant le missionnaire, avait ouvert a
leur intelligence, Phorizon, jusque-lI ferm6, de la vie de
1'esprit?
Quand oet annonciateur de la justice ne fut plus

aupres d'eux, les Tanosy soupgonneux furent ressaisis
par la crainte et songerent aux embiches.
Ce conseiller de paix une fois disparu, Flacourt,
n'6coutant que les epouvantes de sa m6fiance exag6re,
non seulement ne devait accorder aucun cr&dit aux
chefs tanosy, mais ii allait les tenir pour ennemis et les
traiter comme tels.
Dans .la fraicheur du matin, au-dessus de la croupe
rase des collines, la petite alouette d'Anosy (lucis
amica) cette amante de la clart6, s'l66ve sur ses ailes
menues et monte vers le ciel. Son adieu - adieu joyeux
et aerien - annonce a la plaine qui s'ensoleille, la paix
du jour..

Ainsi le mnissionnaire, porte sur les ailes de la charit6,
avait plan6 dans le rayonnement du soleil de justice qui
se levait alors sur cette terre nouvelle, et sa voix n'avait
sem6 a travers les champs du ciel que le cantique de la
paix et de lamour entre les hommes.
E. CANITROT.

ASIE

L.eltre de M. DsgxjamWX, p^t

4de la Myssiios

Tie..ts.in, te 9.mRrs .28.
MONS1EUR ET TaRES HONORs PiRE,

Voire binediction, s'it vous plait
de
Je vots. ai t.6lggr~phi6. Ie 6 dl cc mois, la wport
n.tre confrere, X4. Somig J9sa-Bapiste, de la maison
de Chengtingfu, Co c.o~frt-r eat nmst o 4 mars, vers, 'ava*t-veille,
les quatreheures 4.nmatiA; it ivaitrigt
les dernierq safw-emnts: i 4tajt 4aas la 58' ann6e de
son age et la 19' de sa vocation. C'etait un boa confrtre et ma boa si•sionuaire; NMg Sclraea m'6crit
a son sujet ce qui stuit :- Jo regrette heaucoup ce
bon conf rre. analgt4 ses. pe•its defaats et son originalit&, i4 relait 4e tosQ se rvicevf et on pouWait avoir
l egette d'a.tat plus qu'il 6tait
confiance en loi. Je k.
d'un certain age et que nous n'avons gulre que de

jeunes pretres : ii avait de l'expirience et ne craignait
pas sa peine. En somme, c'etait un bon pr6tre qui a
bien travaill6; c'est pourquoi j'espere que le bon Dieu
le recevra bien vite dans son paradis. ,
M. Song 6tait fatigu6 depuis deux ans; on le retira
de la vie active de missionnaire pour le placer en ville,
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A Chengtingfu, oti ii aida A la cathddrale. L'biver dernier, il fut envoyC dans la paroisse de M. Rolland pour
aider M. Serre qui ne pouvait tout faire; c'est lA que
le bon Dieu l'a rappel6 a Lui pour I'introduire dans la
mission du Cie.
Pendant son siminaire interne, qu'il fit A Chala,
M. Song traduisit en chinois les conferences de saint
Vincent sur l'explication des Saintes Regles et des
Saints Voeux. Ces conf6rences sent rest6es manuscrites:
elles auraient besoin d'etre revues s6rieusement avant
d'etre imprimbes. Ce travail indique combien fortement M. Song aimait la petite Compagnie.
Daignez agrier, Monsieur et Tres Honor6 PNre, 1'expression de mes sentiments de filial respect et d'entiere
ob6issance.
Votre tres humble ils en saint Vincent,
F. DESRUMAUX,
i. p. d. 1. M.
LETTRE D'UN MISSIONNAIRE DU VICARIAT DE KIAN

A M. LEGRIS

Dans le courant de ce mois de janvier, j'ai reqa des
nouvelles des plus alarmantes de nos chers confreres
de a Dixmillepaix-,. Dans une longue lettre, dat6e du
26 d6cembre au I" janvier inclusivement, M. Russo
me parle des attaques rip6t6es des Rouges du pays
contre la ville et l'armhe regulire envoyee de Kanchow.
C'est, dans cette sous-prdfecture, la terreur rouge.
Tous les jours on pille, on brule, on tue, quelquefois
avec de grands raffinements de cruautA et de barbarie.
On coupe les corps des condamn6s en morceaux et on
leur arrache le cceur, et ces barbares se partagent le
tout et le devorent. 11 suffit poui &tredeclare anticommuniste de laisser paraitre de la repugnance A prendre

S400 cette... nourriture. Ceux qui Jaissent voir cette ripu-

gnance sont condamn6s a mort. Le !*janvier, ilyeut us
combat acharn6 qui dura toute lajourn&e. Les brigands
escaladerent les murs dela ville, mais les soldats veillaient et tuerent a coups de crosse de fusil tous ceux qui
furent pris, riservant leurs cartouches pour tirer au loin.
Les brigands eurent plusieurs centaines de tues. Lescollines environnantes etaient noires de monde. Ces
brigands sont comme de vrais d6mons, ils meurent en
assez grandnocmbre et ils ne desarment pas. Ils veulent,
disent-ils, conqu.rir le monde entier et forcer tous les
peuples A se faire communistes comme eux et tout
detruire pour reconstruire ensuite sur de nouvelles
bases. Pendant ces tristes jours et malgr6 le vacarme
de la bataille, les chretiens r6fugi6s chez M. Russo
ont demande a.faire et ont fait leur retraite pour se
preparer a la mort. Parmi eux, deux ne faisaient plus
leur amission depuis quinze et dix-huit ans, ils revinrent
a Dieu de tout cceur, ne voulant pas mourir dans l'6tat
oi ils teaient.
Apres cette lettre de M. Russo, dont je donne seulement unabrig6, j'airecu unt6lgramme de M. Meyrat, me disant: a Russo, Vittone et Tcheng a Tafoukiang,;
puis, quelques jours apres, un autre, me disant qu'ils
etaient & Kanchow. J'avais 6crit i M. Russo quelques
jours avant, lui disant de se retirer avec ses confreres
et les r6fugi6s, et de se refugier en lieu sir, s'il voyait
que les soldats, nepouvant tenir, prenaient leurs dispositions pour se replier sur Kanchow. C'est ce qu'il fit,
et il fit bienl
Le 12 janvier, M. Russo m'6crit, de Tafoukiang, ce
qui suit: c Depuis avant-hier soir, je suis ici avec
M. Vittone et nombre de r6fugi6s. Le P. Climont nous
traite princierement. Conforai6ment a votre conseil
de partir au cas oala ville resterait sans difenseurs,
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je partis de Wan-an le 9 courant, vers trois heures de
l'apres-midi, lorsque je vis toutes les troupes se retirer
pricipitamment du c6t6 de Kanchow. Rien. absolument
ne faisait prevoir un depart si pr6cipit6; au contraire,
tout le monde 6tait a l'espoir d'une prompte d6faite
des a touhai >n.II parait que ce qui determina la retraite
des troupes, ce fut un til6gramme de Kanch#wv, avertissant que les deux.r6giments de Pierrequivire, pros de
Longtsuen, venaient d'etreachetes par les brigands de
S(Dixmillepaix , et, aprbs s'etre empar6s de Longtsuen,
6taient deja en route pour attaquer w Dixmillepaix ,.
De plus, notre garnison craignait une attaque brusquie
des soldats de chez vous et du Yangtseshen, leurs
ennemis depuis I'an dernier. Je ne sus tout cela
qu'aujourd'hui meme par la bouche d'un uLientchango,
mon ami, qui est venu me rendre visite. II se peut
qu'il y ait d'autres raisons; ce qui est certain en tout
cas, c'est leur d6part de t Dixmillepaix , et l'attaque
immediate des brigands. Nous 6tions A peine a. quelques lis de la ville qu'ils tiraient d6jadu canon. Des
barques chargees de brigands passrent aussit6t le
fleuve pour attaquer la ville et aussit6t le pillage
commenca. Plusieurs barques de fugitifs, charg6es
d'objets, n'ayant pu d6marrer temps, furent saisies
et pillees; beaucoup de nos chr6tiens et nos employes
y avaient mis d6ej ce qu'ils avaient de plus pricieux.
Je pus sauveravec peine trois charges d'objets et mes

deuxorphelins,dont je pris un avec moi a cheyal, celui
qui ne pouvait pas marcher. Quelle scene de d6solation
pendant cet exode interminable d'une foule en cohue

par des chemins boueux et un temps abominable, sur
cette longue route de Wan-an a Loangkow, tout l'aprbsmidi du 9 courant et la nuit noire qui suivit! Les

brigands, des ce meme jour, firent des massacres en
ville, mirent le feu en divers endroits. Si j'avais tard6
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un seul quart d'heure a l'abandonner, c'en aurait 6t6
fait de moi et de mon personnel! De Kanchow nous
arrive l'avis de monter tous les trois; c'est ce que nous
ferons probablement ds demain. J'envoiecette carte a
tout hasard, mais je doute qu'elle puisse vous arriver:
la poste ne fonctionne plus entre Tafoukianget Kian.
Tout a vcis en N.-S.-Russo. •
Le bruit court, depuis un certain temps, que le 3o de
la deuxieme lune, c'est-a-dire aujourd'hui, i onze heures
de la nuit, les communistes attaqueront brusquement
la ville et le march6, pilleront et ditruiront tout, etc.,
etc. Nous avons deji entendu tant de fois cette menace
que nous commencons a nous y habitueg et a ne pas
nous imouvoir. Cependant, apres avoir lu ce que dit
M. Russo, on se demande si vraiment notre ville ne
subira pas un jour le m&me sort que i Dixmillepaix ,.

En tout cas, la population de la ville est tres inquiete
et ii n'y a pas d'enthousiasme pour le Kouonien, comme
les ann6es pricedentes; beaucoup de pauvres gens
passeront une- bien mauvaise nuit. Je continuerai
demain, si je suis encore de ce monde.
26janvier.-

Pendant la nuit, il n'y.eut que le vacarme

habituel des p6tards; ce qui ne nous a pas empech6s de
dormir bien profond6ment, comme d'habitude. Leg
communistes ne se sont .pas montr6s, et done la nait
s'est bien pass6e. Ce matin, les chr6tiens et m&me les
paiens soat venus nous sonhaiterla bonne annie, comme
les ann6es precedentes; il y avait bon nombre de fideles,
ce matin, a la sainte messe; quoique le

proverbe

dise que les jours se suivent et ne se ressemblent pas,
espirons que ceux qui suivront seront aussi calmes
que celui-ci, et que l'annie qui vient de s'ouvrir sera
meilleure que celle qui vient de finir.
Rien de particulier a ajouter, sinon que je souhaite

a tons une kaUoCet heuretse an*ke chinawie et le zetour
de la paix dans nes missions.
Nous 'avowa plus u.e queelqu es solda* dclopea ici;
leurs compagerms oos oat qwittes, le 16 couzant, pour
se redxr chea MLU. de Jeraise t Rus• o contre les brigands, disAnt-ila; maiWcertaia pr.teadentle contraire
et qu'ilsvont aider les bzigands etreposser-les troupesve•tes de tihz Mgr Dumond pour d6fendre la ville
de MW Russo..
Lettea

de M. SAGEDE~, p~itre do la Mi•ies,
4 M. BaIANT
Hokow-ki, le 3o janvier q2g8.

MONStEUR Er BIEN CHER CONFRIfRE,
La grdce de N.-S. soiZ' avec nous pour jamaiif
Grand msrci pour vQtre si aimable lettre, quet jfai
reque il y a quelques jours. Depuisle Z8 aovembie 1.936
au Ic"mai 1927, 7'ai. t prisonniei
i
dansla.i~sidence, •
I'6tage,tot le este, meBie l'6glise et Lesiscoles..ayaBt tdoccup6 sans interruption par des soldats pendant qua-rante-neunfjurs,et ensuitepar.d'atres cutnigents, qui
allaient et venaient, restant de deux a quinze jours. Le
fameux Lilu-chbun lai-mmin e logea chez nous. Chasse
par les1 Iages, ik passa pas ici pour aller A.Naakin.
li a 446 getii et me donna Ioo talers pour de boanes
ceuvtea. Apres,*ua Keiki-lao, lecruta. des. soldaks dans.
notre tisidenefe. Qitand i. en cut ramassi deux zeats,
il engagea une bataille contre des soldats de Kioangfung, fut vaincu, et le pillage de notre r6sidence fut
la cons6quence de cette bataille. On se battit un jour
et une nuit an Kai-shan. Vers le soir, je m'!vadai dans
une famille chretienne, oi je restai huit jours. Ensuite,
je m'6tablis dans 1'cole de filles, avec le P. Fang.
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Nous n'y fimes pas tranquillesi car -on nous somma
de nous retirer pour faire place aux troupes; grace
a Dieu, les troupes ne vinrent pas et nous restimes.
J'y suis encore; le P. Fang est all6 a Yuohan.
Toutes nos bUtisses, meme l'6glise, ont -t6 occupies
par la troupe. Quelle desolation! Les pr&tres indigenes logent dans des families chr6tiennes.
Le Kian-chang, except6 Fsi-tou, a eu le m&me sort et
le pillage a Kien-chang ville nous a caus6 d'inormes
dommages.
A Yao-tchou, mmes tracasseries, mais pas de pillage
proprement dit. A Kintechen c'est la d6solation.
Monseigneur a &t6 quelquefois tracass6 pour le
logement de soldats; mais la r6sidence n'a
Wt6
occuple
qu'une fois. Monseigneur r6side maintenant a la campagne, a 25 lis de la ville, entre Feng-Kiagou et Anyen;
M. Hermans est &Kioei-ki (Kivang-tien); M. Reymers,
a Y-yang (Sintien-mao-kia); M. Rivei, a Fsun-jen;
M. Fou Pierre, a In-tan. Grace & Dieu, je suis rest6
sur place pendant tous ces malheurs. L'effet moral
est d6solant, surtout au Fuchow; mais le bon Dieu P'a
voulu; il sait pourquoi. Fiat voluntas Dei.
On dit que Mgr O'Shea, de-Kan-chow, sera consaer6
&evque.
Pour comble de malheur, on ne sait pas quand
finiront ces tracasseries. Le gouverneur a d6fendu aux
troupes de loger chez nous; mais elles se moquent de
son ordre. Comment finira 1928? Serfce la paix ou
encore la guerre? Deus scit. In adjutorio Altissimi.

-405

-

Lettre de M. LEGRIS, pritrede la Mission,
i M. LE SUPERIEUR GENERAL

Shanghai. le 22 fUvrier 1928.

MONSIEUR ET TRaS HONOR- PkRE,
Yotre bieddiction, s'il vous plait!
Mes visites a Ningpo et & Haimen ont 6t6 consolantes, et se sont faites dans de bonnes conditions.
Au retour, cependant, j'ai failli etre englobe dans une
Ameute communiste, a'Haimen, le 14 fevrier. Ce jour
avait et6 d6sign6 pour le sac de la Mission. La veille
au soir les soldats pass6s aux communistes avaient
commence le pillage. Arriv6e minuit devant Haimen,
notre bateau fut visit6 par eux, et les passagers ont
&t6 soulag6s d'une somme de 5.ooo piastres. Nos
voisins de cabine n'ont pas 6t6 6pargnes; on ne nons
a pas molestis. Au point du jour, quand nous voulfmes,
M. Buck et moi, aller en ville pour dire la messe, les
gens du bkteau voulurent nous .en dissuader, disant
que la Mission 6tait ou allait 6tre pillee et les Europ6ens mpassacr6s. Cependant, un domestique de la
Mission s'6tant present6 pour nous conduire, nous le
suivimes. Le long de la route, notre vue provoquait
an ktonnement visible. Arrives a la Mission, Mgr Hou
nous mit au courant de la situation. Apres la messe,
nous voulumes reprendre le bateau, mais il nous fut
impossible de sortir de la residence; les soldats,
baionnette au canon, emp&chaient toute circulation.
Force nous fut done d'attendre, comme les autres,
les 6vinenients. C'6tait pour midi, disait-on, que
Yon attendait I'arrivie des brigands, redoutables en
tout temps dans-cette r6gion; puis ce fut pour la nuit.
Vers le soir, en effet, ces derniers arrivaient en ville et
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la population 6tait affolde. On veilla, mais la nuit fut
calme. DIs Ie matin, des notables vinrent avertir Monseigneur que le danger etait passe. Qu'itait-il arriv6
On dit que les communistes, aides des brigands, ayant
entendu dire que des soldats nombreux arrivaient au
moment oi le pillage allait commencer, se sont enfuis
avec armes et le butin dkja fait. En effet, le 15, dans
la matinbe, la ville avait repris son aspect accoutume.
Malbeureusement, notre batea., voyant le danger,
avait pris le large sans nous et noes nous demandionscombien de temps il nous faudrait rester aHaimen.
La Providence vint A notre secours; dans Iapris-midi,
un autre vapear passait; nous le primes et nousarrivAmes tranquillement a Tinghai (Chusan), ou missionnaires et soeurs 6taient tres inquiets de notre sort,
car notre batean de la veille avait repandu la nouvelle
de la r6volte de Haimen. Plus tard, M. Van Oyen
6crivait que tous les details recueillis indiquaient bien.
que la Mission avait 6t€ spicialement visde.
Le dimanche 12, les soldats avaient pos6, sur ua pilier
de 1'6glise, ane affiche disant que, le 14, ce temple
serait detruit et que les chretiens devaient tons abandonner cet &vquemeadiant. C'est surtout cette coincidence de la menace et de la rveolte, an jovr marqa6,
qui avait frappe Monseigneur et qui le portait &
craiadre. Ce ne fut done qu'une journae d'anxihtd,
Spendant laquelle j'ai pens sovuent knaos confreres da
Kiang-si, qui, depuis des mois et des mois, sent sons
le coup de ces menaces. Vous savez sans doute,
Monsieur et TrEs Honor* PNre, que, le 9 jawrier;
MM. Russo et Tcheng Joseph. oat dfi 6vacaer la ville
de Wanan, quejes soldats ne pouvaient plus defendre
contre les communistes, et qu'ils ot' trouv un refugeý
cher Mgr Dumond. A l'heure actuelle, j croisqa'ils ont
pu rentree-dans leur district, Ala campagne.
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Je n'ai pas de nouvelles d'ailleurs. Jusqu'a present,
dans nosrigions, on reprime ces mouvements communistes; pourra-t-on les arr6ter ? Les dernitres nouvelles
de chez Mgr Dumonda(2 fevrier) etaient encore bonnes;
celles de Kian, 31 janvier, aussi, malgre certaines
menaces.
Veuillez agreer les sentiments respectueux avec
lesquels je suis, dans les Saints Caurs de Jesus et

de fIarie,
Monsieur et Trbs Honore PNre,
Votre enfant bumblement soumis.
P. LEGRIS.
Lettre de MGR DUMOND, vicaire apostolique de Kanckow,
& M. LE SUPERIEUR GCNERAL
Kanchow, le 25 fdvrier 1928.

TRES CHER ET TRES HONORk PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Depuis deux mois, la situation est plus claire entre
Canton et Kanchow, qu'entre cette ville et Kiu-Kiang;
les journaux de Hongkong nous arrivent dans les six

ou sept jours, tandis qu'en temps normal, il faut le
double de jours pour avoir ceux de Shanghai.

La reaction contre le bolchevisme, commenc6e A
Canton au milieu du mois de d6cembre, s'6tend de
plus en plus; les Russes ont et0 expulsis des pays
occupes par fes nationalistes, et leurs adeptes sent
poursuivis impitoyablement des qu'ils remuent un
pen trop.
Chez M. Russo, a Wan-Nan, a moiti6 route entre

Kanchow et Kinan, r6gion ol, depuis plus d'un an,'
les communistes font la loi, les soldats de l'ordre
s'6tant retir6s de peur d'etre d6sarm6s par d'autre
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troupes, les communistes ont ite completement maitres

de la situation pendant plus de quinze jours, tuant et
pillant tous ceux qui ne les suivaient pas. Nos confreres, MM. Russo, Vittone et Tchen, avec plus de
deux cents de leurs chr6tiens, se sont r6fugi6s chez
nous a Kanchow. M. Russo est rentr6, depuis, dans sa
residence, saccagee par les communistes et complbtement occupde par les soldats de l'ordre; il a pu se
faire rendre sa chambre; celle vis-a-vis de la siegpe,
servant ordinairement de cave, sert de prison, d'oui
chaque jour on extrait des condamn6s a mort pour les
conduire au lieu de 1'ex6cution. Ce qui est mieux que
les soldats, pour r6tablir 1'ordre, des milices locales se
forment; elles font du beau travail; mais le danger est
qu'elles prendront gouit a ce m6tier. Ici on a execute
plusieurs individus qui, l'ann6e derni&re, faisaient
trembler tous les honnetes gens.
Notre vicariat a 6et traverse le mois precedent par
deux arm6es venant du Kwang toung, l'une chasske
de Canton, et I'autre allant se donnerau gouvernement
de Nankin. Pendant une quinzaine dejours, nous avons
df, tous les jours, lutter fermement pour 6viter d'etre
occup6s; ces ind6sirables n'ont pas os6 forcer nos
portes blind6es, ni passer par-dessus le mur, comme
nous I'avions vu l'annee derniere. Trois de nos r6sidences, occup6es par des pretres chinois, ont cependant 6t6 envahies, dont deux par les soldats d'occupation plus ou moins sans chef; et cet 6tat a 1'air de
vouloir durer longtemps, car nous ne savons aupres de
qui r6clamer.
Malgre cela, nos chretiens ne-sont pas trop molestes,
mais beaucoup sont encore tout endoloris de la perte
de notre prestige. Cependant, dans certaines r6gions
moins atteintes, nous pouvons compter d'assez nombreux catechumenes. Mgr O'Shea m'6crit que, dans sa
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paroisse, plus de quatre-vingts personnes se sont fait
inscrive; dans- un autre endroit, une cinquantaine
viendraient 6tudier si on pouvait itablir une 6cole.
Malheureusement le nombre des missionnaires est trop
restreint.
De c6t6 et d'autre, on entend parler de soldats
d6band6s qui, joints aux malfaiteurs locaux, ranqonnent
les gens, pillent et meme tuent. Les honnetes gens
commencent a comprendre que le paradis bolcheviste
qu'on leur avait tant vant6 ne differe pas beaucoup de
l'enfer; les paysans ont verse, l'annke derniere, sous
forme de contribution volontaire, I'imp6t de trois
ann6es; et chaque nouvelle armee exige d'autres contributions volontaires. Quant aux commercants, leur
commerce a failli tomber aux mains des employ6s.
Qui sait si de cette fatigue, de ce malaise, de ce
besoin de repos et de tranquillit6, la grice de Dieu
intervenant, ne sortiront pas de serieuses conversions a
la foi catholique? C'est le secret de Dieu.
Veuillez excuser, Tres cher et Tres Honor6 Pire, la
longueur de cette lettre et me croire
Votre fils tout d6vou6,
P. DUMOND,
C. M., vic. apost.
LETTRE DE M. THIEFFRY
-

Kian, le 3 mars 1928.

Nous avons toujours besoin des prieres de nos amis
des Missions, car I'avenir n'est pas rassurant et le
communisme gagne toujours du terrain partout. Toutes
les sous-pr6fectures du Kian sont toutes plus ou moins
contaminnes par le virus bolchevique, mais les plus
6prouv6es sont Wanan, Longtsuen et Yongnin, oi les
communistes et les brigands pillent, incendient et
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tuent avec une rage infernale. Dans ces districts, c'est
vraiment la desolation et la mpisere partout. De ces
diff rentes contrbes nous arrivent, chez les Seurs, des
bless6s militaires, soit de 1'armoe r6gulibre, soit des
gendarmeries locales. If y en a qui sent bien malades
et d'autres qui ont etC cruellement mutil6s par les
communistes. Ces bandits sont vraiment poss6dhs,
car, lorsqu'ils capturent quelqu'un qui- leur est contraire, ils commencent par lui trancher les quatre
membres, puis ils le d6pecent ainsi vivant, de sorte
que le patient expire dans d'affreux tourments. Apres
la mort, ils enlevent le coeur, le flambent, se le partagent et le divorent; parfois ils mangent I'homme
en entier.
Je vous demande pardon de vous 6crire de pareilles
horreurs, mais cela montre qu'il ae ferait pas bon de
tomber entre les griffes de ces monstres. Les soldats
en font autant a l'egard des communistes.
Lettre de M. LEGRIS, fritr ede la Mission,
A M.

LE SUPERIEUR GEN#RAL

SShanghai, le 16 mars.1928.

MONSIEUR ET TRtS HoNORP PfRE,
Votre binediction s'il vous Plait!
Ici aussi, nos 6preuves continuent. 11 y a quelques
jours,. je vous icrivais que nos Missions etaient relativement tranquilles; mais elles sont a la merci du
brigandage et du communisme.
Le 14, nous recevions ici un telegramme de Mgr Fatiguet, disant que M. Rouchon venait d'etre pris par lesa
So lis de sa residence et que ces brigands
brigands
reclamaient ure ranaon de I ooo piastres, plus de
I I ooo francs, menacant de le tuer si on n'accede pas .
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leur delnande. Le consul de France est averti; on
agit auprs-des autorit6s, mais, jnsqu'ici, aucane autre
nouvelle ne nous est parvenue. Cette maniere de faire
est malheureusement tres frequente actuellement;
<:'est une menace permanente. Esp6rons, cependant,
que notre cher confrdre n'aura pas trop A souffrir et
qu'il sera delivr6 bient6t.
C'est le deuxieme de nos confreres pris au Kiangsi.
M. Reymers Jean I'avait et, en d6cembre dernier, mais
sa captivite n'a pas t6 longue, les chr6tiens s'itant
portes garants de sa rancon, qni, je crois, n'a pas eti
exig6e dans la suite.
J'avais rega, la veilie, une bonne lettre dans laquelle
ce cher confrere me disait qa'il venait de finir les
missions de cet endroit. II se montrait plein d'espoir et
faisait des projets : a Je voudrais trouver une ou deux
personnel pieuses qui eussent une devotion spciale
pour les Missions d6laiss6es, dont Tou-Chang est,
certes, du nombre. Vous me direz que c'est un pays de
brigands; mais a c6t6 des brigands il y a de braves

gens qui auraient besoin d'abord d'un maitre et ensuite
d'un pretre qui y reste a poste fixe. Apres le troisiame
dimanche de car6me, je rentrerai A Hou-K6ou. Mais
mon id6e est de m'installer a Tou-Chang une partie
de l'ann6e et, en attendant, d'y installer un maitre
d'6cole. )
C'est dans ce voyage de retour qa'il a eth pris.
Venillez agr6er les sentiments profondiment respectaeux et devouos avec lesquels je suis en N. S.
et M. L,
Monsiear et Tres Honor6 Plre,
Votre enfant humblement soumis.
P. LEGRIS,
-i p.C. Bn,
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Lettre de M. LEPERS, prire de la Mission,
h M. LE SUPERIEUR GENERAL

Ning-po, le 25 mars 1928.
MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre binxdiction, s'il vous plait!
Rentre a Ning-po depuis trois semaines, il est juste
que je vous donne au moins un signe de vie. Le voyage
de Marseille a Shanghai a dur6 trente-huit jours. Nous
avons essuy6 deux temp&tes: une dans la M6diterranbe
et 1'autre de Singapour & Saigon. En sus, le Porihos
s'est arrete cinquante-deux heures au port Swettenham,
en Malaisie, pour decharger 5oo tonnes de tuiles qu'un
Rajah avait achetees en France; ce qui fut cause que
nous arrivAmes i Shanghai avec trois jours de retard.
Lesbrouillards entre Saigon et Shanghai en furent bien
aussi une des causes;. et pris de Hongkong nous avons
failli nous jeter sur un ilot. Le commandant eut juste
letemps de commander machine arrihre toute vitesse;
autrement, nous nous serions choues sur cet ilot. La
Providence divine nous a done prot6g6s, specialement
pendant ce voyage, qui a et6 peu penible, car la brise
nous a tempere' les chaleurs de la mer Rouge et de
1'ocean Indien.
Mes impressions sur la Chine, en y revenant, sont
meilleures qu'a mon depart de Paris. Alors qu'en mai
1927, a mon d6part, on 6tait devisag6 par les Chinois
avec des -regards de haine et que les enfants vous
insultaient presqu'i tous les pas qu'on faisait dans la
rue, j'ai 6t6 bien surpris de voir qu'on ne regarde plus
les Europeens oculo torvo; il y a meme des regards de
sympathie. De plus, on n'entend plus aucune injure,
telle que: a II faut tuer cet Europ6en ); et on ne fait
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mrme plus le geste de nous couper le cou; ce qui .tait
courant depuis le 3o mai 1925. On dirait que la vague
de xenophobie est passee pour le moment; bien
entendu, je ne parle que de Ning-po et du vicariat. On
dit, cependant, que les brigands sont actifs dans le
le vicariat de Mgr Hou. II y a des rumeurs. Mais,
connaissant ce pays pendant vingt-cinq ans, je crois
I1'ex6cution.
que les rumeurs n'arriveront pas
A Colombo, j'avais requ une lettre de Mgr Defebvre,
me disant qu'il comptait sur moi pour prendre la succession du saint M. Ibarruthy au petit siminaire.
C'6tait aussi mon plus grand d6sir.
Vous vous 6tonnerez peut-6tre que j'accole le mot
saint uni confrere. Ce que j'ai entendu ici en arrivant
me fait l'impression que ce cher confrere avait eu
connaissance ' ou revelation de I'heure de sa mort.
M. Ibarruthy avait pris des notes et collectionn6 tons
les documents qu'il avait pu trouver sur la Chine et le
vicariat. Mgr-Reynaud les lui avait demand6s plusieurs fois; il r6pondait toujouis: ( On ne les verra
qu'apres ma mort.)) Mgr Defebvre les lui.demandait
aussi et M. Ibarruthy les faisait copier, sous sesyeux,
par M. Engels. Comme le travail n'allait pas assez vite,
Mgr Defebvre avait insist6 quelque temps auparavant.
La veille de sa mort, M. Ibarruthy dit A M. Engels :
( On n'en finira jamais de copier les documents que
Monseigneur demande; portez-lui le tout. »
Le matin de sa mort, il changea de linge, mit sa
plus belle soutane, se plaqa sur une chaise longue; le
crucifix des veux sur la poitrine, qu'une main retenait;
et de l'autre, il tenait son chapelet. C'etait, ce jour-la,.
jour de repos; et c'est dans cette position qu'on le
trouva a six heures du matin, quand on alla a la
chambre que j'occupe maintenant, s'informer pour
quelle raison, lui si ponctuel, ne se trouvait pas A la
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<bapelle pour l'oraison. 11 itait encore chaud et on
s'empressa de lui donner I'Extreme-Onction. Le cher
aternelle.
M, Ibarruthy avait commencC son oraison
Le petit siminaire compte, avec le Probatorium,
dont nous sommes aussi charges et qui y est attenant,
52 ielves. Nous sommes quatre pretres et un frere.
M. ThaddCe Fang, M. LUonard Engels, M. Thaddie
Sing, le frere Tsai et votre serviteur, toes Lazaristes.
Lesitudiants marchent bien et, en general, tons sent
assez capables pour pouvoir continuer. J'ai mnme 6te
etonna de trouver les plus grands parlant le latin
couramment, et surtout r6pondant en classe avec beaucoup d'aisance. Cependant, ils oat encore beaucoup
de progres a faire et il se pourtait que, vniter jeune
age, je les retienne encore un an an petit s6minaire.
Monseigneur dicidera plus tard. Car,-& peine itais-je
arrive, que Monseigneurest parti pour visiter Wenchow
et les chr6tientes de ce district; it ne sera de retour
que le mardi saint, pour faire la c.remonie des saintes
huiles, le jeudi saint:
Au grapd seminaire, j'ai trouv6 douse pretres
ordonn6s pendant leur quatribme annce et la continuant. La moiti6 est du vicariat de Mgr Hou et ont iti
ordonns par lui &Haimen, tandis que Mgr Defebvre
ordonnait ici les siens.
Un Lazariste venait aussi de nous arriver de Kiashin: c'est M. Jean Tai, plac6 a Wencbow. Un autre, _,
M. Paul Che, dija pr6tre & Kiashin, nous arriverales
premiers jours de juillet, C'est done quatorze pr&tres
indigenes ordoants depuis mon d6parten mai dernier.
Ce seront de bonnes recrues pour Mgr Defebvre et
Mgr Hou. Le grand s6minaire a'45 61Ces des trois
vicariats du Tchbkiang, et cinq.professeurs. Comme lt
grand seminaire est i qaelques pas du petit, tous les
jours quelques-uns des nouveaux pr&tres viennent
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chlIbrer ici. II. n'y a que cinqautels au grand siminaire
et quatre ici. II est vrai que des directeurs vont c6l4-.
brer chez la sceur Gilbert et k la maison-mkre des
Vierges du Purgatoire, qui sont de l'autre c6t6 de
Malou.Veuillez, Monsieur et Tres Honore Pere, benir celui
qui se dit en l'amour N.-S. et de son Immacule Mere,
Votre enfant d6vou6 et obbissant,

J. B.

LEPERS,

i. p. d. 1. M.
Letre de Sear N., de FhospiceSaint-Joseph de Ning-Po,
d une FILLE DE LA CHARITE
Je dois vous dire avant tout que je me trouve
extr6mement bien, extremement heureuse en Chine;
je n'aurais jamais cra trouver taat de joie dans la vie
de mission. La seule souffrance est de voir le personnel de la maison deji bien ag& et insuflisant pour
le travail.
Nous aurons bient6t pour l'h6pital un petit livre
comme celui que je vous envoie et qui concerne les
ateliers de nos orphelins. La fabrication des serviettesf
eponges va tris, trbs bien.
Ma soeur Anna se plaint joyeusement qu'elle ne pent
pas avoir la paix avec tant de commandes! J'esphre
que nous recevrons d'Ameriqae un peai d'aide pour
i'hospice. Maintenant que nous avons un autre 6tablissement, il en cofite-un peu plus pour marcher en
avant; mais nous esp6rons avoir bient6t nu petit
Uhpital payant qui nous d6fraiera on pea des d6penses
que nous faisons poar I'hOpital libri.
C'est un magninque champ d'apostolat poor les
Ames. I y a deux jours environ, an pauvre homme qui
avait &t6 deux fois soigne ici, nous a suppliees de le
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baptiser. II avait entendu reciter les priires et le cate-

chisme, et-il soupirait vraiment aprbs le baptame. Son
desir fut exauce le jour de la fete du Bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre et, depuis, il semble aller
mieux. Aujourd'hui, allant a I'h6pital, je I'ai trouv6
qui 6tudiait son catechisme chinois avec tout son
coeur.

La semaine derniere, un soir, deux incidents m'ont
fait toucher du doigt le surnaturel au milieu duquel
nous vivons, sans nous en apercevoir toujours aussi
vivement. J'6tais allee a l'h6pital avec une jeune sceur
chinoise. Nous trouvAmes un pauvre mendiant qui
venait d'arriver et qui itait a l'extremit6. II avait sur
sa physionomie quelque chose de si simple et de si bon,
que je ne fus pas surprise de voir combien il acceptait
avec sinc&rite et devotion les v6rites eternelles que la
jeune seur lui proposait de croire. Pendant que je le
baptisais, il souriait et repetait tout le temps : a Tinghgo, ting-hio, (tres bon, tres bon, vraiment tres bon). Ii semblait que Dieu accordait la douceur et la lumiere
de sa presence a.cette pauvre ame, qui, peut-atre, dans
la nuit obscure oh elle marchait, s'etait guid6e par des
principes de bien naturel. Dans cette pauvre petite
chambre de mourant, il se passait de si grandes choses;
nous etions tout impressionnaes.
La seconde chose n'est pas aussi consolante.
SChaque soil, pendant la derniere tourn6e que nous
faisons dans les salles, nous avons l'habitude d'asperger chaque.lit avec de l'eau b6nite. En montant
dans une des salles, je remarquai un nouvel arrive dont
la figure d6plaisante, hargneuse, montrait que notre
approche I'ennuyait, tout an contraire de nos pauvres
chinois, qui voient geniralement avec joie arriver les
cornettes. Malgre son regard, je m'avancai'vers lui
pour voir s'il souffrait de quelque chose. Quelle ne
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fut pas ma surprise quand il me demanda de lui faire
sentir le flacon que je tenais 4 la main! Aussit6t je le
lui donnai; mais, d.s qu'il en eut approch6 son visage,
il se retourna dans son lit, avec les traits convulses en
s'6criant : a Quelle detestable odeur! i) Le lendemain
matin, A neuf heures, quand j'arrivai dans la salle pour
essayer de faire quelque bien A cette pauvre ame,
l'infirmier me pr6vint que le malade s'itait levi de
grand matin, avait reclame ses vetements en declarant
qu'il ne voulait pas rester plus longtemps et qu'il etait
parti. Je ne puis m'empecher de penser que le demon
avait un pouvoir particulier sur ce pauvre homme.
Nous avons commenc6 deux nouvelies industries
pour les garcons infirmes : les chapeaux tisses et les
tapis de roseaux. Nous avons, depuis un mois, une
femme qui apprend A sept ou huit garcons diffirentes
manieres de faire les chapeaux. Quand ils sauront
faire les chapeaux.de Panama, ce sera trbs bon, car
cela est trbs bien paye. Les tapis de roseaux sont en
usage dans toute la Chine pour les lits et les planchers.
Les intfrmes apprennent aussi &tisser les torchons de
cuisine et les draps, car la Sainte-Enfance a trop de
travail.
Vous aimeriez, j'en suis sfre A passer ici une
semaine. Je n'avais pas idee de la beaut6 du pays et
j'en aime toutes choses.
IIy a quinze jours, quatre d'entre nous avons eu une
dilicieuse journee. C'etait dimanche; apres la messe,
nous sommes parties A travers la plaine couverte de

beaux champs, au milieu desquels s''l vent de noihbreJses pagodes et des tombes ancestrales,

pour

monter dans les montagnes qui encerclent la ville de
Ning-po. II y a 1U, AJii-Jia6, une jolie petite eglise de
c Chr6tient6 n, desservie par un jeune pr&tre chinois
tres zi1i. Les fiddles, de cette paroisse, au nombre
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d'environ quarante, disseminis dans les montagnes,
parcourent souvent sept on huit milles pour faire la
sainte communion; ce qui est bien miritoire, surtout
pour les femmes avec leurs pauvres petits pieds
d6formis.
Ma sceur R. fit une distribution de remedes; ensuite,
une douzaine de chretiens environ nous accompagnerent
sur la montagne, oi nous devions prendre notre repas.
Deux de nos hommes 6taient venus avec nous et portaient sur leurs 6paules an bambou, auquel etaient
suspendus le panier aux provisions, le panier de
remedes et un autre contenant des objets a distribuer.
A peine 6tions-nous 1H que nous entendimes la
cloche sonner I'Axgelus sur la grande plaine qui
s'ktendait a nos pieds et qui est habitue par des milliers
et des milliers de pauvres ames paiennes, insensibles k
cet appel 4 la priere. Et quelle joie pour nous de
voir ce petit groupe de chr6tiens qui nons entouraient
se prosterner au premier son de la cloche et reciter la
priere de cette voix chantante a laquelle je suis maintenant tout habituee ! (11 faut vous dire que nos braves
chr6tiens, qui ne voulaient pas nous quitter, avaient
eu la delicatesse de se mettre devant nous, en nous
tournant le dos, pendant notre repas.)
Apres notre r6fection, nous avons risits la grande,
grosse et hideuse idole qui <(garde la montagne n avec
sa figure couyerte de couleurs criardes, sa longuc barbe
noire et le vase d'encens pos6 devant elle pour qne
chaque visiteur Ie xemplisse. Pauvre chore Chine! La
moisson est grande, mais les ouvriers pour la recueillir
sont pen nombreux. Une petite maison de nos saeurs .i
Jii-Jia6 ferait beaucoup de bien ;,mais, cette annie,
hilas ! helas! personne n'est venu
Apres cette visite, nous sommes revenues A 1'unique
rue du village, ot un chretien mit sa petite maisona

S419 notre disposition. Nous avons plack une grande table
devant la porte pour emptcher la foule d'entrer, ettrois d'entre nous distribuirent des remedes a
environt trois cents personnes, souffrant soit des yeux,
soit des oreilles, ou de maladies de toutes sortes. La
quatrieme seur, pendant ce temps, parcourait les
environs et m'apportait successivement neuf b6bis
mourants a baptiser. N'~tait-ce pas une d6licieuse
journee pour des Filles de la Charite? Nous sommes
rentr6es A la maison par le dr6le de petit chemin de fer
chinois. II traverse les champs et les rivibres, tout rouge
et or dans la"liiýire do soir, et les belles montagnes,
plus myst6rieuses et plus attirantes que jamais. Nous
avons fait notre pribre et recit6 notre rosaire pendant
le trajet avec- un coeur plein de joie et de reconnaissance.
Quand yous allez a la ohapelle, dites un Magnifical
pour moi. Demandez A la sainte Vierge que je devienne
vraiment utile en Chine et capable d'aider beaucoup
d'tmes A connaitre et & aimer le bon Dieu. Pour le
moment, je comprends, et c'est tout; mais nos seurs
m'encouragent beaucoup et disent que j'ai compris tras
vite. II faut beaucoup de temps pour parler r6ellement
bien et je n'ai pas ie temps d'itudier.

AMERIQUE
R1PUBLIQUE ARGENTINE
JULES-CHARLES MONTAGNE
Le Paraguay publia I'an dernier un opuscule pour
honorer sa m6moire; cependant, M. Montagne, qui fut
sans contredit un des missionnaires les plus m6ritants
de la province, n'a pas encore eu sa,notice biographique dans les Annales; c'est le vide que voudraient
combler ces quelques pagesJules-Charles Montagnenaquit a Lille le 14mai 1845,
jour pricis6meDt oi le Paraguay cCl6bre sa naissance
a la vie nationale. Cette coincidence faisait dire qu'il
avait 6td cre6 et mis au monde pour le Paraguay, lequel
fut, en effet, sa seconde patrie trbs aim6e, A qui il consacra plus de quarante ans de sa vie et oir il mourut
en d6sir, car il d6sirait y retourner et, la maladie le
retenant a Buenos-Aires, il voulut au moins figurer
au catalogue comme appartenant toujours a la Maison
de l'Assomption.
Apris avoir termin6 ses 6tudes secondaires au petit
s6minaire de Cambrai, sous la sage direction de celui
qui fut plus tard Mgr Monnier, ii entra au seminaire
interne t Paris le 7 septembre 1863 et y prononja les
saints vceux le 8 septembre 865 .
Peu de souvenirs nous restent de son sejour a la
Maison-Mere, car M. Montagne, par temperament et
par humilit6, quand il s'agissait de lui-mxme, fut tou-
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jours fort discret. Nous simes n6anmoins qu'a sa
grande confusion, disait-il, et A son grand embarras, ii
fut dUsign6 une fois pour soutenir la thise traditionnelle de philosophie en stance publique. et ceci est
deja un precieux t6moignage de lestime dont it jouissait, d&s lors, aupres de ses maitres.
Ordonn6 en mai 1869, ii ne tarda pas a s'embarquer
pour Buenos-Aires, ou ii arriva a la fin d'octobre. Le
d6barquement 6tait reste bien grave dans la m6moire
de M. Montagne et il le racontait volontiers pour
montre, la difference entre le Buenos-Aires d'alors et
celui de maintenant. Aujourd'hui, en effet, la superbe
capitale compte deux millions d'babitantset, dans son
vastC. port, les transatlantiques du plus fort tonnage
peuvent aborder a quai sur une itendue. de 5 kilometres et plus. A cette 6poque, les passagers descen-.
daient du grand bateau dans une baleiniere, de la
baleiniere dans une lanche et de la lanche dans. un
canot; puis, lorsque le canot lui-meme, par manque
d'eau, ne pouvait plus avancer, ils montaient sur une
charrette, laquelle, une foisla derniere boule franchie,
les d6posait sur la plage, au pied de la berge, que
dominait le palais du gouvernement. Pour gagner son
domicile, ii y avait deji quelques fiacres, mais, de nos
c6tes, si les rues itaient tractes, elles n'Ataient pas
encore empierrses et, quand ii avait plu, elles 6taient
absolument impraticables. II faut savoir, en effet,.que
notre maison de Cochabamba, maintenant en pleine
ville, s'en trouvait alors 6loignee de vingt minutes,
6tait en pleine campagne et meme dans Visolement, le
clocher de notre chapelle, inauguree en 1868, y servant
de point de repure pour I'orientation des voyageurs.
En i866, M. de Lavaissiere avait ouvert A BuenosAires le college Saint-Louis, en vue de former les
nouvelles g6nerations a la vie chretienne et aussi de-
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favoriserles vocations
lFtat eccl-siastique. Ce collge fat bient6t fr6quent6 par les enfants des meilleures
familles, qui occuperent, depuis, les postes les plus
elev6s dans la soci6et, dans la politique et dans les
grandes administrations. C'est l1 que M. Montagne
fut appel6 a faire ses premieres armes eL c'est l1 aussi
qu'il rencontra comme 61eve M. Scarella, qui nous
,rapporte a son sujet quelques details prcieux :
Sq Dija. alors, dit-il, M. Montagne etait un jeune
pr6tre qui se distinguait par la dignite de sa vie
sacerdotale, comme par la proprete et la correction de
sa tenue, exempte de recherche, que nous avons toujouIS remarque&s en lui. Malgre sa jeunesse, il 6tait
.pr6fet de discipline et c'6tait un plaisir de le. voir
s'imposer a de grands rhetoriciens presque aussi iges
que lui. Tout seul, il conduisait en promenade deux
-cent cinquante A trois cents ie6ves par les rues de la
ville, jusqu' Ila place du Retiro o ququelue autre, et
.•1,an grand etonnement des passants habitues & la
gravit6 espagnole du temps colonial, on le voyait
entreprendre avec les 6leves de grandes parties de
barre on de coarse, comme s'il avait et6 l'un .d'entre
-eux.
ttFallait-il preparer une fete religiense ou profane,
-M. Montagne &tait encore le plus enthousiaste de la
jnaison. tlkves et collaborateurs se pjlaaient volon-tiers sons sa direction et luin mettant a contribution
ses connaissances musicales, distribuait les r6les, choisissait les instruments, assignait a chacan sa partie dans
les chants et n'abandonnait les repetitions que quand
I'ex6cation, de la part de tous, etait impeccable.
Mal•eurensement,lecollegeSaint-Louistris 6prouv 6
par la fievre jaune,.qui causa la mort de M. de Lavais-siere et de M. Patoux, se vit oblige en 1872 de fermer
ses portes et M. Montagne fat envoyk au sanctuaire
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de Lujin, que I'autoriti diocesaine venait de confier -la Congregation. II y fut charg6 d'ouvrir une maitrise
pour rehausser les cerimonies religieuses et cultiverles vocations sacerdotales, et cette maitrise peu a pea
se transforma en collUge-seminaire, dont, par le fait.
m&me, il devint le directeur immdniat; poste qu'il
laissa en 1877 pour revenir i Buenos-Aires, mais qu'il'
reprit en Sg79. II etait en m6me temps vicaire, professeur, charg6 du chant et de la discipline. La predication alors lui,coftait beaucoup (on du moins il le
croyait ainsi) et facilement il cherchait i.se iaire remplacer. La musique, au contraire, semble avoir Atasoa,
plus grand attrait. En tout'cas, il s'y donnait de tout
cceur, soit pour tenir I'harmonaim, qu'il jonait avec
une exquise douceur, soit pour pr6parer et chanteravec MM. Salvayre et Scarella de beaux motets A plu-sieurs voix, qui faisaient les delices de l'assistance,peu habitude a ces friandises de 1'art, comme oa peat

bien se l'imaginer. IlPmeon it alors an essai, quoique infructueux, pour implantef a Lujin le chant desvepres, le dimanche, et a cet effet, M. Montagne qui,.
ces jours-lA, devait faire un trajet de 15 kilomwtresa cheval pour aller dire la messe iRodriguez, s'imposa,.
pendant quelque temps, le sacrifice m6ritoire de lesrefaire au galop apris diner, afn d'&tre reveau pour,
1'accompagnement de I'office.
Malgrr son -exterienr plut6t froid, M. Montagne
6tait au fond tris sensible. De 1k une certaine timi-dit-, qu'ii garda toute sa vie; de IA aussi une grande
boato de c.eur, qui se laissait facilement toucher parla misire reelle oua imulee, et d'autres fois se tradui--,
sait eo admiration mnlie detendresse pour les enfantscandides et innocents; mais de 1aaussi use nervosit,.
vivacit6 on mume impetuositi, suivantles circonstances,.
qui parfois emportait Je morceau, comme un jour an.
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college Saint-Louis, quand, au risque de recevoir la
pareille, il souffleta de grands garqons, qui s'itaient
mal conduits.
Une fois 6galement, a Luj;n, il aurait pu &trevictime
d'une repr6saille d'autant plus facile que son adversaire itait diguis6 et masque. On y c6lebrait, comme
tous les ans, le fameux Entiero del Carnaval (enterrement du Carnaval) et les organisateurs du cortige
n'avaient trouvi rien de mieux que de faire figurer sur
un char le cercueil du pretendu d6funt,.avec une croix
a c6t6, et un pretre, donnant force bWnedictions et
lisant de supposees prieres dans un gros livre semblable
a un missel. Quand M. Montagne s'apercut de cette
profanation, ce fut plus fort que lui. I1 franchit a la
course la distance qui le s6parait du char, I'escalada
avant que personne ne se rendit compte du mouvement
et, aprbs avoir diment bouscul le heros de la fete, il
s'en revint en triomphe, rapportant le crucifix comme
troph6e de sa victoire. L'affaire n'eut heureusement
pas de suites ficheuses, grice a 1'intervention de nombreux assistants qui se mirent de son c6t6.
La tradition paraguayenne ne raconte aucun 6pisode
de ce genre, sans doute parce qu'alors le temps 6tait
passe de ces prouesses juveniles, car It tradition a
bonne memoire et les aurait retenues.
M. Montagne it un premier voyage au Paraguay
en 1877 pour y accompagner M. Riveillkre. M. Espinosa (alors secr taire de l'archevUch6 et mort archeveque de Buenos-Aires) avait 6t6 envoy6 a l'Assomption comme dil6gu6 de -linternonce apostolique,
Mgr Roncetti, pour r6gler les questions religieuses
pendantes. Avant son depart, il avait d6ja offert A la
Congregation la direction do seminaire qu'an projetait
d'y ouvrir et qui fut accept&e en principe par le Conseil
de la province, le 23 janvier 1877. Pendant son sejour,
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comme les n6gociations trainaient en longueur et que.
le careme approchait, en meme temps qu'il renouvelait

sa demande au sujet du s6minaire, il appela M. Reveillere pour aider aux predications et aux confessions
et sans doute aussi pour lui offrir 1'occasion d'etudier
sur place le terrain que les confreres auraient a
df richer.
En 1879, M. Reveilire fit urt second voyage a l'As-

somption, accompagn6 de M. Birot, appel6 cette fois
par le nouveau nonce apostolique, Mgr Di Pietro
(plus tard cardinal), qui s'y Ctait rendu en personne et
qui, apres avoir nomm6 d'abord un administrateur et
bient6t un 6veque, Mgr Aponte (Paraguayen, suivant
la condition requise par le gouvernement), avait tout
pr6pare pour la r6ouverture du seminaire, qu'il mettait
entre nos mains.
La situation, certes, 6tait loin d'etre brillante, sous
quelque aspect qu'on 1'envisageAt.
Un royal collkge-seminaire de Saint-Charles avait 6ti
ouvert a l'Assomption en 1783, apres l'expulsion des
J6suites, mais il avaitl6t ferm6 en 1824 par le dictateur Francia, qui expulsa en m6me temps les derniers
ordres religieux: Dominicains, Franciscains et MercCdaires, de- sorte que, par le fait, tout enseignement
secondaire 6tait supprim6 dans le pays. Un de ses
consid6rants proclamait que a les religieux ne ponvaient plus ktre r6putes ni necessaires ni utiles dans les
circonstances prisentes w. Francia mourut en 184o et,

trois ans apres, les Jisuites essay4rent de rentrer. Is
ouvrirent une classe de math6matiques.et de frangais
(qui compta au plus dix-sept ~elves); ils commencirent
aussi a acheminer vers 1'6tat eccl6siastique neuf jeunes
gens, qui furent ordonnas plus tard; mais ils n'ytinrent que deux ans et demi, le nouveau dictateur,
Carlos Antonio Lopez, leur d6fendant de vivre en
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communaut6 et les soumettant a des tracasseries de tout
-genre.
-En sortant du Paraguay, leur supirieur 6crivait :
- L'aspect qu'il presente au point de vue eccl6siastique
"ýest des plus tristes. Les pr&tres qui restent, en petit
-nombre, ages, infirmes et pour la plupart dans l'impossibilit6 de travailler, se trouvent charges chacun de
trois, quatre et mame cinq paroisses, tri htendues et
_tres peuples. Le peuple n'entend jamais un mot de
-predication. II n'y a pas de siminaire, ni personne qui
soit capable de le diriger. La corruption est en con-s6quence, quoique avec on grand fond de bons d6sirs
Set une telle estime de la religion (sans la connaitre)
et un tel respect du pretre que ce peuple me semble
-- tre dans les meilleures dispositions,
Un pretre chilien, qui visita le Paraguay peu de temps
aprbs, precise que le nombre de pretres dans toute la
SRpublique itait alors de 56 pour 83 paroisses et s'ileva
A 72 vers 1859, inclus 6videmment tous les invalides.
11 ajoute qu'en i856, un vieux pr&tre,.qui donnait des
lecons de latin a quelques Alves et qui se proposait
.aussi de leur enseigner plus tard la th6ologie morale,
constituait l'unique &cole presbyt6rale qdi existit i
I 'Assomption. Le siminaire ne rouvrit ses portes qu'en
i860, sous la direction du c6l&bre Fiddle Maiz, pour
- donner asile & douze clercs dans les ordres mineurs
- on majeurs, et encore ne fut-ce que pour une trns courte
durde, car, en 1862, Francisco Solano Lopez succ6da
- son pere et il ne tarda pas h jeter en prison le supirieur du skminaire avec plusieurs autres pretres, qui
n'avaient pas suffisamment applaudi &son avinement.
En 1864, iclata la guerre et, depuis lors, 1'tablissement resta ferm6 d'une fagon d6finitive jusqu'i notre
-arrivie.
Cette guerre - appeJe de la triple alliance, parce
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que le Paraguay y fut attaqu6 par trois puissances lia
fois: le Bresil, lArgentine et l'Uruguay - se prolongeajusqu'en 1870 et devint, i partir de la seconde
ann6e, qne guerre d'invasion, avec toutes ses conse6
quences habituelles et d'autant plus terribles qu'elles
6taient plus 6tendues, car I'invasion, avancant d'etape
en 6tape du sud au nord, embrassa inalement presque
toute la partie habit6e du pays et accumula partout
les ruines, les desordres, la mort et la desolation.
Tons les hommes valides fnirent par etre appel6s
sous les armes, depuis les jeunes gens de quatorze
ans jusqu'aux vieillards pour ainsi dire, et un trsgrand nombre y laisserent la vie, d6cimbs, en outre,
comme ils le furent par.les maladies et les privations
de tout genre. La misire arriva a son comble, meme pour les non-combattants, qui resterent sans vivres et
sans abri, de sorte que le pays tait vraiment reduit a
la dernibre extremite.
Le plus triste de tout est qu'en d6cembre 1868,:
1'6veque lui-m&me, Mgr Palacios, fut pass6 par les
armes, condamn6 a mort pour une pretendue trahison
& la patrie, et cela, chose encore plus affreuse, sur le
requisitbire de ce Fidel Maiz, ancien sup6rieur dn
siminaire, qui, ausortir de la prison, avait acceptA de
Lopez les fonctions de ministare public (Fiscal deSangre) au tribunal militaire du dictateur.
Et comme si tout cela n'eit pas encore suff an
malheur de cette pauvrelglise, il faltat qu'en 1874 le
schisme &clatitdans son sein, provoqu, par ce mame
Maiz,- qui, avant la -mort de I'administrateur apostolique, M. Moreno, s'etait fait nommer par lui son
successeur, et, grice a l'appti du gonvernement, en
avait usurpw la charge. Des que Pie IX eut coonais-sance da fait, par l'interm~diaire de son 'dil6gu6 a
Rio, il fit savoir A l'intkess6 que tous ses actes de
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juridiction itaient nuls et sans valeur, parce que
M. Moreno n'avait pas les pouvoirs requis pour
nommer un successeur et parce que, meme s'il les
avait eus, l'usurpateur etait inbabile pour gouverner,
le diocese, A capse des accusations port6es contre lui
et des censures qu'il avait encourues.
Ce document est du 16 novembre 1874. M. Espinosa
le publia de nouveau en mai 1877, sur l'ordre de
Mgr Roncetti, et cependant le schisme persista
jusqu'I I'arriv&e de Mgr Di Pietro,A tel point que les
fidles, entre temps, sollicitirent et obtinrent de
1'autoriti apostolique le privilege d'un oratoire particulier pour y assister A la sainte messe.
Mais il est temps de revenir A M. Montagne, apres
cette longue digression destin6e A faire connaitre les
conditions dans lesquelles-son ministere devait s'inaugurer. 1I y avait &t6 prepare encore par ler fonctions
de directeur aupres de nos 6tudiants et s6minaristes,
qu'il avait exerc6es un peu a la maison centrale, et il
s'embarqua, nomm6 superieur, en janvier 188o, en
compagnie de M. CellCrier, son troisieme collaborateur. M. Birot 6tait rest6 A 1'Assomption pour faire
les pr6paratifs et aider dans leurs travaux les quelques
pretres qui avaient survcu a la tourmente. Ils n'6taient
plus que vingt-trois du pays en tout, y compris
l'6v&que; et plus de dix &taienthors de service pour
inhrmitb.
Pendant le voyage, M. Montagne pensait a sa premiere rencontre ayec M. Birot; qui avait seize ans de
plus que lui et pouvait croire qtt'il serait plac6 A la
t&te de la maison. o Ne vous inqui6tez pas, lui dit
M. Cellirier; laissez ela a mon compte n,et, A peine
debarqub, il souffle conidentiellement A I'oreille de
son confrere : u Je sais de bonne source que vous
serez 4conome du s6minaire. n M. Birot, un pea sur-
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pris, r6pliqua: ( Alors, c'est vous qui serez superieur?
- Non, repartit M. Cellbrier, le sup6rieur, c'est
M. Montagne. u Le premier souci de M. Montagne
etait ainsi dissip6, mais ce ne devait pas 6tre le
dernier.
Les debuts furent naturellement p&iibles, commne
on pent le supposer. Quand nos confreres arriverent
cce qui devait etre le s6minaire, ils n'y trouverent
pas beaucoup plus que les quatre murs. Et quels
murs! Ceux d'une ancienne prison dont les portes
int.rieures montraient (et montrent encore toujours)
les traces bien visibles des judas, alors fraichement
bouch6s. L'ensemble consistait en un quadrilatere
sans etage, de 45 metres. de long sur -25 mxtres de

large a I'extrieur, entourant une petite cour, avec
galerie interieure appuy6e aux batiments. On avait
1'avantage d'etre '.un pas de la cathbdrale, puisqu'ld
suffisait de traverser une rue 6troite, mais 1'espace
dont il fallait s'accommoder 6tait vraiment aussi
r6duit que possible.
La dotation assignee par le gouvernement pour la
manutention 6tait de 4oo pesos mensuels, constituant
dix bourses (le peso n'avait pas encore perdu sa valeur
or et valait done environ un dollar). Suivant le contrat pass& avec la Congr6gation, le traitement des
confreres 6tait fixx, par mois, A 2o pesos pour le
sup6rieur, a i5 pour les professeurs et a 8 pour les
frbres. C'6tait 'donc l'6troitesse et la pauvrete sur
toute la ligne. Mais M. Montagne avait I'esprit de
pauvrete; -i savait s'accommoder de pen et accepter
les circonstances dans lesquelles il se trouvait, y
voyant les desseins memes de la divine Providence,
et aussit6t il mit tout en cuvre pour en tirer le meilleur parti possible.
L'inauguration de I'6tablissement, avec la benb-
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diction de son petit oratoire, retardke par 1'am6nagement materiel et le recrutement des premiers eleves,
ne put avoir lieu que le 4 avril. Le parrain de la cer6monie fut le ministre des Cultes et de 1'Instruction
publique, D. Antonio Bazars, et la marraine Dofia Ana Escato, belle-sceur de D. Francisco Barreiro, president de la R6publique. Comme le parrain, quelque
peu deconcerte par la solenniti de Ja fete, ne tirait
pas de sa poche le discours de circonstance qu'il avait
prepare, ce fut la marraine qui, de sa place, prit la
parole et, dans une chaude improvisation, expliqua
l'origine et l'importance de I'institution qui s'ouvrait,
la comparant au grain de s6nev6 de 1'Evangile et
annoncant qu'elle ne tarderait pas - etre un grand
arbre, dont les branches s'ktendraient sur tout le
Paraguay pour lui prodiguer ses fruits spirituels.
Mgr Di Pietro, en nous confiant cette ceuvre,avait dit
a M. R6veillkre : a Je n'ai pens6 personne pour
diriger ies6minaire, sinon aux enfants de saint Vincent, parce que je sais qu'ils ont'grice d'6tat pour
former le clerg6. D Mais en meme temps et d'un
commun accord, il fat convenu qu'au commencement,
vu la grande penurie de pretres, les etudes ne se
prolongeraient pas au dela de cinq ans, ainsi r6partis :
deux d'humanit6s (espagnol, latin, arithmitique,
giographie, 6e1ments de math6matiques, histoire
sacrie et profane, rhitorique); un de philosophie et
deux de thiologie (dogmatique et morale, histoire de
l'Yglise, hermineutique, liturgie et plaia-chant).
Cinq ans, en toute hypothese, 6tait deja un temps
bien r6duit pour la formation des jeunes clercs, sous
quelque aspect qu'on 1'envisageat. A cela il fallait
ajouter encore que, la pretrise ne pouvant etre con-

f ere, meme avec dispense, que dans la vingtstroisibme
annie an plus t6t, les -~lves ne devaient entrer au
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sbminaire qun'
seize ans r6volus, afin que, leurs
etudes termin6es, ils n'eussent & attendre lordination
que Ie moins possible. Or, si cet Age avanc6 pouvait
avoir quelque avantage pour l'application a l'&tude et
la solidit6 de la vocation, il est clair que les inconvinients d6passaient de beaucoup cet avantage toujours
problmatique, car, avant leur entree, la preparation
morale des aspirants etait sujette Aplus d'une surprise
et, au mieux, soit dans leur famille, soit dans leur
paroisse, elle se riduisait A bien peu de chose. La
pr6paration intellectuelle (religieuse on profane) etait
A 'avenant, faute de clerg6 toujours, et faute d'ecoles
rurales, an moins organisAes. Enfin, la langue parle
presque uniquement dans le pays est le guarani,
I'espagnol n'etant guere appris qu'a l'ecole; autre
obstacle considerable.
De tout cet ensemble, il r6sultait que, pour I'admission, il fallait se contenter d'un examen tres superficiel, qui avait pour but de verifier s'il y avait, da
moins, quelque instruction 6elmentaire, mais, davantage encore, s'il y avait les conditions et l'intelligence
necessaires pour embrasser 1'6tat eccl6siastique. Et
plus d'une fois, dans !e doute, on se voyait oblige
d'admettre A I'essai, pour s'en rendre mieux compte
dans la suite. Dans tons les cas, on 6tait oblige de
supplier et de pourvoir, pendant ces cinq ans an
moins, A 1indispensable pour la formation de bons
pratres ;cqui constituait, certes, une lourde charge
et encore une plus lourde responsabiliti.
Or, ce r6gime fut maintenu jusqu'en 1895; apris, it
fut de six ans, avec trois d'humanit6s; puis de sept,
avec trois de theologie, A partir de 1903, oz la fermeture des s6minaires de France amena du renfort poor
I'Am6rique; ensuite, il fut de huit, avec quatre ans
d'humanitis. Enfin, depuis 19r8, il est de neuf, avec
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une seconde annee de philosophie, la thkologie, par
dispense, n'ayant pas 6t6 augmentie.
Mais, la plus grande source de difficultis pour les
confreres provint sans doute de l'opposition plus ou
moins ouverte qu'ils durent subir de la part du vieux
clergA et des hommes au pouvoir dans diffirentes
branches de I'administration publique.
Le pays, en effet, 6tait reste longtemps presque
ferm6n aux autres nations et voulait autant que possible se suffire a lui-meme avant la guerre. Celle-ci,
en particulier, avait port6 le nationalisme a l'4tat
aigu, comme on le suppose facilement. D'oiI la
situation delicate de tout 6tranger exer;ant une
charge, comme M. Montagne, lequel, pendant les
deux premieres annies, fut, en outre, vicaire general
de Mgr Aponte.
D'autre part, les dictateurs Lopez, et Francia avant

eux, avaient introduit dans leur gouvernement un
systeme de r4galisme m6ticuleux et tracassier, devant
lequel auraient tristement pili les immixtiens de
Francois-Joseph, l'empereur sacristain. Or, dans la
suite,. les autoritbs civiles garderent cette tendance a
s'ingerer dans-les affaires eccl6siastiques et exigerent,
par exemple, comme elles le firent pendant quelques
annies, que les examens des s6minaristes eussent lieu
a la cathbdrale, en public et devant un bureau compos6 en partie de professeurs de l'Universit6 nationale.
Au s6minaire m&me, les 6leves, entres tard,
n'6taient nullement habituss a la discipline. 11s trouvaient que le reglement 6tait bien s6vere et, naturellement, ils ne s'y soumettaient pas sans quelque
resistance de la nature. Or, la moindre plainte de leur
part devenait anssit6t une affaire, dont il fallait se
justifier en public, pour. ainsi dire, A cause de 1'appui
qui leur venalt de l'ext&rieur.
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Tout cela fit que plus d'une fois le Conseil de la
maison, jugeant la situation intenable, decida qu'on

ferait ses malles et qu'on partirait des le lendemain.
La nuit, cependant, portait conseil et rendait courage &
M. Montagne, qui le rendait aux autres, disant que,
pour cette fois encore, on supporterait, mais que ce
serait certainement la derniere. Ce ne fut jamais la
derniere et toujours on resta.
Ce n'est pas, neanmoins, que les succes eussent
jamais 6t6 brillants, car le nombre d'el6ves fut toujours tres reduit. Pendant les trente premieres annees,
il oscilla A peu pros entre vingt et trente pour le petit
et le grand seminaire ensemble,et donna une moyenne
de seize pratres sur cent entrbes. Depuis lors, ce
pourcentage s'est 6lev6 lgerement et le nombre des
s6minaristes, pour les neuf ans d'6tudes, est mont6
ainsi jusqu'A quarante-cinq, nombre extreme pour la
capacit6 dd seminaire actuel. R6sultat positif :
soixante-dix pretres ont ,6t form6s par M. Montagne,
pendant les quarante ans de son sup6riorat.
Ces chiffres sont bien modestes, surtout si on les
considere dans l'absolu, abstraction faite des circonstances dans lesquelles ils ont &tb realisis. La cause
principale de ce r6sultat limit6 se trouve incontestablement dans la penurie des vocations et leur instabilit6.
Les ressources, il est vrai, ont toujours ite fort
r6duites; la subvention du gouvernement etait insuffisante ; il y eut quelques donations; on eut recours
B des quotes ; encore fallut-il souvent payer, avec la
subvention des mois de vacances, les dettes qui avaient
6t6 faites pendant l'annie scolaire; plusieurs fois, ces
memes dettes emp&cherent I'entr6e de nouveaux s6minaristes an commencement de l'ann&e: Et cependant,
I'annee suivante, 1'entr6e n'&tait pas plus nombreuse
que d'habitude et la s6lection n'6tait pas plus grande.
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II y avait aussi certainement l'exiguit6 du local,
surtout jusqu'en i8go, oi il restait r6duit au quadrilat-re primitif ; mais a partir de cette date, on y porta
remade. Apris avoir acquis une a une les parcelles
du terrain avoisinant avec leurs constructions, on y
b&tit les deux ailes nouvelles qui permirent de
s'itendre. DofiaAna Escato, penitente de M. Montagne,
qui avait 6t- marraine du seminaire naissant et qui
etait une femme d'initiative aussi bien que de d6vouement, eut, en tout ceci, une part. des plus importantes, I
car, voulant voir son flleul prosp6rer, elle se fit
queteuse pour lui, non seulement au Paraguay, mais
meme jusqu'l Buenos-Aires, et elle finit par r6unir
la- somme nicessaire pour les amplifications d6sirees.
Ce qui vient d'etre dit suffit dkjA a prouver que le
m6rite de M. Montagne ne doit pas etre chercbh dans
les grandes initiatives, dans les ceuvres de vastes
envergure ni dans les brillants r6spltats. II est plut6t
fait d'humilit6-et de d6vouement, de labeur obscur et
assidu, de persevrance dans 'effort, de patience, de
constance et, an- besoin, de resistance contre certains
courants jug6s dangereux ou pr6cipit6s. Plus d'une':
fois, on a dit queM. Montagne avait en le mirite et I•;
force de la montagne. Ce jeu de mots sur soa
nom exprime une bonne part de v6rit6.
Si maintenant nous voulons jeter un coup d'ceil sur
le travail de M. Montagne hors du s6minaire, nous
trouvons tout d'abord au college Saint-Vincent, qmt,
fonctionnait a c6t6 et qui fut le premier itablissementg
catholique ouvert, a l'Assomption, poua l'6ducatio4n
des jeunes gens. M. Montagne avait une particulihr
affection pour cette ceuvre, qui avait 6t6 celle de sai
premiere jeunesse au college Saint-Louis et s'y 6taidonn6 de tout cour. Aussi commencait-elle a porterL
* '^*Z

* .,
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les meilleurs fruits, comme le prouvent les postes
elev6s qu'ont occupes; depuis, ses anciens 8l6ves dans
la politique, dans I'armee et dans les carrieres libirales. Malheureusemeat, le manque de personnel fut
cause qu'on dut I'abandonner, en 1895, aprbs dix ans
d'existence, afn que les confreres pussent donner
tous leurs soins au seminaire, qui itait l'oeuvre primordiale et essentielle.
M. Montagne fonda aussi, avec siege au s6minaire,
une Conference de Saint-Vincent-de-Paul, dont il
pr6sidait r6gulibrement les .runions hebdomadaires
(bien qu'elles se r.duisissent parfois a leur plus minime
expression) et dont, an besoin, il r6digeait 6galement
le rapport annuel.
Le service de nos seurs lui revenait naturellement et il l'avait pris a sa charge presque tout entier.
Pendant des annees etdes ann6es, en effet, il resta
seul confesseur ordinaire des trois maisons, faisant
A cheval le trajet de l'h6pital et de 1'asile, situes hors
de la ville ; et pendant des anntes et des ann6es
aussi, il .pr&cha seul, avec un zRle et un d6vouement
admirables, les deux retraites annuelles, qui avaient
toujours lieu pendant les vacances, et d'one A 1'6poque des plus grandes chaleurs.
Depuis sa fondation, M. Montagge se fit encore
Iaumonier infatigable du college de la Providence,
ouvert par nos soeurs pourI'ducation des jeunes filles,
riches et pauvres. Il'y pripara un nombre incalculable
d'enfants a la premiere communion et, en mrme temps,
il y forma A la vie de pi6ti un grand nombre d'Enfants de Marie. Pour elles en particulier, outre ses
instructions mensuelles et ses nombreuses confessions,
il s'imposa le travail, m6ritoire s'il en fut, de lire ou
de parcourirau moins, page par page, tousles volumes
de leur bibliotheque en formation, afin d'&tre sir
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personnellement qu'aucun ouvrage nuisible n'y serait
intro luit.
Enfin, a tout cela il faut ajouter que M. Montagni,.
a l'occasion, se faisait secrktaire de Monseigneur pow _
ridiger, toujours en un espagnol bien chItib, quelques-unes de ses pastorales, ou journaliste de circowa-.
stance, pour d6fendre la doctrine et les droits de,.
l'iglise. Son style alors 6tait un peu nerveux, et sa7..
logique impitoyable poursuivait l'adversaire jusque-.
dans ses derniers retranchements; timoin en particu-!
lier cette polemique, restee c6lbbre, avec un ministre
protestant, qui, ne pouvant plus r6pondre aux argulaments, aurait vouln s'en prendre a la personne, rest&ee
anonyme, de son antagoniste, et n'arriva pas a le7e
dicouvrir.
Jusqu'k present, nous n'avons consid6rb que les.
travaux ext6rieurs de M. Montagne ; mais il faut, pour
le connaitre vraiment, entrer plus a fond dans les ,
d&tails de sa vie et voir surtout l'esprit qui 'anima
tout entibre. Or, celui-ci, a n'en pas douter, fut an
esprit surnaturel, sacerdotal et religieux, porte & unehaute perfection. Pour s'en convaincre, il suffira de
lire, a ce sujet, le timoignage, precieux entre tous, -°
de Mgr Bogarin lui-mmeme qui fut un de ses premiers
disciples et qui est 6v.que du Paraguay depuis S895 :
.
.
1 Comme membre de sa Congr6gation religieuse,
a-t-il bien voulu crire pour la Corona finebre,

(M. Montagne) observa exactement - voir scrupuleuseinent -

les regles de sa. Communauti. Qu'il filt

fatigu6, indispos6 on non, son petit .riveil sonnait
toujours i trois heures quarante-cinq du matin, et il
allait riveiller ses confreres avec le traditionnel Besedicamus Domino, & quatre heures, pour- faire tous
ensemble l'oraison vocale et mentale, pendant nne
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heure, jusqu'i cinq heures trente. Pendant quarante
longues annees, tres rare fat le jour - et seulement
en cas de maladie grave - oii il manqua a cette rggle
de sa Congregation. Les multiples travaux de sa
charge, ses ceuvres de zele sacerdotal a la cathbdrale et an college de la Providence jamais ne i'empecherent de faire sa lecture spirituelle et son quart
d'heure d'adoration an Saint Sacrement,avec la r6citation du chapelet et les autres exercices de pi6t6 ou
d6votions recommandis par les rhgles de sa Compagnie.
t Comme recteur du seminaire, il fut tres vigilant
pour que les 6l1ves observassent leur reglement avec
une entiere exactitude, et je puis assurer que souvent
son exigence sur ce point touchait an rigorisme; ce

qui lui attira, particulibrement dans les premierstemps, de tres serieuses difficultis - et non pas
peu - qu'il sut conjurer et supporter avec une admirable patience, mais sansmodifier en rienson exigence,
quand il s'agissait de la discipline.
" Comme pr6tre, ii le fut suivant le Coeur de Dieu;
homme de foi ardente, de vie mortifie et d'oraison,
charitable pour les pauvres, humble, juste et affable
avec tous; sa vie entiBre a it6 consacr6e

a la pratique

des vertus qui doivent orner un pr&tre de JesusChrist.
a La vertu qui ressortit davantage en lui fut la
prudence en paroles et en actions : i a et6 le Vir
prudens.Dansses appreciations, il fut toujours mod6re;
jamais il n'agit avec prcipitation, mais bien apres
avoir beaucoup r6flichi. Cela est si vrai que souvent
il a 6t6 appel

aI le- Pre Nous verrons n (el Padre

veremos).
(

Toute sa vie a &tesi exemplaire que mrme la

langue du m6chant n'eut jamais l'audace de vouloir la
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ternir ; sa bonne r6putation fat a couvert de la midisance du monde. a
Ainsi parle Mgr Bogarin de son ancien maitre et
depuis son fidle collaborateur. II fallait transcrire
d'un trait cette page 6loquente pour qu'elle ne perdiL,,
rien de sa force et de sa precision. Un autre t6moin 6crit encore : f. Les fortes chaleurs
de 1'6ti, qui convient si fortement A une sieste prolongee, ne parvinrent jamais Afaire reposer M. Montagne,
autrement qu'assoupi, un instant A peine, A son bureau
de travail on dans son pauvre fauteuil, avec la porte
de sa chambre entr'ouverte, afin d'etre pret a recevoir
quiconque aurait cu besoin de lui. En outre, plus d'un..,
a pu voir, grace A un moment de distraction, les.
instruments de mortification avec lesquels il chAtiait
son corps innocent, a 1'exemple des.saints. n
Ces t6moignages magnihilues pourraient etre confirm6s par tous les confrhres qui l'ont connu. 11 n'y a.
pas de doute que M. Montagne, pendant quarante ans .
porta au Paraguay, admirablement et saintement, le
poids du jour et de la chaleur.
Ces annies s'kcoullrent, pour lui, sans 6vinements
bien notables, sauf quelques s6parations plus particulibrement douloureuses, comme celle de M. Falempe,
Cambr6sien aussi et excellent collaborateur pour
I'cenvre des s6minaires, rappel6 a Buenos-Aires-pour
la direction de nos 6tudiants; comme celle de
M. Scarella, egalement, quand ii fut nomm6 superieur
du seminaire de San Juan die Cuyo. Un incident
n6anmoins, d'apres un t6moin direct, fut sur le point
d'abr6ger consid6rablement le s6jour de M. Montagne
A l'Assomption.
C'6tait en i8go. M. Reveillere venait de rentrer en
France et comme M. Fr6ret, charg6 provisoirement de
gouverner la province a titre de pro-visiteur, desirait

-

439 -

vivement la nomination d'une autoriti dbfinitive, il
proposa M. Montagne pour occuper la place. Celui-ci
s'en defendit par tons les moyens qu'il avait en son
pouvoir, prttexta surtout qu'il ne pouvait accepter un
poste superieur a ses capacitbs et all6gua d'autres
raisons fondbes sur les difficultes existantes. Enfin, il
plaida si bien sa cause que les supbrieurs n'insistirent
pas et ce fut M. Heck qu'ils envoybrent comme
visiteur.
Desormais, M. Montagne resta attache au Paraguay
plus fortement -que jamais, au point qu'en 1902
seulement - soit apres trente-trois ans d'Am6rique il retourna en France pour la premiere fois (qui fut
aussi la derniere), ayant et6 6lu d6pute de la province
a I'assembl6e ginbrale de cette ann6e. II eut ainsi le
plaisir de revoir la Maison-Mhre; les Superieurs lui
donnerent en meme temps la permission de visiter
Rome, ofu ii put voir le Saint-Pare et presenter ses
hommages a Mgr di Pietro, devenu cardinal; toutes
choses qui furent pour lui une tres grande consolation.
II profita aussi de son voyage pour recueillir tous les
renseignements qui pouvaient etre utiles a la bonne
direction de son seminaire qu'il avait tant A coeur, et il
s'en revint dispose a reprendre sa t&che avec un
nouveau zele, il faut dire: avec une nouvelle ardeur,
pour le bien de 1'Eglise et des Ames.
La constitution de, M. Montagne 6tait robuste; elle
r6sista tres bien soit aux fiivres, soit aux privations et
incommodites des premiers temps, soit aux chaleurs
souvent accablantes, et cela an milieu d'un travail
pour ainsi dire incessant. A soixante ans passes, il
-dut se soumettre A plusieurs operations chirurgicales,
dont une au moins particulibrement dangerense;
toujours ii s'en remit parfaitement. Plus tard, malheuxeusement, it fut afflig6 aussi de la cataracte aux
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deux yeux, dont il se fit igalement operer, mais il ne
recouvra plus jamais la vue comme il I'aurait desire,et
c'est ce qui le retint A Buenos-Aires, of les spicialistes les plus renommes lui prodiguerent les soins
les plus attentifs. II dechiffrait encore p6niblement
quelques pages avec une loupe tres forte ; un confrere
charitable lui lisait un peu, quand il pouvait; mais le
temps se faisait long. II aurait pu le passer au confessionnal, semble-t-il, et continuer a faire beaucoup de
bien par ce minist&re, qu'il avait pratique pendant savie entiere et avec tant de fruit; mais les inqui6tudes
le poursui-aient et il n'osait plus. Ce furent des
epreuves douloureuses qui embellirent encore sa couronne de mirites.
Fmnalement, ce fut le coeur qui commenqa Aflchir et
provoqua des souffrances qui devaient etre tres aigues,
si on peut en juger par la paleur du visage, la con-

traction des traits et la sueur abondante qui couvrait
tout le corps. Pendant ce temps, le pauvre malade
poussait des soupirs, mais il r6pitait aussi continuellement quelques invocations pre6f6res comme : J6sus,
ayez piti6 de nous! - Mon Jesus, mishricorde! > Les
premieres crises de ce genre survinrent en fivrier 1924,
puis il y cut un mieux tres sensible.pendant une annee
entiere. Le patient n6anmoins ktait devenu inquiet;
il craignait de rester seul, et le frdre, qui dormait avec
lui a l'infirmerie, ne le quittait presque pas ni 1I joux
ni la nuit. Au commencement de 1925, il se produisit
une nouvelle crise, suivie d'une nouvelle accalmie;
mais le mal 6tait toujours lI et M. Montagne remit sa
belle ame A Dieu le 14 juillet de cette meme annie
pour aller c6l6brer avec la Mission du Ciel le troisieme
centenaire de sa fondation sur la terre.
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EQUATEUR

VOYAGE DE SOEUR LEVADOUX,

VILLE DE LA CHARITE,

A L'eQUATEUR

Apres nos adieux au P6rou, nous faisons voile vers
1'Equateur. N'y pinetre pas qui vent. C'est a la lettre
et avec toute la ferveur primitive que l'on obeit au
d6cret, ricemment dicte, gui interdit l'entree'de la
petite R6publique t toute personne revetue d'un habit
religieux; pas meme d'exception pour Ia chere cornette. Cependant, grace au zele actif deploy6 par la
chere seur visitatrice, nos passeports ont &6 sign6s
avec permission de trente jours de stage. A bord,
dans les eaux du Guayas, revision minutieuse de nos
papiers; malgr6 l'air assez malveillant de l'employ6 de
police, comme nous sommes en regle, il ne peut moins
faire que d'autoriser notre debarquement.
Pendant les longues formalit6s de la police et de
la commission sanitaire, nous.avons leloisir d'admirer
le panorama, et Guayaquil, en face de laquelle nous
sommes arret6es. Cette ville est, dit-on, Ia ( Perle du
Pacifique ,. Cach6e, en effet, comme une veritable
perle, dans une coquille perp6tuellement verte et
l6ev6e sur la rive du fleuve dklicieux qui va se perdre
dans ie plus pittoresque des golfes du grand Ocean,
Guayaqutil possede de magniiques paysages naturels.
A droite et i -gauche, comme du fond des eaux,
s'l66vent une multitude de petites iles, couvertes de
v6g6tation. De toutes parts, des barques de diverses
dimensions se jouent sur la tranquille superficie des
eaux. Plus loin, ce sont de petits vapeurs qui s'avancent
au compas de leur sir!ne pour saluer le grand bateau
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qui approche, Plus de terreur d'entrer dans le port;
la fibvre jaune a termini sa tache de destruction. Ne
nous arr&tant qu'a la famille, combien de nos divouees
saeurs et aussi de nos v6neres missionnaires ont pay6
leur tribut au redoutable fl6au!
Pendant que nous admirons, nous nous trouvons
entourees de la chore sceur Mahieux et de tout le
cortege des soeurs servantes de Guayaquil. C'est A la
Providence que nous nous rendons et que nous recevons, dans l'apres-midi de la f&te de sainte Th&rese, les
plus affectueux saluts de bienvenue des bien cheres
sceurs des hnit etablissements de la-ville.
Puisque nous sommes chez la bonne sceur Sainger,
c'est par sa maison que nous commencerons notre
tiche. Hl6asl les murs sont vieux, les toits aussi et
voilA que les rats, attires par le voisinage d'un moulin,.
ont fait du dortoir leur forteresse. On dirait, pendant
la nuit, une arm6e rang&e en bataille qui monte a
1'assaut.
Pendant que, la t&te sur Poreiller, la pear vousempeche de trouver le sommeil, on se sent tout a coup
et avec effroi caresse par eux. Parfois aussi ce sont
des surprises au riveil. Si la cornette n'a pas 6et mise
a l'abri, un rat y prend commod6ment son repos.
Grand danger courent aussi les souliers, s'ils n'ont
pas &t6 d6pos6s sur 1'armoire; au moment de les
mettre, il y manque un morceau. Tel fut le triste sortdes chaussures neuves de la bonne sceur Mahieux.
Avant les pluies, nous desirons faire a Machala,
Zaruma et Loja la visite si ardeicment attendue. Des
teligrammes 3'echangent, les chevaux sont en chemin.
pour venir nous chercher, mais I'homme propose et
Dieu dispose. Avant de nous mettre en route, la
prudence veut que nous nous assurions une prolongation de sejour; done suspension de voyage. Pendant
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que nous continuons notre intiressante tournie a'
Guayaqqil, passant d'une maison i l'autre, on travaille
i Quito sans treve ni repos, multipliant les allies et
venues dans les diff&rents ministeres pour nous assurer
une plus longue permanence.
Nous sommes chez la bonne sceur Montlouis, notre
derniere 6tape a Guayaquil, c'est Il qu'on-nous communique de la capitale a autorisation pour soixante
jours ,. Done prompte riorganisation du voyage dans
le sud. Les chevaux seront a point, la chere sceur
Astudillo sera notre cicerone, les provisions arrivent
un 'pen de tons c6t6s, la chere soeur Deloche a pris
pour son compte les toilettes de voyage, il ne nous
reste plus qu'A bouler les valises. Mais, hblas! un
cýble maternel, confrm6 par an t61ephonima du
respectable M. Devribre, vient, a neuf heures do soir,
nous couper l'herbe sous les pieds. Comment dire a
-elles qui nous attendent si impatiemment que nous
n'irons pas jusqu'a elles ! L'ob6issance seule parvient
a r6soudre notre incertitude. A lascension de la
Cordillkre sera substitue le voyage a Riobamba.
A quatre heures du matin, ia: dcision est prise; a
cinq heures, sainte messe; a six heures, nous passons
le fleuve pour nous rendre A la station situae sur
l'autre river A sept heures, le train siffle et nous
emporte avec la bonne seur Montlouis. qui nous
accompagne. La voie ferrie circule-dans la Cordillre;
elle nous rappelle an peu la construction hardie de
celle de Ticlio (PNou), toutefois & une altitude beaucoup moins Olevke. En parcourant la vall6e du Chambo,
notre attention est captivie par la majestueuse presence dn Chimborazo, qui s'6•lve a 63Io metres
au-dessus du niveau de la mer. Sa hauteur et son
magnifique c6ne, convert de neige, le font considirer
comme 'une des merveilles naturelles du monde. Sa
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base est couverte de cendres et de lave pitrifiee; seu
ses flancs, d'ipaisses couches de pierres et auta•
matieres arrachies du sommet t -entrainees par 1te
vents. Les alentours de ce giant des Andes iquata•
riennes sont g6niralement sthriles; il n'y croit qu'aue
1
herbe menue et rude, semblable h la paille.
Vers six heures du soir, nous sommes revues affeqtueusement a la gare de Riobamba par la chore sotar
Benteux et une de ses compagnes. Nous nous iendons
chez elles. Comme nous avons parcourn 1'Argentine,.
d'une seule voix la petite famille -s'intresse a I;*bonne seur Mondange. Les annees de son absence a,
font point oublier les vingt-cinq qu'elle a passies5.
dans cette chire maison. Riobamba est une. des plus-t
agrdables et importantes villes de 1']quateur. S$
situation naturelle et les imposantes masses volca-1
niques qui la dominent contribuent a sa beautn. Elle:
est 2 780 metres d'altitude; son climat est d6licieum
l
de
midi
equatorien
le
soleil
et
soir;
un pen frais matin
est temperk par les sommets neigeux du Chimborazo,
du Tangurabua et de r'Altar, qui l'abritent. Leos
eucalyptus, les peupliers et les' saules boisent agriablement tous les environs; des fleurs fihes et renomm6es
6gaient la siviriti des paysages. Malgr6 toutes ces.,
beautis enchanteresses, li, il nous faut consoler. C'est-:
la guerre
I'~ducation chr6tienne qui jette un voile
de deuil sur le collHge si agreable, vraie pepiniire oi
des milliers d'enfants ont reSu une si bonne formation.
On luttera jusqu'au bout, mais 1'horizon est noir.
Nous sommes attendues i Quito. C'est la. bien chere
sceur Serbat, assistante de la province, qui vient nous
chercher. Nons reprenons la voie ferrde qui va. du
port a la capitale. Une journie de voyage, durant
laquelle se reproduisent les fliales visites de nos,
bonnes sceurs Chiliennes espacies sur la ligne de
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Santiago a Concepci6n. A Ambato, c'est ma scur

Fatras et une de ses compagnes qui nous apportent a
dejeuner. A Latacunga, la chere sceur servante, bien
que malade, et la moiti6 de sa maisonn6e sont i la gare
avec de grands paniers et toute une vaisselle pour
nous servir a diner. A Machachi, petite deception,
pas de cornettes. L'avis de notre passage est arriv6 &
1'heure du trail!; la station est loin; impossible de s'y
rendre a temps.
Enfin, a cinq heures et quart, nous entrons en gare
de Quito. Lachere soeur visitatrice avec son conseil et
plusieurs sceurs de diverses maisons sont l1. Nos
bagages enlev6s comme par enchantement, nous
pergons la foule et en quelques minutes une auto nous
d6pose a la porte de la chapelle de San Carlos. Nous
entrons, tout est illumine, on entonne le chant d'action
de graces : u Mon ame glorifie le Seigneur, mon cceur
est rempli de joie. » Ce sont bien 1a les sentiments de

toutes, si pieusement exprim6s par les paroles de
Marie. II est tard; aussi simple prelude de r'Ecce quam
bonum, a la chambre de communaut6. La plenitude
du chant fraternel sera pour le lendemain dans une

bonne r6union de famille, pr6par6e

par la chbre

sceur Mahieux. Ma soeur directrice se fit alors l'interprkte du filial salut de bienvenue de toutes nos sceurs
de Quito. N ous sommes au dernier dimanche d'octobre,

c'est la fete du Cbrist-Roi, on chante sa gloire avec
enthousiasme A la maison _centrale. Apris la messe,

nous offrons notre filial salut au respectable visiteur
de la petite province.

Un mot de la -capitale equatorienne dit en passant
ne sera pas sans intir&t :. A Si tu veux connaitre la
face de Dieu, visite Quito n, disent les Quistegnos,

avec quelque orgueil, en parlant de leur ville natale.
Pour eux, elle renferme tout ce qu'il y a de beau, de

majestueux, de presque divin; plac6e comme use
ceuvre providentielle sur un des plateaux les plus
61ev6s de la chaine des Andes, elle est edifiCe, en
effet, 1 2816 m4.tres d'altitude sur les flancs d*
Pichincha, montagne historique qui fut t6moin, Ie
.24 mai 1822, de la glorieuse conquete de la libert6
qquatorienne.

A la suite du Pichincha, d'autres collines, dont la
plus renommbe est le Panecillo, forment un cercle
autour de Quito.
La ville est baign6e par l'imp&tueux Machangara,
son sol est des plus accidentes, son climit est agreableet, toute I'annee, igal. Dan& la vieilte cit-, lesZ.
anciennes maisons 6voquent le souvenir du passe colo -.
nial; dans le quartier neuf, de beaux edifices nous
disent que le modernisme a p6n6trA dans la petite
capftale. Nous voyons, en passint, I'escalier oiL le
grand ami de la France, l'inoubliable Garcia Moreno,
r6pondit auj coups de son assassin par le cri du fer.
vent catholique : , Dieu ne meurt pas. * De nombreuses,
tres belles et antiques hglises et chapelles nous disent
la pi&t6 du peuple, qui, entre parentheses, se ressent
un peu des superstitions indiennes. N'oublions pas que
nos jours sont limits, il les faut bien employer.
Nous nous rendons donc, le 3o octobre an soir, - a
l6proserie. Cet itablissement, depuis pea inaugur6, est
6difi6 dans an site solitaire et dlicieusement boise,
bien propre b suaviser la peine des pauvres malheureux
frapp6s de la triste maladie qui les rejette de la soci6ti.
Puis nous passons a I'h6pital militaire,• l'hospice, a
l'h6pital g6n6ral, tous anciens itablissements que l'on
songe A remplacer par de plus modernes.
-Le 5 novembre, nous faisons route vers Ibarra. La
bonne seur Mahieux nous accompagne dans cette:z
tourn6e vers le nord. D6part en auto, qui, bien quqe

-- *i
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special, s'agrUge un autre voyageur. C'est un m6decin.
En quel itat arrivera-t-il aupres des pauvres patients
qui l'attendent ? A chaque village, arret, pour se fortifier d'un tonique. Au bout de quelques-unes de ces
haltes, le pauvre docteur balbutie et tribuche. Vers
dix heures, nous laissons l'auto pour parcourir 6 A
7 kilometres en chemin de fer; la voie est neuve; on
va au pas. Puis, atraversfoss6s, champs et broussailles,
oh 1'on nous fraye le chemin avec un machete (coutelas
indien), nous allons rejoindre A pied une autre auto,
envoyee d'Ibarra. Le fameux docteur a disparu;
nais, pendant que nous nous felicitons d'en etre debarrassies, il assaille l'auto qui nous emporte; le
chauffeur s'en defait comme il peut, et nous continuons notre route A toute, vol&e jusqu'au Quincie.
Notre chauffeur est attendu pour diner; 1'auto stationne devant une sorte d'h6tel et nous allons, A proximite, visiter 1'6glise, celebre lieu de pilerinage A la
sainte Vierge. Nous prions et regagnons notre vehicule. Nouvelle surprise : apparition du docteur!
Furieux, il jette sur nous sa-valise, nous insulte et
passe A l'h6tel se restaurer. 11 prend bien son temps,
pendant que nous avons l'estomac vide et sommes
attendues par nos bien chbres sceurs de Cayambe i &
deux heures et demie, il reprend enin place dans
l'auto, et se reiferme dans le silence et le soammeil.
Vers trois heures et demie seulement, nous pouvons
faire honneur aux pr6paratifs de nos bien ch&res
soeurs; et commeilsc fait tard, sur laderniere bouchee
nous reprenons notre course.
Dernier arrit avant le but, A Otavalo. C'est 1a que
le malade attend notre docteur, qui descend de mauvaise humeur, nous tire un coup de chapeau et s'en va
en zigzags.
I1 est agr6ablement remplac6; notre cbere sceur Sor-
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guard prend place dans l'auto et nous accompage
jusqu'a Ibarra. A sept heures, nous sommes devaath
porte de l'b6pital, oit nous retoivent filialement-~a
banne soeur Pitrod et ses compagnes. Les journies des
6, 7 et 8 sont vite icouldes dans les trois petites
maisons de la ville.
Le 9, c'est le tour de la rtcente 6cole a Louise-deMarillac n, Atuntaqui. Devant la porte d'entr&e, sur un
pi6destal, une petite statue de notre bienheureuse MNU
avec cette inscription : <*Statue de Louise de M&.
riUac, fondatrice des Filles de la Charit6, blue par m,
peuple protectrice de l'enfance et secours de cetti
maison. » Nous apprenons avec joic que notre bies,
heureuse M)re a r6compens6 la coniance des habitalnt.
du village par des faveurs toutes sp6ciales.
Le lendemain, changement de decor; voyage :
cheval pour nous rendre a Saint-Gabriel. DMs quatre
heures du matin, le d6vou& aum6nier de nos soetls
d'Ibarra est a l'autel; nous entendons la sainte messe,
recevons le pain du voyageur etf proc6dons ensuite 1
la m6tamorphose. Les toilettes ont 6t6 pr6par6es aivc.
soin. Nous enfilons d'abord une longue jupe noire; •a
chore cornette est remplacee par un bonnet de nu.t
puis un chapeau Panama aux larges bords, recouve4l.
d'une capeline de piqu6 blanc, accompagnee d'u
ample pelerine de meme 6toffe descendant jusqu'1 A
taille. Repr6sentez-vous des marabouts, vous aurez unpetite idWe du portrait. Je ne me voyais pas; ma=s*
quand j'apercus mes trois compagnes de voyage, Jc
fus gaisie d'un interminable fou rire. La bonne scew,
Marthe, de l'b6pital, comme tres bonne 6cuybre, faisak
6
partie de la caravane pour toutes les 6ventualit .
C'est ainsi que nous montons dans une auto qui no*
evitera quelques heures de cheval.
Nous voyons en passant la.lagune historique
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Capac livra aux Espagnols une terrible bataille et la
lagune se trouva teinte du sang, des innombrables
cadavres jet6s dans ses eaux.
Au point ditermir., les montures nous attendaient.
Un haut cheval blanc avait 6t6 soi-disant envoyi &
mon intention. Rien qu'en le voyant, Ie frissbn s'empare
de moi. L'on me hisse alors sur une petite mule bale
dont je n'eus qu'i me feliciter. La bonne sceur visitatrice, plus pratique, monte sur le cheval blanc; mais,
apres deux on trois pirouettes de l'animal, elle
prend peur et descend lestement; enfin notre sceur
Marthe, tout i. fait habile, monte & son tour l'animal
suspect, qui deux fois la jette a terre. Finalement,
apres tous ces essais, chacune s'organise et avec nos
guides, l'un en avant, l'autre en arriere, nous avanSons au pas. Les chemins, bien que praticables, sont
mauvais.
A Chirimoya, premiere halte. Assises par terre sons
le chaume avancE d'une hutte indienne. Pas de porte
'd'entrde; il faut enjamber la soi-disant barriere qui
ferme la hutte.
Apres un court repos et un r6confort, la caravane
se remet en marche. La, plus de chemin; ce sont de
pures roches a escalader on & descendre; c'est
effrayant. Passage du Chota, torrent imp6tueux, sur
un pont superficiellement suspendu. Nous commencons
A semer les cc 0 Marie, conque sans pich6! ,> et
nous continuQns sans interruption, pendant que nous
grimpons, entre deux abimes, une hauteur a pic, nous
soutenant a grand'peine, bien que fortement appuyies
sur 1'etrier et cramponnies a la criniire de nos b&tes,
au pas desquelles nous nous abandonnons.
Pendant cette ascension, le cheval blanc nous fit
encore des siennes. Voulant monter sans charge, il se

-450ycuyre, qui n'a qu'a attendre de
debarrasse de son
hauteur.
la
secours, a mi-flanc de
Enfin, vers deux heures, nous arrivons sur un plateau, ou nous trouvons, A la ferme de Cunquier, le
meilleur accueil de l'administrateur. De suite, il nous

offre, et nous acceptons, sa bonne hospitalit6 pour la
nuit. On nous prepare a diner. Le couvert est mis:
nappe et serviettes irrfprochables, bien amidonn6es;
a la pointe de la table, un seul verre pour tous; as
milieu, une copieuse assiette de mais grill; en face
de chaque couvert, verre de lait cr6meux, un morceau
de fromage et une banane; le tout pose sur la table sans
assiette. Puis vint la soupe, suivie d'une quantit6 de
plats; on voulut nous recevoir avec toute 1'6tiquette
qu'exigeait la circonstance.
La nuit fut blanche. Le lendemain, avant cinq
heures, nous trottions sur des chemins accident6s sans
doute, mais moius perilleux, parfois aussi dans des.
sentiers bois6s et fleuris. A onze heures et demie, nous
nous trouvions chez nos bien chores sceurs de SaintGabriel, dont la joie et les attentions pleines de ddlicatesse nous frent bien vite oublier nos fatigues.
Dans cette'pauvre petite maison, fond6e seulement
depuis un an, rien que des consolations. Nous sommesemerveill6es de fa pi6t6 des enfants, de leur formation
et bonne discipline.
Pres de la frontiere de Colombie, i Tulcan, nous
sommes "aussi attendues. La route d'automobiles est
r&cemment trac6e; c'est le cas d'en profiter, bien que,

de 1'avis de tons, le travail ait 6ttmal fait et que le
chemin soit dangereux. L'aller se fit bien. HIlas! i
Tulcan, ce ne sont pas des consolations, mais it faut
consoler nos pauvres sceurs, qui se trouvent encore an.
milieu des ruines du tremblement de terre de 1924.
Nous retournons a Saint-Gabriel par le meme mode de
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transport. Moins henreuses qu'a 1'aller, A un tournant
tres aigu, sans le cri d'alerte de la bonne sour Moreno
qui nous accompagnait, nous allions a I'abime. Le
chauffeur avisd fit une rapide manoeuvre qui nous fit
choquer, du c6t6 oppose, contre un monticule de terre
glaise. Si c'eit 6t6 une roche, 1'auto se brisait. L'6motion passee, nous rendions grice & Dieu de nous avoir
si bien gard6es.
II s'agit de rentrer & Ibarra et de continuer notre
chevauchbe, mais, & l'exemple des Mages, nous nous
en retournerons par un autre chemin, non point pour
kviter les cruaut6s d'H&rode, mais les dangers exp6riment6s & la montee de Cunpuier.
Depart lundi 14, a midi et demi. Vers cinq heures,
nous tombons a 1'improviste chez M. le cure de San
Isidro. Nous le croyions pr6venu de notre arrivee; son
air 6tonn6 nous dit assez que non. Malgr6 tout, il fait
contre mauvaise fortune bon caeur et nous recoit aimablement. Sa jeune'sceur vide ses armoires pour nous
preparer des lits. Elle se met au fournean pour hiter
le souper, auquel nous faisons peu d'honfeur, ayant
plus besoin de repos que du-meilleur festin.
Apres une nuit sans sommeil, a quatre heures et
demie du matin, il fait encore nuit, nous profitons de
la fratcheur matinale pour avancer notre voyage. Vers
neuf heures, un soleil brflant commence A darder sur
nous ses rayons. Arriv6es sur le bord du Chota, dans
un hameau completement Olevi sur le sable, sans un
brin d'ombre, cette fois, c'est sous la hutte d'une
famille de negres que nous reposons. Apres nous etre
rafraichies de quelques fruits, nous entrons dans le
Paramo, sorte de lande ouverte A tons les vents, inculte
et inhabitke; toujours brul6es par le soleil, nous ne
rencontrons de loin en loin que quelques pi6tons
indiens, et aussi quetques caravanes de charge. Le
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voyage se termine comme it a commence; nous retronvons l'auto oi nous l'avons laissie. Vingt mifiutes de.
trajet, et nous sommes a Ibarra
Nous prenoos Ii vingt-quatre heures d'un demirepos et nous nous dirigeons dua st6 du siminaire,
car nous n'avons pas oubli que nous sommes rssties
en dette envers nos devoues missionnaires. Grande
deception, c'est mercredi; tout le monde a pris la cl&
des champs. Comme nous sommes de la famille, nous
entrons quand m&me et nous nous filicitons de connaitre leur petite chapelle d'un si bon goft; nous
admirons ses belles peintures murales et ses pieuses
statues. Que d'ici ces fils de saint Vincent regoivent,
avec nos felicitations, tous nos regrets da contretemps.
Dans 1'apres-midi, nous nous rendons . Otavalo,
chez la bonne sceur Sorgnard, ot nous sommes amusees par une typique danse indienne. Les indigenes
, d'Otavalo se font remarquer par la propret6 de leurs
vetements et lears amples et petants chapeaux de
feutre a bords retournis; on pourrait dire qu'ils font
partie de lear individ : c'est pour eux un meuble qui
lear sert, aax jours de marchk, a loger leurs emplettes.
Tres pros d'Otavalo est la ,gacieuse lagune de San
Pablo, promenade pr6fr&e& des touristes qui stationnent dans ces parages.
Plus qu'une maison, a Cayambe, avant de regagner
Quito. Nous voili done de nouveau en auto, accompagnues de notre chbre seur Sorgnard. 11 a pla; les
cbemins sont d6fonc6s, boueux, glissants; l'auto
s'embouzbe dans une orniere. Pendant qu'un groupe
d'Indiens aide le chauffeur &d6barrasser son[ v4hicule,
nous nous mettons en marche. A notre tour de nousembourber, I'une des voyageuses perd ses deux souliers
dans la boue. Heureusement, la come de 1'auto se fait
entendre et nous pouvons y reprendre nos places.
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Malgr6 les accrocs du chemin, nous arrivons Adestination. La, nous constatons que les petites Cayambiennes
sont bien disciplin6es et habiles en gymnastique.
Le lendemain, nous continuons notre voyage vers
,Quito. En suivant la voie ferree, a l'entre d'un tunnel,
1'auto ne peut tourner; en quelques minutes, de forts
Indiens font disparaitre un hangar qui nous fait
obstacle; le toit vole d'un c6t6, les poutres sont tirees
de I'autre et nous poursuivons notre chemin. En nous
approchant du Guinche, nous voyons surgir Indiens et
Indiennes des quatre points cardinaux en defils interminables : les uns de la vallhe, les antres des hauteurs
circonvoisines et de plusieurs milles a la ronde; tous
vetus des couleurs les plus voyantes et, suivant la
r6gion, abritos des lourds chapeaux de feutre dont ii
a deji 6t6 parli. Ils accourent pour feter la Vierge
Miraculeuse le jour de la Presentation.
Voici 'historique de cette devotion nationale. Un
demi-siecle environ apres la conquete espagnole de ces
terres ambricaines, un petit village d'Indiens nomm6
Oyacachis, situe sur le plan sup&rieur de la Cordillkre orientale, commenaa a appeler grandement l'attention de la capitale et de ses autorit6s. En i586, les
Indiens de Lumbici, petit hameau form6 de quelques
cabanes, d6sir&rent avoir one copie aussi exacte que
possible de la Vierge vOnire ede Gupulo et en commanderent une a 1'artiste qui avait sculpt6 laditestatue.
Le sculpteur excuta admirablement son travail. La
seconde statue 6tait la reproduction, identique de la
premiere et peut-etre plus belle encore. Mais les
Indiens ne purent payer a l'artiste, nomme Robles, le
prix convenu. Le fait est qu'il garda la Vierge; et
sachant que les Indiens de Oyacachis en desiraient
une semblable, ii la leur c6da en 6change de pieces de
bois necessaires a sa profession.
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Les pieux Indiens, heureux de poss6der un tel
tresor, lui rendirent un culte fervent et enthousiaste.
Ils plachrent I'image v6ndr6e dans la fente d'un arbre
ayant pour toiture un ppais feuillage et pour tapis la
mousse Aes roches. Leur devotion envers la sainte

image croissait de jour en jour; le soir, ils se reposaient pres d'elle, lui dirigeaient leurs priires, leurs
chants pieux et m6lancoliques, accompagnts de la
quena (instrument de musique indien);-c4tait 1a leur
paradis, leur repos, leur consolation. La Vierge ne
tarda pas a devenir c6lbbre; de tout le voisinage et
meme de Quito, on accourut a ce lieu jadis inconnu.
Les Indiens se virent dans Ja ancessit6 de construire
une chapelle pour deposer l'image ven6ree. La Reine
du ciel montra par de nombreux prodiges combien
cette pensie lui 6tait agreable.
Robles, attire par ces prodiges, revint A Oyacachis.
Les Indiens, en le voyant, voulurent le retenir pour
preparer la niche que la Vierge devait occuper dans
le modeste sanctuaire, mais ii refusa de faire ce travail
et partit pour Quito. II avait deja parcouru un long
chemin quand, au passage d'un torrent imp6tueux, sa
monture se cabra, fit un sant et le lanua hors de la
selle. Le pauvre sculpteur allait se noyer sans remade,
quand, d'une maniere inesp6ree, il se sentit suspendu
par un pied. Dans cette horrible situation, sur le point
de petir, il promit A la Vierge d'Oyacachis que, si
elle le delivrait du peril, il retournerait au village
faire le travail qui lui avait 6t6 demand6. A ce moment
passerent deux pi6tons qui, touches de compassion,
delivrbrent le pauvre Robles et disparurent Al'instant.
Le sculpteur comprit qu'il devait son salut a une intervention du ciel et retourna a Oyacachis pour construire la niche de la Vierge.
Durant ce temps, les Indiens 6difaient la chapelle
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avec activiti et. Marie multipliait ses graces et ses
miracles en faveur d'un peuple si simple. Il y avait
plus de vingt a:ns que la sainte image &tait vienree a
Oyacachis, quand le cacique, mari6 depuis plusieurs
ann6es et n'ayant pas d'enfant, s'adressa avec confiance a la sainte Vierge, lui demandant de lui donner
un successeur. La r6ponse fut la naissance de deux
petits jumeaux. Le cacique, oublieux de ce qu'il
devait a Marie, c6I~bra cet 6venement par un acte
d'idolitrie. II fit revtir et orner la tete d'un ours avec
les riches vetements et les precieux bijoux de la Vierge
et adora avec toute sa tribu I'animal feroce. A cette
nouvelle, l'indignation eclata dans Quito, et l'on resolut
d'arracher 1'image sainte des mains du chef idolitre.
Elle fut remise au cur6 du Quinche, qui avait lutt6
avec tant d'ardeur contre les profanations des idolitres.
La pr6cieuse Vierge, atmie et ven6rte dans toute la
R6publique Equatorienne, est aujourd'hui plac6e dans.
une magnifique 6glise 6levee en son honneur; nous
l'avons visitee avec inter&t et admire les trbs anciennes
peintures rappelant les principaux prodiges de l'image
miraculeuse. Les deux families de saint Vincent
n'ont pas 6t& oublies aux pieds de la Vierge du
Quinche. Fermons la parenthise et reprenons le cours
de notre voyage.
Nous montons dans le train en plein champ. La voie
ferr6e est neuve, ii faut en payer les consequences.-A
chaque instant, arr&t: une fois pour du bois, une autre
fois pour de l'eau, puis la voic est encombree, que
sais-je encore? Le fait e st que, vers cinq heures pass6es,
nous arrivons & proximit6 de Quito avec une pluie
torrentielle. L 9 train arr&te; on nous avertit qu'il ne
va p.s plus loin. Les ch&res officieres de la province
nous attendent
la gare avec des autos. Pas de tele-,
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phone pour leur faire savoir quenous sommes en panne
sur la voie.
Force est de nous mettre en marche; fortuitement,.,
nous nous sommes munies de parapluies. Apres ua
quart d'heure de marche pr6cipitee, un chauffeur nous
Qffre ses services, accept6s avec enthousiasme, et en
quelques minutes nous sommes A San Carlos. Pendant
que nous itions an r6fectoire, viennent nous saluer,.
riant de la miprise, celles qui aimablement itaient
venues an-devant de nous.
Nous demeurons a Quito les 21 et 22 novembre
pour f£ter les chores seurs assistante et conome de
la province, et prenons ensuite la ligne du Sud,
accompagn6es de la bonne seur Quhro. Nous allons
d'abord au plus loin, a Ambato, 4 Nice equatorien. .
Son climat temp&Ir et 6gal favorise la cultpre de tons
les legumes et fruits europiens. Les enfants du college
iar
la K Banda musical s.
nous distraient un moment
Le chef d'orchestre remplit admirablement son r6le.
Presque de nuit, nous saluons a Atocha nos divoues
missionnaires. Nous leur portons le souvenir de la
France et ils nous chargent du leur, inalterable, pour
la patrie aimie.
D'Ambato nous remontons k Latacunga et admirons.
le fameux Cotopaxi, l'un des volcans les plus actifs

du monde. Son sommet neigeux atteint 5 943 metres; sa belle et magnifque forme conique, couronne d'un
panache de fumne, manifeste son tat d'activith. Sa
plus terribleeruption fut celle de 1877. Quand il se
met en mouvement, il vomit de grandes quantit6s de
*cendres jusqu'k une baureur de plus de Sooomatres
au-dessus de son cratkre. II jette aussi des torrents de
lave. Le feu du volcan fond les neiges gui, en se pr6cipitant avec un bruit 6pouvantable sur ses flancs, se
convertissent en bone gluante; qui entraine, en horri-
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ble tourbillon, tout -ce qui se trouve sur son passage.
Partout, nos chores seurs rivalisent de zele pour.
nous faire passer d'agreables moments. A Latacunga

aussi, s6ance bien pr6parhe et bien exucute. Le 25,
dans la soiree, aimablement accompagn6es, une auto
nous amine k. Machachi, agriable promenade de
deux heures au plus. LA, nos vaillantes seurs vivent
sans frayeur entre des murs qui ont perdu le fil plomb.
Un mouvement volcanique et elles pourraient bien Utre
6cras6es sons les dicombres. il faudra done, sans
tarder, songer a y rem6dier. Mais le peuple est bon et
comprend le d6vouement des Filles de Saint-Vincent.
Pendant que nous sommes a la chapelle une s6renade
vient nous distraire. Ce n'est pas de tropontdisserti
entre euxs les gros bonnets du village, pour une Sceur
qui vient de Paris visiter Machachi. »
Avant de partir, nous allons aux sources min6rales
de Tesalia et de Guitig. Nous constatons diji une
bonne et riante installation qui fait augurer que ceite
pour le
exploitation prepare un avenir de prosperitf
pays.
Nous commencons la fete de la Medaille a la ch&re -

maison centrale, edifiees par les chores Enfants de
Marie, groupees sous 1'6tendard de leur Mere, et nous
la Quinta (magnifique propri&t6 de la
la terminons
une procession aux flambeaux ila
par
communautt)
pieuse grotte de Lourdes, dispos.e par les soins de la
chre soeurSavoye.
Apres quelques journmes agreables dans sa petite famille, nous consacrons en toute justice nos quinze
derniers jours . Saint-Charles, pendant lesquels nous
sommes combles des attentions pleines de dilicatesse
de la bonne visitatrice et de son cher entourage. Le
symbolique saint des enfants a France et Aquateur w
traduit les sentiments de -tous les cceurs, puis une.
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petite saynette en bon francais termine la r6union. A
la maison centrale, nous passons pieusement la ete
de l'Immaculee Conception et sommes heureuses de
donner quelques instants aux chers petits bonnets
blancs de Quito, dont les coeurs vibrent i l'unisson de
ceux de Paris.
Aux derniires heures de notre sejour, nous saluoas
le digne archeveque, absent lors de notre arrivde.
Apris une bonne heure d'audience, nous donnons, en
rentrant, un rapide coup d'oeil aux riches 6glises de
Saint-Francois et des Pires Jesuites,-v6ritables muskes
de peinture et de sculpture. Puis de fraternelles
agapes rbunissent encore une fois A Saint-Charles les ,
chores sceurs de la capitaee; elles nous disent au ,
seminaire leur reconnaissance pour ia visite et leur
filial souvenir pour nos vn6re's Sup6rieurs. A la chapelle, au pied du Saint Sacrement, chacune demande
de rendre ineffacable, dans la pratique surtout, Ies
fruits de taut de graces.
Le i5 dicembre, expire notre permission de skjour
fixbe par le gouvernement equatorien. Comme notre
travail n'est pas termine, nous allons nous perdre
dans la Cordillbre; si on se souvient de nous, qu'on
nous y cherche. La bien chore sceur Savoye nous,.
accompagne. Le 12, an matin, derniers et touchants
a lieux a la maison centrale, et nous voilA sept dans le
train. Pour les unes, c'est le decret qui les fait
marcher ; d'autres feront voile vers le P-rou; pour
nous, avant de gagner Cuenca, nous ferons en auto un
crochet sur Guaranda.
Depart de Riobamba et retour le mnme jour, mais
par quelles angoisses! A la nuit, par un brouiliard
6pais, dans un 6troit chemin aux multiples tournants,
au milieu de montagnes escarp6es et dksertes, longeant le precipice, I'auto va lentement; le chauffeur,
-

*

* '- :
^

-.

'

.

-

459 -

effray6 de sa responsabiliti, jette a 1'air le cri de
u,J6sus, Marie ,, et nous dans le plus imposant silence,
ne cessons de redire au fond de notre cceur: cc Marie,

conque sans p6ch6 ! , A huit heures et demie seulement, notre retour calme i'inqui6tude de celles qui
nous attendent A Riobamba.
Le S1 au matin, nous entreprenons la montee

a Cuenca.

Premiere 6tape a Sibambe. Au moment de

changer de train, on nous dit qu'il n'y a pas de correspondance ce jour-li. D6ception ! Que faire entre la
gare et trois cabanes ? Nous poursuivons alors jusqu'a
Huigra, oh il sera plus facile de rem6dier a notre
situation. On nous renvoie de Caiphe a Pilate, du chef
de gare aux loueurs de chevaux, du ttl6graphe au t6lphone; mais tout est inutile, il nous faut accepter la
charitable hospitalitb des bonnes religieuses de la
Providence.
Le lendemain, nous reprenons les demarches, t6le-'
grammes de c6te et d'autre, quand tout i coup apparait sur la montagne, portte par douze Indiens, la
fameuse chaise dans laquelle le Sup6rieur general des
Freres des tcoles Chr6tiennes a 6tC transport6 &
Cuenca pour sesvisites extraordinaires. En un moment,
les marchehrs intr6pides mettent i notre disposition
ce vehicule d'un'nouveau genre et, quelques instants
apres, notre bonne soeur Clotilde est 1l aussi avec
pages et chevaux pour nos compagnes de voyage.
Pendant que nos seurs procedent a leur toilette de
circonstance, je prends place dans la chaise, ou mieux
dans le fauteuil rembourr6 avec capote de drap. L'on
me met un voile sur la cornette comme preservatif des
coups de soleil, puis mes porteurs se lestent d'un verre
d'eau-de-vie et me voila sur leurs 6paules et a leur
merci. Ils s'excitent mutuellement a la marche par des
cris aigus, des coups de sifflets, comme ils ont accou--

tumrn de faire A leurs b6tes de charge pour les fain
avancer. Parfois, is sont attentionnas et tournent.l .
chaise suivant le vent, pour nous en eriter les incemodit6s. Presque a chaque demi-heure, on renouvetk
la rvpartition d'eau-de-vie. Je tremble parfois qg.
leur vue ne se trouble et que leurs jambes ne va
lent. Nous gravissons tour i tour des roches, puis Iumsa
les redescendons. Les chemins sont de ceux dont il

est dit qu'avant de s'y engager, ii faut se munir de
bonnes provisions, faire son testament et emport~;
son cercueil.
La nuit arrivait; la caravane aurait di se-runi=t
mais, par d-faut d'entente, il n'en fnt pas ainsi. Non.
voilidans la for&t par uneauit des plusnoires, separes.
en trois groupes et sans lumiure. Pour man compte,
suis seule avec mes dix Indiens, qui refusent d'avancm.
Ils s'asseyent et dissertent. Apres les avoir raisonns
sans r6sultat, je finis par en avoir raison en disaxkL.
comaie eux. a Bien, dis-je, passons -la nuit ici, ml-.
dans la chaise, et vous, assis dans Ie chemin., fnu
coup, ce fut impossible. Et puis, point capital, ihi:
n'avaient rien pour souper. Done is se rechargent et
nous avan~ons de nouveau.
La bonne seur Savoye, igar&e pres d'un torrent, saas
savoir par ou sortir, brfile une a uneles feuilles de son:.
carnet pour s'6clairer, ou met le feu aux buissons, quec
l'humiditi empeche de briler. Enin, apres mille to,
tures de part et d'autre, et des milliers aussi d'invocations a Marie, a la joie g6nerale, nous nous rejoi--

gnons, et en caravane bien serrke, a neuf heures du,
soir, nous arrivons a Tipococha, pour y passer la naitt
dans une vraie hutte d'Indiens.
I1faut etre harass6 de fatigue pour s'6tendre sur.
les planches recouvertes des matelas suspects qui.
-servent de lit. Bien entendu, nuit sans sommeil,=
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demangeaisons horribles! Le lendemain & cinc heures,
de nouveau dans la chaise, nous continuons notre
route, d'abord dans la foret, puis dans le Paramo.
Sur notre parcours, les Indiens se dicouvreat et
viennent, les mains jointes, prier et demander la benUdiction. On lear a dit qu'on porte une sainte! A dix
heures, pendant une halte an Tambo, nous recevons la
visite des chers frbres de Canar, village voisin. Ils
out su notre passage dans la chaise et, an galop, sont
venus voir comment nous nous y trouvons. A midi,
nous entrons dans de meilleurs chemins; a six heures,
nous sommes a Biblian.
LU, petite preoccupation : l'auto qui doit nous
prendre pour terminer le voyage n'est -pas arrivee.
Aura-t-on recu notre tkl6gramme? Oui, on 'arecu; une
corne se fait entendre, et, un instant apres, apparait
une auto de reverencias, comme ol'n dit dans le pays;
ce sont les cheres saeurs servantes de Cuenca et de
Loja et deux de leurs bonnes compagnes.
Cuenca est one tres ancienne ville. La difficult6 des
communications n'a pas peu contribue a conserver la
population religieuse, bonne et simple. On trouve dans
les Cordillbres environnantes de beaux marbres; nous
en voyons un &chantillon dans I'autel de la jolie eglise
de I'h6pital. Cependant, il est a noter que les marbriers
indigenes ont encore a perfectionner lear polissage.
La principale industrie du pays est la fabrication
des chapeaux de paille, dits improprement de Panama.
Nous pouvons les admirer a notre aise, l'on nous en
offre Ala derniere mode. La paille qui sert a leur confection n'est autre que .des fibres de feuilles de palmier s6ch:es et pr6par6es. Dans le pays, on supplee'
au savon pour le lavage du linge par. Valo6s sauvage.
Nos bien cheres seurs de Cuenca, desireuses de
nous faire connaitre tout ce qui les touche de prks,.

-

462 -

nous conduisent a leur ferme, don de leur digue
6veque en faveur des orphelines.-Nous partons en
auto, mais il faut traverser la rivihre. Le passage
s'effectue dans une caisse qui, a l'aide d'une poulie,
glisse sur un cable suspendu en 1'air. Pour faciliter et
hiter l'evolution, un Indien, sur la rive, tire la caisse
avec une corde. II y a des imprbvus; par exemple,
pendant que passait la chore sceur Blondet, la corde
cassa et la voila suspendue dans la caisse, au milieu de
la riviere.

C'est & l'orphelinat qu'avec les anges nous chantons
le Gloria in excelsis Deo et adorons avec les bergers le
cher petit Enfant de Bethl6em. Nos voeux filiaux sont
deposes aupres du divin berceau pour nos v6nerbs
sup6rieurs It toutes celles qui nous sont chores. 1I
faut repartir les faveurs; aussi, la nuit passee, nous
nous dirigeons de bon matin vers I'h6pital. A onze
heures et demie, reunion famili~re; les sceursdes deux

maisons profitent ensemble d'un joyeux Benedicamus
et aussi de l'arbre de Noel pr6par6 par la cordialit6
de la bonne soeur Sourisseau.
Un seul train par semaine a Tipococha nous oblige
a fixer notre depart au lendemain de Noel. C'est un
peu hasard6, car qui sait si nos Indiens.ne seront pas
quelque peu d6sequilibres! Des quatre heures et demie,
le respectable aum6nier de l'h6pital est a l'autel pour
nous donner la sainte Communion. Avant cinq heures,
nous sommes & la porte, attendant I'auto. Mais cinq
heures passent, cinq heures et demie, et mnme six
heures, quand se pr6sente le chauffeur. II ne s'excuse
pas, mais il a pass6, une mauvaise nuit la veille, il
fallait se rattraper, on l'a laiss6 dormir. Pas de rembde
a la chose, mieux est de ne rien dire et de nous mettre
promptement en route, car la chaise et les chevaux nous
attendent Biblian, ou nous arrivons apres huit heures.
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D'un coup d'oeil nous nous assurons qu'il ne manque
personne a l'appel, et, a deux exceptions prbs, tous
marchent droit. Nos bien chbres soeurs Sourisseau et
Blondet organisent la caravane et nous confent Adeuxbien chers anges gardiens, nos soeurs Flores et
Izquierdo, choix qui n'aurait pu etre plus & propos.
Pendant qie l'une marche g nos c6tes, l'autre a l'oeil
a tout. Vers une heure, elles galopent et prennent

les devants; nous les rejoignons au Tambo, oi, le
couvert dispose, nous nous trouvons en face d'un
bouillon de poule, suivi du plus app6tissant menu.
Elles ont tout pr6vu, non seulement l'utile, mais aussi
l'agr6able.
A trois heures, nous poursuivons notre route, maisun
brouillard epais et humide nous accompagne A travers
le Piramo, oii nous chevauchons toute la soir6e. Le
temps perdu du matin se fait alors sentir et la nuit
nous gagne dans la montagne. Heureusement que
nous sommes, cette fois, munies de bougies. Les
chemins sont glissants et p6rilleux, notre chaise prend
la voie ferree, pendant que la caravane a cheval suit la
hauteur. Tout le monde marche -en silence, impressionn6 par le danger de l'obscurit6 au bord du pr6cipice. Puis les incidents ne manquent jamais : au beau
milieu d'une pente rapide, le cheval de charge perd les
bagages mal assujettis. Tout le train s'arrete, les
exp6rimentsdluttent pour retablir l'6quilibre; chacun
dit la sienne et veut avoir raison; l'oplration, dure
bien v:ngt minutes. Pour nous, cramponn6es sur nos
chevaux, nous adressons a Dieu notre priere du
soir : c'est I'action de grices pour les dangers Acart6s
dans la journe, puis la demande de nous preserver de
ceux de la nuit.
Enfin, i huit heures et demie, nous nous retrouvons
A l'h6tel royal de Tipococha. Cette fois, pas de place

pour nous a I'h6tellerie, elle est envahie d'Indiens.
Tout en cherchant un gite, nous accostons les mecaniciens du chemin de fer et les mettons an courant de
notre situation. Ne pourrions-nous pas passer la nuit
dans le train ? D6sireux de nous etre utiles, ces bons
jeunes gens nous invitent d'abord a monter sur leur
machine pour nous sicher, offre aussitt. accept.e. Puis
rien de mieux et de charitable que de partager avec nous,
leurs appartements. Fait en mme temps que dit:
leur chambre rest6e avec les quatre murs est miseA notre disposition. Pas de porte de separation avec
celle ohils se sont r6fugi6s. Un puncho (v&tement
indien), .fx6 par deux epingles, servira de portiere.
Nous voila done installies a la bohbmienne au milieu
de nos bagages.
Lelendemain, pas de peine a nous r6veiller, puisque
nous n'avons pas fermi l'ceil. Ds que le jourcommence
a poindre, nos chers anges gardiens ont lestement
parcouru le village pour se procurer un peu de lait
et, A l'aide de la lampe A alcool, nous preparent un
bon dejeuner. A sept heures, nous prenons place dans.
le train de Tipococha. Bien entendu, on nous offre
les premieres classes; ce n'est autre qu'un fourgon oiL
tous les voyageurs sont entass6s. Ceux qui voyagent
en premiere ont des banes pour s'asseoir; le, autresn'en ont pas. Nos bien cheres saurs Flores et Izquierdo.
voudraient bien nous suivre jusqu'au bout, maisil faut se rendre A la raison et passer sur son coeur;
c'est ainsi qu'apres de filiaux adieux, elles reprennent
leurs montures et se dirigent vers le Tambo, pendant
,que notre fourgon nous emporte, sans s'exposer
A d6railler par trop de vitesse. A Sibambe, nous
n'aboutissons pas en gare, mais au milieu de la voie
rocheuse. Nous descendons et, chargies de nos
bagages, nous marchons jusqu'a la station pour,
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prendre le train de Guayaquil, oi nous trouvons la
chare sceur Camano fidble au rendez-vous donni.
Apr&s quelques jours dans le grand port fluvial, ma
sceur Avilds est accouru et a fait mettre a notre disposition une gazoline particulibre. Sur les eaux du
Guayas, nous faisons done voile vers Babahoyo. Celle
qui nous conduit s'empresse de nous raconter 1'origine
francaise de sa barque. Construite il y a environ
soixante ans, ce fut la premiere A moteur compression
qui sillonna les eaux de la Seine. Elle fut vendue et
transportbe en vapeur de charge 4 Guayaquil, oh elle
requt le nom de Cerveceria. Elle passa ensuite en
diverses mains, subit des transformations, m&me celui
de son nom : aujourd'hui c'est Ethelwige, nom de la
flle de son actuel propriktaire.
Donc, sur 1'Etkelwige nous remontons le fleuve. Ses
rives verdoyantes et bois6es sont plant6es, ici, de
cacao, 1h de bananiers, puis, des lieues & perte de
vue, de canne A sucre. Sur I'une et 1'autre rive, des
cabanes indiennes Adifies sur pilotis, toutes construites en bambous, les unes recouvertes de simples
feuilles de bananiers dessbch6es; d'autres, de
chaumes; ies mieux accommodees, de feuilles de zinc.
A Samborodon, le Guayas confond ses eaux avec celles
du Babahoyo, sur lequel est situ6e la capitale de
oi nous
o?,
m~me nom. de la province de < los Rios
sommes attendues par nos bien chores sceurs. Deux
.seuls courts arr&ts pour insignifiante reparation de
moteur et, i cinq heures, nous sautons de la barque
en face de l'h6pital. Le fleuve longe la petite ville;
aussi pas besoin d'autos; des barquettes, simples
troncs d'arbres creuses, en font l'office; elles glissent
rapidement sur I'eau, conduites par des gamins de
buit & dix ans, habiles a manier la rame.
Nous sbjournons peu & Babahoyo, mais les visites
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affluent; on se redit, dans le village, qu'il y a
quelque chose de sensationnel a I'h6pital.
Le retour s'effectue sur le San Pablo, bateau
fluvial oh abondent les passagers de la gent animale:
des boeufs embarquis a force de cris et de coups, de
pacifiques moatons, rappelant ceux de Panurge: apres
le plus hardi, tous se pressent; puis viennent les animaux de basse-cour. Nous voguons; c'est raiment la
promenade en gondole. Sur un signe venu de la
rive droite, le bateau s'approche, c'est un voyageur
qui desire s'embarquer; en face, sur la rive gauche,
c'est une caisse a charger; quelques metres plus loin,
deux jeunes filles en'petite barque font arrdter le
bateau pour remettre leur correspondance, etc. Nulle
part de dibarcadire; on y supplee par une' echelle
posee a plat unissant le talus au bateau; un petit
exercice d'equilibre et l'on y est.
Enfin, a trois heures, nous sommes. Guayaquil et,
le meme jour, a sept. heures, l'Olmedo, moitiA parent
du San Pablo pour le confort, nous recoit . son bord;
nous allons a Machala.-La bonne seur Savoye est
encore notre fidile et divouCe compagne de voyage.
Le parcours n'est heureusement que d'une nuit. Pas
de cabine; nous sommes entassies dans un soi-disant
salon r6serve aux dames. On y installe des- hamacs,des lits de camp, oi les diverses voyageuses s'accommodent. Pour nous, assises dans nos chaises, nous

tournons le dos aux dormeuses, tichant, mais en vain,
d'en faire autant.

De bonne heure, nous debarquons au petit port de
Bolivar. Personie ne nous attend; nous prenons place
dans le train. A neuf heures, a Machali, encore personne la gare. Enfin, chemin faisant, nous dirigeant
vers l'h6pital, apparait au loin notre bonne soeur
Valencia; prevenue trop tard par t6elgramme, elle est
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forciment en retard. C'est l1qu'avec les Rois Mages
nous adorons 1'Enfant-Dieu.
Le 7 au soir, 1Olmedo nous reprend a son bord;
nous avons ragr6able surprise d'y rencqntrer nos bien
cheres soeurs de Zaruma; elles vont & Guayaquil passer
quelques jours avec nous, puisque nous n'avons pu
aller jusqu' elles. La chere sour visitatrice. nous
attend a l'arrivie; ensemble nous proc6dons aux derniers arrangements et nous nous donnons le plaisir de
connaitre Posarja. Sont aussi du voyage nos soeurs
Savoye, Serrano et Frias. C'est sur le Garcia-Moreso
,que nous descendons le fleuve et entrons en mier jusqu'au petit port, ou une maison de bambous, delicieusement situee sur la greve, offre A nos bien cheres
sceurs une agr6able oasis pour prendre un peu de repos.
Au retour, nous saluons le respectable M. Devriere,
que nous aurons le bonheur d'avoir pour aumonier a
bord pendant notre longue travers6e.
Le gouvernement equatorien s'est montri vraiment
lib6ral; aux soixante jours accord6s, nous en avons bien
ajout6 trente. II est vrai que la police, toujours zl66e
et active, s'Atait enquise de nous an terme de notre permission; mais, sur la prudente reponse que 1'on ne
savait pas ou nous voyagions, elle 6tait tout simplement
rest6e tranquille. Que pouvions-nous craindre? Une
amende, une quarantaine? Rien de tout cela, seulement un rire dissimul6 del'employi du bureau lorsque,
le 14 fevrier, nous lui portions nos passeports a
signer. Sans doute, cela signifiait: bon voyage, mais n'y
revenez pas! Le 16, en effet, nous faisions nos adieux
&la terre de Garcia Moreno. Apres la sainte messe,
nous nous dirigeimes, dbs cinq heures et demie, vers
l'embarcadire, et la chbre soeur visitatrice, un pen
impressionnie, se rendit, a la m&me heure, an train
de Quito. Malgr6 P'heure matinale, nous 6tions
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entourees d'une deputation de sceurs de toutes les
maisons de Guayaquil; elles prennent place dars
la barque qui doit nous conduire a bord du BuexwAyres; deux Dames de la Charite tiennent aussi ano•s
accompagner. Apres assurance de notre commode intallation, on reitere de tres affectueux adieux et ii
chores accompagnantes regagnent 1embarcadere. S
pont, en promenant nos regards vers la rive, ncos
apercevons nos bien cheres sceurs de la Providence ttout leur petit monde encadris entre drapeaux frang~j.
et 6quatoriens. Elles demeurent a leur poste jusqu'a
lever de 1'ancre; leurs drapeaux s'inclinent; c'est le de.
nier adieu. Le paquebot a termini ses manoeuvres de sor-.
tie du port; il avancelentement sur le fleuve, quand aUt.
barque charge. d'enfants attire notre attention
,a
sont celles de 1'asile Calderon; le salut de leurs dg
peaux est le dernier que nous emportons de la ter~.
iquatorienne.

DOCUMENTS

APPENDICE AU MARTYROLOGE ROMAIN
Die 17 februarii (Ex indulto aa novembris rpoo).
(Primo loco). In Sinarum imperio, natalis Beati Francisci
Clet, presbyteri e Congregatione Missionis, qui, post diuturnos triginta annorum pro salute animarum labores, suspendio necatus, Christi martyr occubuit.
Die 15 martii (Ex indulto a2januarii 9I2.).
(Primo loco). Lutetiae Parisiorum, Beatae Ludovicae de
Marillac, viduae Le Gras, discipulae dilectae sancti Vincentii
a Paulo, simul cum ipso Societatis Puellarum a Caritate
Fundatricis, quam, virtutibus ac miraculis insignem, Benedictus deicimus.quintus, Pontifex Maximus, Beatorum festis
adscripsit.
Die 20 aprilis.
(Primo loco). Lutetiae Parisiorum, Translatio
sancti Vincenti a Paulo, presbyteri et confessoris.
Die 27 junii (Ex indulto 12 januarii

corporis

ga92).

(Primo loco). In civitate Cameracensi, passio Mariae Magdalenae Fontaine, Mariae Franciscae' Lanel, Teresiae Fantou
et Joannae Gerard, Puellarum a Caritate, quae, tempore
Gallicae seditionis, gloriosam martyrii coronam acceperunt,
et a Benedicfo decimo quinto in Beatarum Martyrum
numerum relatae sunt.
Die 26 julii.
(Primo loco). Octava sancti Vincentii a Paulo, presbyteri
et confessoris.
Die x septembris (Ex indulto 26 januarii1927).
(Primo loco). In regno XEthiopico, passio Beati Ghebre
Michaelis, presbyteri et martyris, a Pio undecimo in Beatorum Martyrum numerum relati.
Die 3 septembris (Ex indulto 5 julii rgp7).
(Primo loco). Lutetiae Parisiorum, passio Ludovici Josephi

-

470 -

Francois et Joannis Henrici Gruyer, Congregationis Missionis, qui, una cum aliis plurimis in odium fidei catholicae, tempore magnae perturbationis, interempti, a Pio
undecimo in Beatorum Martyrum numerum relati sunt.
Die ii septembris (Ex indulto i 7 mai 1890).
(Secundo loco). In Sinis, Beati Joannis Gabrielis Perboyre,
alumni Vincentianae Congregationis Missionis, Puech in
Gallia orti, qui, saevissimis ac diutinis cruciatibus fortiter
constanterque toleratis, ut Christi fidem tueretur, singulares
cum divino Redemptore similitudines est assecutus, ac
tandem collo funibus obstricto, e trabe suspensus, miram
vitae innocentiam martyrio consummavit. Ipsius tamen festum
septimo Idus novembris celebratur.
Die 27 septembris.

(Primo loco). Lutetiae Parisiorum, natalis sancti Vincentii
a Paulo, etc. (Ut hac die in Martyrologio legitur secundo
loco.)
Die 7 novembris.
(Primo loco). Beati Joannis Gabrielis Perboyre, presbyteri
et martyris, cujus natalis tertio Idus septembris recensetur.
Die 16 novembris.
(Primo loco). Festum Dedicationis omnium ecclesiarum
Congregationis Missionis.
Die 27 novembris.
(Primo loco). Festum Manifestationis
ginis Immaculatae a Sacro Numismate.

Beatae Mariae Vir-

Die 20 decembris.
(Secundo loco). Festum Patrocinii sancti Vincentii a Paulo,
presbyteri et confessoris.
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LIVRES
Henri LAVEDAN. Monsieur Vincent, aumonier des
galkres. (Collection Le roman des grandes existences.)
Paris, Plon, 1928. In-8, 317 pages.
C'est une excellente frtunae, pour saint Vincent de Paul, d'avoir
M. Heori Lavedan comme biographe. La vie que I'Eminent acadrmicien vient de publier dans la colection Le roma des grdesgd existezaes
est vraiment nouvelle, non qu'on y trouve du nouveau sur le grand
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ziformateur, mais k cause du charme et de

'inter&t du rlcit. NVon
nows,
sed nove. Le livre est' plein de tableaux d6licieuz qui nons Cmeuven*,
nous ravissent, nous attachent & 1'homme dont il nous retrace la carrire
et nous fait admirer les vertus. M. Lavedan est un artiste incomparable.
Qu'il no~s montre son heros dans les Landes on en Barbaric, chez les
grands de la terre ou ches les mis'rables, qu'il nous raconte ses creations
magnifiques on nous retienne prbs de son litd'agonic, c'est toujours he
mfme enchantement qui nous poursuit.
Vincent, age d'une douzaine d'annees, va quitters famille, ses brebis,
son chien fidele pour aller 6tudier an college de Das. Le jour de la
siparation approche. Nous y voici presque. r C'est demain que Vincent
corde le
doit partir. II reste ce soir-lI deLors plus tard, usant jusqu' aI&
cr6puscule. Alors, i la premiere itoile,il se lve, ii rentr. Mais avant,
pendant qu'il eat seul encore, il dit adieu dans Is pieuse obscurit•, un
tres simple, un trks paisible adieu, k sea bites indilffentes. II n'y
en a pas beaucoup. Sept a halt. C'est vite fait. It les caAsse. U enfonce ..
ses mains, comme s'y plaisait 'enfant Jesus, dans r6paisseur de leuw
toison. La clochette qui tinte i leur con lui semble avoit dans l'ombre
un son plus joli que jamais.Et puis il parle a son chien qui le comprend et le lui montre il lui recommande les moonts, la grosse brebis
paresseuse et l'agneau folltre. Le chien dit oui. A prsent on approche
de la maison. II s'arrete pour embrasser sur son front brfilant le fidile
ami de sa vicille enfance, avec lequel il a tant march,, tant couru, fait
de la poussiere et chante, joue, barbot6 dans 1'Adour, et mangi, bu,
dormi et pri_, et qui a et6 si souvent aussi - que Die pardonne cet
aveu - le consolateur de sea longs ennuis. a
II faut se coucher. a Sur son dur petit lit, qui sent Pltable, il s'itend
pour la dernire nuit de crche et de famille et s'y endort. Calme
sommeil comme une eau bleue qui coule. Eveill tout seal de grand
matin, il s'habille en hate. Mais, quoique ses vitements soient let
mimes, i n'est pourtant plus, lui, le mime qu'bier. L'6colier renvoic
le berges. Plus de besace et de houlette. Elles sont li, pendues au
clou, oh elles resteront... Dieu sait combien de temps! Vit I Allons !
L'heure est venue! Les grands bras de toa•, Ies baisers de la mire... ,
Mais a c6te,.quel tapage! Ah! c'cst le chien qui aboie et gratte * pour
suivre a el qn'on a enferm! parce qu'apris, on le connail, on ne
pourrait plus le ramener. II voudrait, lui aussi, entrer au convent. Les
moutons belent. C'est la plus mauvaie minute. Enfin, Vincent s'doligne
avec son pare. Its disparaissent danas I campagne oh le soleil se ltve. *
Quel tableau charmant! Nous voudrions tout citer, car tout eat
e crit
avec la meme grace; mais ii faut se bomer;cet extrait donnera aue
idWe de ce qu'rst Ia nouvelle vie de a Monsieur Vincent a.
Apris cet hommage rendu i l'artiste, qui le mrrite ct au deli, passons
a Ihistorien. Le celebre 6crivain n'a pas Cchappe aux dangers qui
guettent, en histoire, les artistes et lea romanciers. La recherche du vrai
appartient i Ia raison, et tout le monde sait que plus I'imagination est
forte, plus la raison dolt lutter pour so degager de son emprise. Le beau
attire lea artistes, les sduit, les fascine, lea ebloui et cet eblouissement
lear cache la realitC. Le coeur captive la volont6, at celle-ci, i son tour,
entratue l'intclligence. Entre le beau et la froidenr des testes, l utte
n'cst pas longue; c'est le beau qui I'emporte.
Le romancier doit riagir contre une autre tendance. Habitue I crier
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ses personnages, k lIe conduire comme il veut et oh it vent, i se
trouve & 1'etroit sur le terrain oh le retiennent lea documents, et
1'espritde libertf qui 'anime le porte i sortirde cet espace rcsserri pour
se mouvoir dans le domaine beaucoup plus itendu de t'imagination.
Pour se donner le droit d'6voluer plus i son aise, M. Lavedan a
preferd choisir un genre de biographic aujourd'hui i la mode : la
biographie romancee. Sous sa plume, le fait historique on suppos6 tel
s'entoure des circonstances que lui sugg&rent, non les textes, mais son
propre esprit. Ce fait, il le voit dana sa realit6 concrite, comme il a d
se passer, et il nous le raconte comme il Ie convoit, s'efforgant de tester
dans le cadre de la vdritt historique, on plus exactemcnt d'eviter la
contradiction entre ce qu'il 6crit et ce que lea lirres lui ont appris.
Mithode dangereuse, qui ne garantit pas suffisamment contre les
inexactitudes. Les erudits de notre region landaise s'en apexroivent d&s
les premieres pages.
Peu i pen des kIgendes se sont gliss6es dans la vie de saint Vincent.
II :st k craindre quelouvrage de M. Lavedan ne fortifie celles qui ont
cours et meme n'en augmente le nombre.
Nous ne pouvons disuter ici tous lea points sur lesquels sn maniele de
voir ne s'accorde pas avec anntre; contentons-nous de trois : I'annie
qui commence la vie de saint-Vincent de Paul, ina lgende de la captivilt
volontaire et celle des excursions nocturnes I la recherche des enfants
abandonnas.
Entre lea deux dates aujourd'hui discutdes de la naissance du saint
pretre - 24 arril 1576 et a4 arril i58L - it prefAre la premikre, parce
que, dit-il, elle a 6t6 a consid4ree pendant troissicles et demi comme la
bonne i.
Non, pas pendant trois-sicles et demi, car, jusqu'en z66o la seconde
date fut scule reque. Saint Vincent a dit tres souvent son Age et tonjonrs
cet Age part de l'annie i58s. a Je ne la puis pas faire longue, crit-il &
l'uo de ses prCtzesl e z2 oetobre z63, car j'cntrerai au mois d'amril prochain dans ma soixantitme. *
Vingt jours apr&s election d'Alcxandre VI, c'est-w-dire le a7 avril s655,
il filicite le nouvea- Pape en ces termes : Aumnu ago sePtuagesrinu
fuinlum; mUstora
SummoWam Posxificim fromtiasof
jamwidi; at Pi
lOano topf4lrum et ationeu consents electus at samewon adAuc vidi.
Dans une antre lettre, adressic, le iS juillet 1659, au cardinal de Retz,
archerque dc Paris, il parle de sa fin prochaine, a.etant i present,
declare-t-il, dans a oixante-dix-acuviime de mon Age v.
L'gge qu'il a'attribue dans ses conferences aux missionnaires et aux
Filles de la Charitt s'accorde avce celui que nous lisons dans sa correspondance et d'antres documents.
Son entourage n'avait aucune raison de penser autrement que lui.
Mais voici qu'il meurt, on examine les papiers enfermes dans se tiirois:
ses lettres d'ordination attestent qu'il a reru le sacerdoce le 23 septembre a6oo; on s'etonne, car alors il n'avait pas vingt ans, la loi ecclfsiastique reclame vingt.quatre ant accomplis et on ignore qu' la fin
du seizieme si6cle les evtques on du moins des ev&ques ne regardaieut pas a cette formalit6. On se plend i douter; n'aurait-il pas fait
erreur toute sa vie sur son Age ? Les neveux on petits-neveux de Pouy
pourraient peut-6tre renseigner; mais Pony est loin et il fant dire sans
tarder I'Age du d6funt.
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Que faire ? On raisonne. Ce saiat pr6tre, ce zformatear du cle*g
n'a pu entrer dans le sacerdoce per la porte de I'igrgularitt; on IMi
donnera done quatre on cinq ans de plus, uas trop priciser. On ctit.
sur le registre mortuairet Ag d'enviroa quatre-vingt-cinq us *4
et
la plaque de cuivre clou6e au cercueil autatit swae dkiaer ocogesis•~arto. Environn,

a circiter , c'etait Paveu d'an doute. On estimaqz'iL

valait mieux s'exprimer plus catgoriquement sur la dallede pierre q4t
fermait I'entree da caveau place an milieu do cbceur de P•glise de
Saint-Lazare, et lea mots a en sa 85* annde a furent choisi. Cet inscription exterieure, visible aux yeou de tons ceau qui venaient prio• .
devant ces restes, fixa la tradition. Abelly ecrivit quesaint Vincent Etlf.
n6 Ie 25 avril 1576 et tons les antres biographes le copierent.
Ce changement de date se fit-il snms ricriminationa? Nous n'o
I'af&rmer. Ce qu'il y a de sir, 'est qu'apres x66b, le secretaire de saial
Vincent, qui etait en meme temps archiviste de la Compagnie, cow-,
tinuait de tenir I'ancienne date pour vrai. - En cette maticre, puisque I'acte de bapteme n'existait pas. c'est I.parole de saint Vincent qui fait foi; il faut la suivre et rejeter Ia t;ii_
dition de deux sieles et demi, fausse pa
e preire erreur.
Rejetons aussi sans h6siter la 14gende qui nou reprjsete Vincent de&Paul attachant & ses pieds les fers de4achEs des pieds d'an fornat.
De deux choses lune : on ctte substitution s'est faite on dehors d~ autorites, avec Ia seule complicite du gardien, compliciti n6cessaire,
car lui seul avait la clef qui permettait d'enlever les liens; on l'intendeant
des galires est intervenu pour approaver Pechange.
La premiere hypothese ne serit gabre propre i noundonaer de I'ad-•
miration pour la vertu de saint Vincent. Voyez plut6t: ii croit sar parole ,
sans enqukte prialable, on forgat qui se dit innocent on g6mit sur le...
sort de sa malheureuse famille; il detourne- an factionaaire de sea•.
devoirs; if est cause qu'ils serot condamnns, car telles etaient.les sane.
tions, le premier, une foi repris, & l'amputation du es et des oreilleg%.
le second a la pendaison; enfin il empache de sea propse chef l'esx.
cution d'une sentence judiciaire, ce qui et une -ute co•tr l'obeissance due & letat. Nail, mauvais conseiller, dcervel&, tel nous apparaltrait."
Vincent de Paul, si la premiAre hypothee Etait vraie.
Ces objections oat paru si decisives que les partisans de hl ltgends• prEfbrent en genEral la seconde, adopt6e par Abelly. Mais que de difficultdsl & ausai.
Quel est done 'intendant des galtres qui aunzit consenti i librer.-.
un forcat coupable pour mettre I sa place un ptitre innocent de cc
imnrite et de ce caractAre? La libiration d'ua coadammf
dCpaasait,.d'ailleurs, les pouvoirs des autorites locales; il aurit falla recourir k ;
Pari.

-

* Supposons un instant Is -aliti de cette hypothese. II -ct 56 facileO
plus tard de-la demontrer : on aurait troid lenoede Vincent de Paut,4
war les registres dans la liste des galeriens. Philippe-Emnmarnel de-f
Gondi, general des galbEes, ches qui-l'h6roque captif exerCait lesfono-.
tions d'aum6nier, n'aurait pas manqu d'en tre infored. Et alors on
ne comprendrait pas qu'Abelly 'n'ait e: qu'ue preave i donner; etquelle preve! Interroge unjour sur ce point -prun do ses confrbres•
Vincent de Paul, mous dit-il, detoum la
i cenvesation en souriant
,.
Preuve vague et fragile! Vague, pour nous du moins, Ia question daA^
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confrbre, car nous n'en connaissons pas les termes. Vague asusi e geste
du saint, car ce sourire charitable pent correspondre i ce que serait
chez d'autres n . haussement d'6paules. Sourions, nou aussi, et
passons.
L6gende encore les promenades de saint Vincent dans les rues de
Paris, la nuit, & la recherche des enfants abandonnis. Pas besoin de
disserter longtemps pour ie d6montrer. Nous connaissons celui qui, le
premier, a imagine ces courses nocturnes: c'est Capefigue, auteur d'une
Vie de saint Vincent de Paul, publi6e en 1827. II invoque, il est rrai,
•Pautorit6 d'un manuscrit contemporain, I savoir : le journal d'une des
sours employ-es vera 1640 as service des enfants trouves. Par malheur,
-ce journal introuvable, que personne n'c- va avant lui et aprE lui, est
ecrit, si nous en jugeons par le lignes citres, dans un style et avec des
expressionsqui rappellent le dix-neuvieme siecle et non le dix-septieme.
Dan&ces conditions, inutile d'insister.
La vie de saint Vincent estassez riche en merveilles pour n'avoir pas
besoin de lgendes. Qu'an artiste et un romancier comme M. Lavedan
se soit laisse s6duire par des ricits legendaires, nous le comprenons
aisement. II ne s'est, d'ailleurs, pas propose de passer au crible de ia
critique ce que d'autres racontent de son heros, mais seulement de le
raconter a so maniire, dans un style vivant, image et gracieux qui rend
Ja physionomie du bon a Monsieur Vincent p agreable et attrayante.
Gens du monde, eccisiastiques, fils et filles de saint Vincent liront
le lirre de M. Lavedan avcc intertt et profit. Qnelques lignes toutefois
d6plairont aux Filles de la Chazite Danssa prochaine idition, l'auteur,
nous pouvons l'affirmer, modifera, pour leur tre agreble, et plus
encore, pour zxtablir ia vtrit6, cc que contient dinexact la page 237.

SRapport gienral sur foeuvre des Dames de la Ckaritd
pendant lannae 1926. Paris, 1927. In-8, 189 pages.
Ce Raffolrt Sih r rdsume les rapports particuliers envoy"s k Paris
par les diverses associations du aonde enter. Nous y voyons l'ceuvre
ies infatigable sdames de la Chariti et leurs jeunes emules, le
A Louise de Marillac .. Saint Vincent rerit toujours das ces femmes et
ces filles hIbriques qui, ea se rapprochant du pauvre, en se sacrifant
pour lui, trouveat dans cc contact etcet oubli d'elles-memesle meilleur
moyen de s sanctifer. Le ceur est fait pour se dopner; si I'on ae se
donne aux malheureux, on plut6t & Dieu en leurs personnes, il ira it
ci0 ii ne doit pas ialer. Le Rappfort g•sral est plein de traits magnifiqes
dans leur simplicit, traits qu'il est bon de connaltre pour s'edifier et
s'entMraine et aassi pour difiaer t entralner les autres. Les prddicateurs
qaisonten qute d'histoires difiantes pour leurs sermons en touveront
A profusion aams ce live Jla fois si mince et si plein.

xmka
En

oire du viaire apostolique et consul de France,

Jean Le Vacker, rillustremartyr d'Alger. Yeligieuses et civiles, du

Solelnits

7 juillet 1927, a Acuen, sa ville
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natale. Comple rexdu et discours. -

La date de sa mort.

Paris, Gabalda, 1928. In-8, 78 pages..
Cet opuscule, dont le titre peut sembler un peu long, a un double'
objet-: raconter les fetes organis6es & Acouen, le 17 juillet 1927, i
I'occasion de la plaque commemorative apposie sur la maison natale de
Jean Le Vacher; et ddmontrer que Ie valueuex consul eat mort le
26 juillet z683 et non le 28 ou 29 juillet, comme certains I'ont pretendu.
Nous ne reprocherons pas i I'auteur d'avoir ajout6 au r6cit des fetes une
dissertation sur la date de la mort; mais il nous semble qu'une etude sur
la maison natale eut 6t6 plus a sa place. A queJle 4poque remonte la
maison choisie pour recevoirla plaque comm6morative? Quelles preuves
a-t-on que Jean Le Vacher est n6 lI et non ailleurs? L'edifce n'a-t-il'
pas subi quelques modifications dans la suite des annies? Quels furent
ses proprietaires successifs? La note I de la page 32 ne r6pond que tris
imparfaitement & ces questions. Une dissertation Atendue eit et.
d'autant plus nicessaire que jusqu'ici ce sujet n'a jamais et6 trait6
separlment.

ALPHONSE HUBRECHT. Grandeur et Suprimalie de
PNkin. Imprimerie du PMtang.
Nous n'avons pas encore vu cet ouvrage, qui a df paraltre fin mars.
Ce que nous allons en dire est empruntE au Bulltin Cathofique de
Pikin (mars 1928, p. 122) :
a Nous sommes particuliarement heureux de pouvoir annoncer I'apparition d'un ouvrage considerable, disons meme monume.tal, redisant
I'histoire et la description de Pekin, cette antique et merveilleuse capitale de I'ancien Empire da Milieu. Le tite que porte ce livre, Grandewr
et Suprimoaie de Pkin, fait bien deviner que I'auteur ne s'est pas contente d'une froide et pile exposition, mais que, devant les captivantes
reliques et Ilitrange splendeur de cette reine de l'Asie, il a laiss6 vibrer
toute son Ame, pour mieux kmouvoir et charmer le lecteur.
a Un volume aussi abondamment documente, aussi zichement
illustrh, dfie. loute analyse et tout r6sum6. 11 faut le lire, le gouter,
s'en d6lecter... L'image parlante invite an voyage ou le remlmole avec
une rare 6loquence et un charmant pittoresque; et tandis que Ia magic des illustrations enchante le regard, le texte ajoute encore i leur force
d'lvocation, pour animer lea r6cits d'un passe lointain on peindre la •
vie des sites presents.
'
a L'auteur de ce remarquable ouvrage ne l'a pas icrit comme le
ferait un touriste, qui s'est contentd de voir un pays et un peuple par
la portiare d'un wagon rdseerve.Lui-resume vingt ans de sajout en.
Chine, vingt ans de voyage par terre et par mer, vingt ans de vie parmi
,,
lei Chinois, vingt ans d'observation et d'6tude. Ce livre n'est pas non
plus un plagiat, un d6calque, une refonte; c'est la mise en ordre d'une
longue experience pertonnelle... Ausii, quand on parcourt ce livrr,
S
quand on examine ces gravures, quand on s'extasie devant ces aquarelles,
c'est la Chine qu'on touche, qu'on voit, qu'on admire; Ia Chine sans
fard, sans masque, sans diguisement; la Chine d'hier et d'aujourd'hui,
telle qu'elle fut, telle qu'elle est dans sa r6alit fascinante.
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Almanach des Missions des Lazaristes.
L'Almarach des Missions des Lasaistes pour 199a est en preparation.
L'accueil si empress6 qui a &td fait • ceux qui Pont precede assure une
diffusion encore plus large de celui que nous annonCons. Tous cormprennent, en effet, I'idke apostolique qui a suscit6 et maintient cette
publication, et tous tiennent k favoriser cette aeuvre en faveur de nos
Missions. Cette ann6e, une aum6ne de a francs donnera droit a un
exemplaire de PAlstanacr . Pour les exemplaires isoles, prixre d'ajouter
a fr. So pour les frais d'affranchissement et d'emballage. A partir de
25o exemplaires,- 'envoi sera fait franco de port et d'emballage.
S'adresser & M. Collard, rue de Srvzes, 95, Paris. Compte cheques postaux, Paris, 117-77.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
19. Garcia (Victor), pretre, 9 mars, Avila; 3o ans
d'age et I de vocation.
20. Souza (Albert), pr&tre, 26 mars, Nataga; 41, 22.
21. Sauer (Pierre), coadjuteur, 20 mars, Schleiden;
78, 38.
22. Gray (Peri), pr6tre, 3 avril, Lujan; 77, 58.
23. Thoor (Albert), pr&tre, 5 avril, Maison-Mbre;
52, 32.

24. Mgr O'Farrel (Michel), 6veque, 2 avril, Bathurst;
64, 40.

25. D'Alessandro (Dominique), pr&tre, 5 avril, Bisceglie; 84, 67.
26. Dufresne (Auguste), coadjuteur, 19 avril, MaisonMere; 58, 34.
27. Bleise (Auguste), coadjuteur, 21 decembre 1927,
Saint-Louis; 54, 28.
28. Matthey (Louis), coadjuteur, 2 mai 1928, Paotingfu; 39, 13.
29. Bareau (Jules), pr&tre,7 mai, Maison-Mere; 62,45.
30. Donckier (Georges), pr&tre, 28 mai, Buenos-Ayres;
54, 39.
31. Bouclet (Lucien), pr6tre, 5 juin, Maison-Mere;
46, 26.

32. Wdzieczny (Melchior), pr&tre, 5 jain, Cracovie;

89, 69.
33. Crespo (Santos), pr6tre, 29 mai, Saint-Skbastien;

66, 5o.
34. Trac (Aroutine), pretre, 6 juin, Antoura; 55, 37.
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NOS CHtRES S(EURS
Marguerite Dubois, a Chitean-lveque ; 73 ans d'age et52 de
vocation.
Marie Charbonnier, a Rennes; 75, 5o.
Anne Sala, a Roe ; 36, 14.
Pauline Aguilar, a Soria; 91, 62.
Marie van Assche, & Bergues; 82, 60.
Catherine Ballard, a Douai; 82, 59.
Claire Jourjon, k Lyon ;83,62.
Mary Carroll, k Indianapolis (Etats-Unis); 94, 43.
llisabeth Feely, a Emmitsburg; 73, 52.
Catherine Szczurek, a Chelmno (Pologne); 27, 6.
Valdrie Przybyszewska, i Chelmno ; 70, 40..
Jeanne Barann, h Cologne ; 5o, 27.
Josephine Caccia, a Turin; 34. 12.
Marie Meano, a Turin; 67, 48.
Angela Gala, a Naples; 86, 63.
Adelaide Cunha;, Cascadura(Rio de Janeiro) ; 32, io.
tdith Whitehill, a Middlesbrouth; 57, 36.
Lonie Jacquin, A Vertus ; 7, 47.
Marie Pages, a Lima (Prou.) ; go, 69.
Lea Camerlynck, a Pen-Bron ; 29,6.
Marie du Laurens,-& Paris; 62, 34.
Marie Granval, A Lanhelin; 78, 53.
Virginie Munier, a Salindres; 69, 46.
Lucie Gallo, a Constantinople ;42,7.

:

Gabrielle Prou, a Clichy; 67, 36.
Marie Doret, a Paris; 59, 34.
Antoinette Lengiet, a Loos ; 6, 37.
Carmen Munoz, a Cadiz (Espagne); 77, 48.
Irene Garcia, k Valencia; 6o, 38.
Marie de Urquijo, k Gerone; 86, 65.
Tedodora Ochoa,.

Burgos; 48, 27.

Maria Landa, a Santander; 75, 55.
Bartolomea Delfino, k Parme (Itaiie); 63, 38.
Louise Zaira, a Grugliasco ; 32, 8.

Rafaela Herrero, a Barcelone; 27, 4.
Marie Simonic, a Celje (Yougoslavie); 63, 39.
Catherine Pilaczynska, a Chelmno ;*74, 53.
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Marie Lacroust, A Gimont; 52, 27.
Zoe Ledin, a Troarn ; 70, 45.
Marthe Viguier, A Madrid; 49, 29.
Lucie Gineste, 4 Clichy; 63, 45.
Marie Schenkel, a Vic-sur-Seille; 73, 45.
Anna Beuque, a Oullins; 68, 45.
Julie Farigoul, a Rieux-Minervois; 76, 51.
Marie Dubois, a Montolieu ; 59, 35.
Catherine Hennelly, h Baltimore (ttats-Unis); 61, 32.
Rose Schwartzmiller, a Los Angeles; 85, 65.
Vincentia Bielek, l Trencin (Tch6coslovaquie); 29, 1o.
Emilia Rossmeisel, a Trnava; 62, 32.
Marthe Aranka, & Ladce; 68, 41.
Anne Janosch, k Budapest (Hongrie); 5o; 3o.
Th6rese Pityinger, a Fata; 55, 39.
Th6rese Hasieber, A Gyula; 53, 29.
Anna Sailer, k Salzburg (Autriche); 49, 27.
Antoinette Podbelsek, a Dult; 37, IS.
Barbe Penz, a Saint-Polten ; 3S, 9.
Crescentia Hager, h Scharzack ; 6z, 37.
Anne Peters, a Butgenbach (Allemagne); 67, 45.
FranFoise Auzat, a Limoges; 73, 53.
Marie Sainger, N Latacunga (9quateur); 66, 4o.
Constance King,
Edimburg; 55, 3a2
Louise Estermann, a Metz; 76, 49,
Victoire Thedenat, A Mezin ; 85, 62.
Marie Galtier, h Paris; 76, 54.
Maria Borges, I Rio de Janeiro; 37, 1o.
Cesarine Baranzini, a Turin; 35, 12. Lucia Lunanova, a Ragusaibla (Italie); 78, 44.
Constantina Pinar, a Santander (Espagne); 29, 3.
Catalina Saes, & Valladolid (Espagne); 44, a9.
Maria Rubio, a Carabanchel (Espagne); 5o, 2o.
Micaela Aria, k Valdemoro (Espagne); 80, 64.
Eustaquia Arce, & Toldde (Espagne); 83, 6o.
Maria Knesevic, a Osiyek (Yougoslavie); 70, 37.
Marie Kresnik, a Slovenjgradec (Yougoslavie) ; 33, 16.
Marie Mangeret, a Montlugon; 46, 22.
Clotilde Vassal, a Montceau ; 8o, 58.
Marie Muller, a Paris; 49, 27.
Marie Gaveau, a Paris; 68, 29.
Marguetite Champsiaune, a Tarbes; 68, 46.
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Anne Mosset, & Rennes; 66, 35.
Franuoise Mironneau, i Montolieu; 33, 7.
Elise Robert, a Roubaix; 78, 55.
Agnes Fompa, &Kaposvar (Hongrie); 44, 26.
Maria Matteini, a Sienne; 72, 46.
Luiga Giuli, a San Severino (Italie); 58, 3i.
Pauline Zabrocka, &Chelmno 65, 44.
Celestina Aruegui, a Jerez (Espagne); 55, 30.
Vicenta Morte, k Alcira (Espagne); 65, 38.
Francisca Climent, I Rafelbunol ; 69, 45.
Paulina Garcia, A Valencia (Espagne); 42,

2z.

Francisca Hernandez, a Higar (Espagne); 5o, 32.
Luisa Conde, a Artajona (Espagne); 20, 2.

Jeanne Viadieu, & Bruxelles; 80, 56.
Josephine Saint-Martin, a Toulouse ;59, 25.
Josephine Bonneton,i Paris; 83, 6t.
Olympe Angot, a Clichy; 92, 67.
Anne Boubee, & Ussel ;68, 45.
Gertrude Forsthuber, a Salzburg (Autriche); 87, 63.
Crescentia Gruber, aSchermberg (Autriche); 76, 45Antonia Corda, a Turin; 28, 4.

Maria Tchang, a Shanghai; 76, 5o.
Maria Albrecht, & Szeged (Hongrie); 64, 45.
Maria Platzer, a Pecs (Hongrie); 68, 45.
Celsa Sastinsky, a Kosice (Tchicoslovaque); 32, 3.
Anna Lipinska, A Chelmno; 3r, 7.
Anne Jacoby, a Paris; 52, 32.
Louise Cheutrier, k Cannes; 80, 59.
Marie Bardet, & Clichy; 84, 54.
Marie Caussanel, a Clichy; 86, 64.
Marie Barthe, k El Bia- (Alg6rie); 6o, 3z.
Frangoise Faubert, I Pernambuco (Bresil); 86, 66.
Francisca Vivella, & Pernambuco (Brdsil); 69, 45.
Marianne La Chapelle, A Paris; 76, 51.
Anne Pauzat, a Chantilly; 89, 68.
Affif Soussa, a Beyrouth ; 6, 38.
llisabeth Montaldi, & Acqui (Italie); 53, 40.
Blanche Deyres, a S. Elpidio a Mareltalie); 88, 64.
Val6rie Demoulin, & Liege; 37, 9.
Marie Jofre, a Barcelone; 52, 12.

Angela Martinez, A Costa-Rica (Amerique Centrale); 82, 58
Victorine Ernest, A Puteaux; 80, 69.
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Marie Negrete, k Lorca (Espagne); 79, 57.
Indelecia Vicente, a Valdemoro (Espagne); 35, i8.
Natalia Velaz, k Madrid (Espagne); 27, il mois.
Balbina Fonseca, tParedes (Espagne); 72, 37.
Maria Requeijo, k Yecla (Espague) ; 52, 32.
Vicenta Gimenez, k Alcala (Espagne); 57, 3o.
Juana Elorgua, a Valencia (Espagne) ; 74,47.
'Maria MufZoz, A Valdemoro (Espagne); 28, i mois.
Juana Gallego, iAValladolid (Espagne); 41, 17.
Lucie Switalska, a Cracovic ;86, 69.
Marie Klos, a Chelmno; 39, 14.
Anna Rieder, a Dult (Autriche); 56, 36.
Charlotte Fulop, k Budapest; 34, 13.
Mary Entegart, a Cabra (Irlande) ; 39, I2.
Josephine Laurent, i Palerme; 76, 52.
Marie Elisabeth Delay, a Montolieu; 89, 66.
Marie Citte, l Domagn ; 83, 58.
PElisabeth Lobidel, a Chiteau-Gontier; 42, 14.
Elisabeth Wunderkirchner, a Salzburg (Autriche); 74, 41.
Marie C6cile ChAlon, a Santiago (Chili); 94, 72Anne R6verdy, a Montpellier; 88, 72.
Marie Salabir, a Dult (Autriche); 59, 34.
Marie Vaillant, a Paris, h6pital Saint-Joseph;-78, 45.
Marie Pauline Losseau, I Senlis; 92, 64.
Cicile Emma Persia, a Grex; 71, 5o.
Veronique Moldrzyk, i Cracovie (Pologne); 61, 38.
Catherine Kozlowska, a Poznan (Pologne); 44, x8.
Helena Kent Dunn, A D6troit (]tats-Unis); 33, 14.
Ludwilla Loncaric, a Graz (Autriche) ; 33, 14.
Madeleine Perwein, a Graz (Auuiche); 36, 6.
Isidora Aguerrea, a Begoia (Espagne); 78, 57.
Carmen Meseguer, L Jerez (Espagne)-; 55, 35.
Maria Amparo Salvador, a Madrid (Espagne); 35, 16.
Cecilia Alvarez, i Valdemoro (Espagne); 58, 41.
Josefa Tejera, a Lanjaron (Espagne) ; 54, 32.
Dolores Gonzales, a Madrid (Espagne); 19, 9 mois.
Marianne Jozefowska, LCracovie (Pologne); 73, 52.
Mary Teresa Gallacher, a Dublin (Irlande); 58, 36.
Mary Ellen Burchhart, k Emittsburg (ltats-Unis); 48, 25.
Alice Walsh, A Baltimore (ktats-Unis) ; 3, i3.
Carolina de Angelis, A Ascoli (Italie); 66, 41.
Le GCit : J. DuXOULIN.

Imprimerie J. DOmoum,

I Paris.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Ont Et nommes :
Archeveque de Guatemala : Mgr Louis Durou;
Coadjuteur de Mgr Crouzet : Mgr Antoine Sivat;
Coadjuteur de Mgr Geurts : Mgr Eugene Lebouille;
Coadjuteur de Mgr Ciceri : Mgr Gaetan Mignani;
Pr6fet apostolique de Soerabaia :Mgr Theophile de
Backere.
Mgr Louis Durou, n6 & Sainte-Sabine (Dordogne)
le i" fivrier 1870, pretre le 8 mars 1895, refu au seminaire interne de Paris le I" octobre g19o, missionnaire
a Saint-Walfroy(igo2-go3), en Colombie (1903-1912);
il est visiteur de la province d'Amerique Centrale
depais 1912.
Mgr Antoine Sevat, n6 & Isle-et-Bardais (Allier) le
15 mai 1878, regu au s6minaire interne de Paris le
7 septembre 1898, -pretre le 28 mai 19o 4 , missionnaire
& Alexandrie (9go4-9go5), puis professeur au Berceau
(1905-1908); il fait partie de la Mission de Madagascar depais vingt ans.
Mgr Eugene Lebouille, n a&Hoensbroek, diocese
de Ruremonde, en Hollande, le 7 f6vrier 1878, reu au s6minaire interne le 7 septembre 1897, pr&tre le
28 mai 19o4; it fut envoy6 en Chine de suite apras son
ordination.
Mgr Gaetan Mignani, ne a Castelfranco, diocese de
Bologoe, en Italie, le 31 ao~tt 1882, recu an s6minaire
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interne le 27 octobre 1904, missionnaire a Rome,
recteur du seminaire dioc6sain de Palestrina, sup&rieur
du collge Alberoni de Plaisance; il est en Chine
depuis cinq ans.
Mgr Tbhophile de Backere, n6e Eede, diocese de
Breda, en Hollande, re<u au s6minaire interne le
to septembre 9go2, pr&tre le 5 juin o1909,
professeur,
puis directeur des jeunes clercs de Panningen, superieur de Wernhout; parti a I'le de Java en 1923 avec
le titre de superieur de la Mission.

SAINT VINCENT DE PAUL
ET LES ENFANTS TROUVES
Nous savons fort peu de chose sur I'assistance
donn6e aux enfants trouv6s avant le dix-septiime
siecle. Port6s d'abord & 1'6giise Notre-Dame, o aune
femme se tenait en permanence pour les recevoir, ils
4taient, apres quelques formalites, envoyes rue SaintDenis, a l'h6pital de la Trinit ', puis confi6s par les
maitres de cet 6tablissement a des femmes d'une honn&tet6 reconnue, qui s'engageaient a les 6lever et a les
nourrir2.

Les ressources n6cessaires provenaient en partie
d'imp6ts, en partie d'aumones. Le Parlement exigea,
par arr&t du II aott 1552, une contribution annuelle
de neuf cent soixante livres des seigneurs hauts jus3
ticiers de la ville et des faubourgs pour 1'entretien et
I'&ducation des enfants exposes dans 1'6tendte de leur
haute justice .
La forme sous laquelle on faisait appel a la charit6
publique en faveur des enfants trouv6s ktait d'une
inginieuse originalitk. Les fidiles qui entraienit
Notre-Dame les jours de fete, pouvaient voir, i main
. Cet h6pital a dispara en 1789.
Arr6t du Parlcment du xzaoit ISS.

Ldon Lallemand a reuni
quelques textes des quinzitme et seizime sikcles dans les premiires
pages de son beau livre Un chapire de rhistoire des enfants tIaruvs.
La maison de la Coucke a Paris. Paris, H. Champion, i885. In-8,p. 5.9.
3. Les seigneurs hauts justiciers ktaient l'archeveque de Paris, te
chapitre de Notre-Dame, rabbi de Saint-Germain-des-Pri, l'abb6 de
Saint-Victor, l'abbe de Sainte-Genevieve, le grand prieau de France,
le prieur de Saint-Martin-des-Champs, le prieur de Saint-Denia.de-laCharte, 'abbesse de Montmaztre, les chapitres de Saint-Marcel, de
Saint-Merry et de'Saint-Benolt, etc. Ils etaient au nombre de seize.
4- Bibliotbeque nationale, L.f. 18-6o5.
2.

488 gauche, plusieurs beb6s couches sur. un berceau fixt•
au pave et, a c6te, deux on trois nourrices; une voix

suppliante s'ecriait : a Faites bien A ces pauvres
enfants trouv6s ), et les aum6nes tombaient sur des
bassins places 1U pour les recevoir.
La levee du petit abandonni n'6tait pas laissee "
1'arbitraire. a Quand it, se trouve dans les rues de
Paris quelque enfant expose, 6crivait Bouchel en
i6152, il n'est loisible a personne de le lever, fors au
commissaire du quartier, oun quelque autre passant

son chemin. ,
Un proces-verbal itait dressi; il portait mention
du lieu de la d6couverte et donnait le bulletin de
sant6 de l'enfant recueilli*.

Si le commissaire, de crainte de passer pour phre
du petit abandonn6, le laissait en place, il appartenait
A la dame des Enfants trouv&s de venir elle-meme le
chercher; ciniq sols lui 6taient donnis pour sa peine'.
On se souciait assez peu, en general, des regles
ktablies par le Parlement. Les chanoines se plaignaient
en I564 que les enfants .etaient Le plus souvent ;
apportis par les meres elles-m6mes, ou par des personnes qu'elles accompagnaient, on encore par des
sergents qui n'avaient requ aucun mandat du pr6v6t de -4
Paris ou de son lieutenant civil et criminel. Pour en
finir avec ces desordres, ils demanddrent, et leur
demande fut exaucie, que l'administrateur eit Ie i
pouvoir d'emprisonner ceux qui exposeraient les .
enfants, sans excepter les meres elles-memes, et de
x. Un acte du 16 octobre 141 patle de dix enfanls epos6s et de
deux bassins; i n'y avait plus qu'ua bassia ca i6iS, au dire de *
Bouchel. (BiWiolrtaue ~ Trsor du droil franfais,.id. de 167r, t. I.,
p. 1014.)
2. Of. dil., p. sot3.
3. Abelly, op. cit., 1. I, chap. XXx, p. 4J.
4. Bouchel, op. ,it., p. s•i3.

489les tenir enfermis tant que ne seraient pas connus
les vrais coupables'.
Le chapitre de Paris, qui avait la haute direction de
1'oeuvre, jugea utile de mettre les enfants trouvis chez
eux. 11 fixa son choix sur quelques maisons du port
Saint-Landry, pros de la maison episcopale, an bas
d'une ruelle qui descendait vers la Seine. Apres une
visite des immeubles, le Parlement approuva le projet
en IS7o, ordonna des r6parations et prescrivit aux
seigneurs hauts justiciers de Paris de s'assembler, aux
temps et lieu fixes par 1'6vbque, a pour confirer et
dresser mimoires et articles de olice qui leur sembleraient... devoir etre observie pour le gouvernement
et administration ) de 1'oeuvre 2
Cinq personnesfurent mises A la tate de la Couche,
nom sons lequel le public ne tarda pas & designer le
nouvel itablissement : trois femmes et un bourgeois,
proposes. A la garde, nourriture et entretien des
enfants, et un caissier, charge de recevoir et de conserver les deniers .
Qu'advint-il de cette organisation au milieu des
troubles de la Ligue? Les circonstances politiques ne
favoriserent pas la bonne volonti du Parlement et du
chapitre. Un mot sorti de la bouche de saint Vincent
en dit plus long que toute description sur fa triste
situation des enfantsdurant la premiere moitik du dixseptieme siecle : a1IIne s'en trouve pas un seul en vie
-'.
depuis cinquante ans'.
que l'on
innocents,
petits
Des trois ou quatre cents
5,
il n'y avait aucun
portait a la Coucke chaque anne
x.

Arrt du 27 mai 1564.
a. Lllemand, op. dt , p. 8.
3. Ftlibien et Lobineau, Histoitr de Pris, preuve,, t. II, p. 831.
4. Saint Vincent de Pad, t. XIII, p. 7985. Abelly, of. cit., . I, chap. xxx, p. z42; Saint Vincent de Paul,
t. XIII, p. 807. Ce dernier ne parle silleur que de Jeux . tros cents;
mai il semble, en ce discour, n'avoir en vue que ceux qui survivaicat.
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survivant depuis un demi-siecle! Et cela dans une
ville comme Paris! Sans doute, parmi ces enfants, un
bon nombre, plus de la moitii peut-etre, n'avaient
plus, au moment oi on les trouvait, qu'un faible souffle
de vie; mais les autres, pourquoi 6taient-ils emportbs
par la mort ?
Saint Vincent lui-mzme va nous rbpondre : a Ces
pauvres petites creatures 6taient mal assistes : une
nourrice pour quatre ou cinq enfants! » t On les
vendait huit sols piece a des gueux, qui leur rompaient
bras et jambes pour exciter le monde A... leur donner
I'aum6ne, et les laissaient mourir de faim. (( On leur
donnait des pillules de laudanum pour les faire
dormir'.
Et ce n'6tait pas tout; saint Vincent pleurait sur un
autre mal, qu'il ect 6et facile de leur 6viter : aprs
avoir manqu6 de tout sur terre, ces pauvres petits
n'avaient meme pas, apres leur mort, les joies de la
beatitude; car la-veuve piacie a.la tIte de la Coucke
laissait les moribonds passer de vie a trkpas sans
songer au sacrement qui ieur aurait ouvert-les portes
2
du ciel .
SLe trafic des enfants trouvis se faisait sur une large
ichelle. Et comment la gouvernante de la Coucke ne
l'aurait-elle pas favoris6, puisqu'eile n'avait pas les
moyens de nourrir son petit monde? Les acheteurs
6taient tant6t des mendiants disposes A profiter; pour
leur propre compte, de la pitie provoqu6e par la vue
de ces petits; tant6t des femmes intiressees a passer
pour meres; tant6t des meres menacies dans leur
sant6 par un lait vici6; tant6t .mme des magiciens
auxquels ne r6pugnait pas Iimmolation de victimes
i. Saint Vincent de Paul, t. XIr, p. 798.
Abelly, of. cit., z. I, chap. xxx, p. 142.

2.
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humaines pour leurs operations diaboliques . II y

avait aussi parmi eux, ajontons-le, quelques bonnes
personnes heureuses d'introduire dans leur foyer vide
un enfant adoptif 2 .
Vincent de Paul connaissait ces abus; il les diplorait
et cherchait le moyen d'y mettre un terme. II invita
quelques dames de la Charitrs
visiter la Couche, dans
l'espoir que, prises de piti6 a la vue de ces pauvres
petits enfants, elles se d6cideraient a leur venir en
aide. Cidant a la fois aux impulsions de leur coeui et
a la pression des membres du Chapitre, les dames se
mirent A la disposition du saint prgtre pous commencer.

Celui-ci lear rappelait plus tard en ces termes
comment la Providence les avait menkes pas a pas a la
resolution d6finitive-: i °*II vous a fait rechercher
pendant deux on trois .ans par Messieurs de NotreDame; 2" vous avez fait diverses assemblies a cet
effet; 3" vous en avez fait de grandes prieres & Dieu;
4° vous en avez pris conseil de personnes sages;
5° vous en avez fait un essai; 60 vous I'avez enfin
rssol u 3 .
L'essai fat tres modeste. o L'on fut d'avis, a la dernitre assemblke, 6crivait saint Vincent & Louise de
Marillac, le i" janvier 1638 ', que vous seriez pride
de faire un essai des enfants trouv6s, s'il y aura
moyen de les nourrir de lait de vache et d'en prendre'
deux on trois a cet effet.
L'assemblie ne fat peut-6tre pas aussi caime que- le
laisserait supposer cette lettre; car les dames, bien
x.Abelly, op. ait., 1.I, chap. xxx, p. 142; Saint Vincent de Paul,
t. XIII, p. 775, 798; Abrigi kistorique de ila'blissemsnt des Enfants
traous. Paris, 1753. In-4. (Arch. nat. S. 616o.)
a. Bouchel, of. tit., p. o104.
3. Saint Vincnt de Paul, t. XIII, p. 798.
4. Ibid., t. I, p. 417.

-

492 -

que d'accord sur le principe, ataient divisees sur la
marche a suivre. Mile Hardy aurait pr6f6r, que la

Compagnie se chargeit de la Coucke, sans changer de
local et en gardant I'ordre etabli. Tel n'6tait pas l'avis
de saint Vincent. u Ma penske, disait-il , est qu'il
vaudrait mieux abandonner le fonds de cette maison
&tablie, que de s'assujettir a tant de comptes Arendre
et de difficultds a franchir, et faire un etablissement
nouveau, et laisser celui-la comme il est, pour le
moins quelque temps. P
Mile Hardy 6tait tenace; plusieurs dames lui avaient
promis lour concours; elle pressa saint Vincent de les
assembler; et celui-ci se vit dans la n6cessiti on de
la contrister on de renoncer k la solution qu'il estimait la plus sage.. I prefara s'arreter an premier
parti.
L'essai, commenc6 en janvier, cbez Mile Le Gras,
se poursuivit, le mois suivant, dans une maison Iouee,
rue des Boulangers, hors ia porte Saint-Victor. On y
apporta douze enfants tires au sort parmi ceux de la
Couctk, et plusieurs Filles de la Charit6 s'dtablirent
pros d'eux pour en avoir soin .

Le nouvel etablissement se trouva, dis les premiers jours, aux prises avec de multiples difficulths : difficultes du c6t6 de la superieure, Mme Pelletier, femme
d'une grande ind6pendance d'esprit, plus faite pour
le monde que pour la communauti, ou, du. reste, elle
ne pers6vera pas 3 ; difficultes du c6t6 de la maison,
dont l'autorit6 militaire r6quisitionna une on plusieurs
pices pour loger des soldats4; difficultds du c6th des
nourrices, qu'on avait peine a trouver et dont le lait
x. Sain Vincen de Paul, I. I, p. 433.
2. Abelly, op. ti., i. I, chap. xxx, p. I43.

3. Saqnt Vinesat de Psu,
4. Iid., p. 440o445.

t. I, p. 437.
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fut remplac6 bien souvent par du lait de chivre ou de
vache '.
De douze, le nombre des enfants trouves monta plus
haut au fur et a mesure que les ressources le permirent. Enfin, apres deux' ans d'essai, Vincent de
Paul copuprit que le moment etait venu d'embrasser
l'oeuvre enticre. II assembla les dames le 17 janvier 164o et leur dit ce que Dieu attendait d'elles.
Jamais elles n'avaient r6pondu si nombreuses_. son
appel; la princesse de Cond6 et la duchesse d'AiguilIon 6taient presentes 2. Elles approuveient, comme les
autres, le projet qui leur etait propose et promirent
de contribuer largement aux dbpenses.
Nous avons encore -e canevas de 1'instruction' que
saint Vincent prononca devant I'assembl6e . Il montre
I'excellence du projet, r6fute les objections, privoit
les difficult-s, donne an plan d'organisation. a Ces
notes succinctes, dit avec raison Mgr Baunard , sont
toute la pens6e de saint Vincent, sinon toute sa
parole, et le lIcteur a peu a faire pour les placer en
id6e sur les R:vres de l'homme de Dieu, les 6chauffer
de sa charit6, les animer de son accent et les voir alors
se deployer ardentes, vivantes, en discours simples,
pieux, penetrants, mais moins eloquents toutefois que
l'exemple de sa vie et que Ia saintete qui rayonnait
de sa personne entiere..
II faut secourir les petits enfants, parce que Dieu
aime les louanges qui sortent de leur bouche, parce
qu'ils sont en n6cessit6 extreme et ilue les laisser en
cet 6tat seraii s'exposer A Ja damnation. Non pavisti,
occidisti. Qui sait si, parmi eux, plusieurs ne devien.
a.
3.
4.

Saint Vincent de Paid, p. 421, 433.
Ibid., t. IF, p. 6.
bid., t. XIII, p. 774.
La Vinbrable Louise de Atillac. Paris, 1898. In-8, p. 2o8.
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dront pas de grands personnages ou de grands saints?
Melchisddech, Moise, R6mus et Romulus furent des
enfants trouv6s.
Mais les d6penses seront considbrables! S'il faut
55o livres pour l'entretien de six ou sept petits enfants,
outre le prix de location de la maison, que ne faudrat-il pas pour les centaines d'enfants recueillis chaque
ann&e, dont le nombre ira sans cesse grossissant! Et
le revenu total n'est que de X200 livres!
A cela que r6pond Vincent de Paul? Ces simples
mots : <cLe remade est d'entreprendre ce qu'on pourra
faire.
Les dames, 6mues et attendries, ne risisterent pas
a cette eloquence du coeur. Le projet. ne recut un
commencement d'exicution que le 3o mars. Comme la
maison de la rue des Boulangers etait trop petite,
Mile Le Gras logea une partie des enfants chez elle, i
la Chapelle, ou les Filles de la Charit6 avaient alors
leur Maison-MWre. Elle reprit les enfants places en
ville et, des le premier jour, commena l'envoi en
nourrice de ceux qui lui 6taient apport6s. II y en eut
trois le 30 mars IIs sont en tate d'une liste dress6e par
Mile Le Gras elle-mime . C'itaient uune fille nomm6e
Simonae, mise en nourrice a Villers, dit SaintSepulcre n, chez u Marie Parsip, femme de Jacques
Pr6vault;... une flle nommee Madeleine Lebon...
baillie en nourrice a Thomase Patrue, femme de
Denis Boucher, demeurant h Denville, proche de
Montfort-Lamaurr ;... Joseph Lheureux... mis en
nourrice , chez a Marguerite Plassiere, femme de
Pierre Hallard,. demeurant a la Folie, proche de
Gif ».
Le 31 mars, nouveau.d6part; c'est le petit Nicolas
1. Penises de Louise de Marillae, id. ant., p. tg99-og.
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qui est a baill6 a la femme d'un crocheteur proche
le port Saint-Landry.
Et 'Fnumnrationcontinue jusqu'au 20 avril. Vingt
enfants en tout. Tant6t ils sont d6signes par leur nom
de bapteme; tantot au nom de baptime s'en ajoute
un autre, qui pourrait 6tre celui de famille : Pierre

Martin, Sanson Lefort, Toinette Ricibre, Frangoise
Pratuque; tant6t les deux noms font d6faut. Parfois
un surnom de circonstance, par exemple %Jeanne de
la Resurrection », livrie a sa nourrice le io, surlendemain du jour de Paques. Parfois aussi Mademoiselle
se permet une r6flexion; c'est ainsi qu'on lit: ( Charles,
que l'on dit Atre gentilhomme. n
Sur les seize enfants du mois d'avril, trois seulement
furent confids aux nourrices de la rue des Boulangers.
Deux resterent dans Paris; ils furent demandis par
une lavandiire et la femme d'un sculpteur. Les autres
furent placesb A Chitre-sous-Montlhbry, Rocourt-lesMeulan, Villers-Saint-Sipulcre, Bourdonnet, Doublinville et Meru. D'un garcon nommjJean, il est dit
simplement qu'il fut remis oa Michelle Damiette, de
dame de
la connaissance de Mme de Souscarriere ,,
de
lieu.
indication
aucune
sans
la Charit6,
A ces d6parts pour la campagne s'ajoutaient des
d6parts pour Ip ciel; du 3o mars au 20 avril il y eut
cinq d6chs.
Fiddles aux instructions de saint Vincent de Paul,
deux dames, a tour de rble, visitaient chaque jour les
deux asiles des enfants trouv6s. De temps & autre,
des Filles de la Charit6 partaient i la campagne en
tourn6e d'inspection. Dbs le debut de 1'ceuvre, saint
Vincent parlait d'envoyer un jeune homme aux
champs pour la meme fin .
x. Saint Vinent de Paul, t. II, p. a95, 196, 3ox, 509; X, 649; XIII,
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II aimait ces innocentes creatures d'un amour
paternel qui se trahit i chaque page de sa correspondance. II s'interessait a leur sant6 et pleurait sur ceux
que la mort lui enlevait, tout en se consolant a la
pensee que cette mort augmentait an ciel le nombre
des petits anges. Mile Le Gras lui ayant envoy6 un
Le
L
tableau de sa composition, ii lui r6pondit :
petit
le
tenant
Joseph
tableau de la Vierge et de saint
Jesus par la main me semble bon pour vos petits
enfants trouv6s .,
II n'est pas rare que la I~gende vienne se greffer
sur l'histoire. Certains esprits ne savent pas se contenter de la beaute que la r6alite leur prisente; ils
sentent le besoin de la d6passer. Les faits ne les
satisfont pas; ils veulent du roman. Dans certains de
ses chapitres, ceux des galeriens et des enfants
trounvrs par exemple, la vie de saint Vincent se pr&tait
particulibrement aux fantaisies de l'imagination;
celle-ci n'a pas manque d'intervenir.
Ona racont6 que le saint pretre sortait souvent la
nuit, m&me l'hiver, sans s'effrayer de la neige et de
la glace, parcourait les quartiers les plus &cart6s, i la
recherche des petits abandonnes, pressait sur son
sein, pour les rechauffer, ceux qu'il decouvrait, et les
portait lui-meme aux Filles de la Charity.
On a dit que, dans une de ces excursions nocturnes,
au moment oit des brigands s'appr&taient a l'attaquer,
il se nomma et, sa voix, les bandits tombrent a ses
2
pieds, s'inclinerent et recurent sa ben6diction .
On a r6pet&, a la suite de Maynard , qu'au retour
aux
600, 780; Lettres de Iuise de Marillat, p. 227, zo59; SuX0ffli/e
Ittres de Louise de arillat, lette 181 6is.
z. Saihn inncent de Paud, t. I, p. 455.
2. Capefigue, Vie de sain Vincent de Paul. Paris, Martial Ardant,
1827. Ia-8, p. 39.
.3. Op. /it., p. 329 .
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d'une mission, arrive sous les murs de Paris, il se
trouva en presence d'un mendiant occup6 a deformer
les membres d'un enfant dans l'intention de s'en
servir pour exciter la pitie du public, et il s'icria,
saisi d'horreur : u Ah! barbare! vous m'avez bien
trompe; de loin je vous avais pris pour un homme ! ,
Puis ii dblivra la victime, traversa Paris, charge de
son fardeau, assembla la foule, raconta ce qu'il avait
vu, et, toujours trMs entourk, entra dans la Couche de
la rue Saint-Landry.
Capefigue assure avoir eu la bonne fortune de
feuilleter le journal d'une des smurs employees au
service des petits enfants, et il nous en donne
quelques extraits :
U 22 janvier. - M. Vincent est arrive vers les onze
heures du soir; ii nous a apporti de-ux enfants; iun
peut avoir six jours, l'autre est plus Age. 1l pleuraient, les pauvres petits! Mme la superieure les a
coqfibs A des nourrices.

U 25 janvier. - Les rues sont remplies de neige;
nous attendons M. Vincent; il n'est pas venu ce soir.
Le pauvre M. Vincent est transi de
' 26 janvier. froid; il nous arrive avec un enfant; mais il est deja
sevr6 celui-li. Cela fait piti6 de le voir; il a des
cheveux blonds, une marque a son bras. Mon Dieu!
mon Dieu! qu'il faut avoir le cceur dur pour abandonner ainsi une pauvre petite creature!

1" fivrier. -

M. l'archeveque nous est venu
visiter; nous avonsbien besoin des charit6s publiques;
I'ceuvre va lentement; M. Vincent ne calcule jamais
son ardent amour pour les pauvres enfants.
1

3 fivrier. - Quelques-uns de nos pauvres enfants
sont revenus de nourrice; ils paraissent bien portants.
"

La plus igie de nos petites filles a cinq ans; smur.
Victoire commence a lui apprendre le catechisme et faire quelques ouvrages d'aiguille. L'ainb de nos"
petits garcons, que nous nommons Andre, apprend ik
merveille.
( 7 fivier. - L'air est bien vif. M. Vincent est
venu visiter notre Communaut6; ce saint homme est
toujours & pied. La Sup6rieure lui a offert de se
reposer; il a couru bien vite a ses petits-enfants. C'est
merveille d'entendre ses douces paroles, ses belles
consolations. Ces petites creatures 1'6coutent commeleur pere. Oh! qu'il Ie mCrite bien, ce bon M. Vin-.,
cent ! J'ai vu aujourd'hui ses larmes couler. Un de nos
petits est mort. C'est un ange, s'est-il &cri;mais ii
est bien dur de ne plus le voir I
II est profondement regrettable que le journal
auquel' appartiennent ces lignes 6mouvantes n'ait
jamais eu d'autre lecteur que M. Capefigue lui-meme
et que le style et certaines expressions re-t1tent le
style et les expressions du dix-neuvitme si&cle et non
ceux du dix-septiime.
D'autres documents, au reste, et ceux-li d'une
authenticit6 indiscutable, attestent, d'une faron non
moins expressive, l'affectueuse -sollicitude de saint .
Vincent pour sa petite famille de la rue des Boulangers, sollicitude pour la vie du corps et pour celle de
1'Mme : ce sont ses lettres a Mile Le Gras, ses conf&- :
rences aux dames et aux filles de la Charit6 et les ;
reglements dress6s pour les soeurs occupies aupres ,
des petits enfants.
Son discours du 7 d6cembre 1643 est consacri tout ,
entier i l'ceuvre qui lui Atait si chore. Son cceur s'y Epanche librement. II montre k ses illes quel beau
titre de noblesse est pour elles celui de servantes des
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enfants trouv6s. t Si les personnes du monde, leur
dit-il, se ticnnent.r. honorbes de servir les enfants des,
grands, combien plus, vous, d'etre appelies a servir
les enfants de Dieu I n
Les pauvres petits sont, en effet, les enfants deDieu, car Die u
leur sert de pire et de mere et
pourvoit a leurs besoins n. II prend plaisir aB leurs
petits cris et a leurs plaintes' ».
Et c'est aux sceurs qu'il confie ses propres enfants,
aux soeurs qui ont gard6 leur virginit6 pour mieux lui
appartenir et qui, en acceptant les devoirs de la
materit6 sur .ces petits abandonnis, deviennent
a vierges et mHres ensemble 2 ».
A cette fert6 de ressembler A la sainte Vierge
s'ajoute celle d'imiter les anges gardiens. Les anges
gardiens s'estiment heureux d'etre continuellement
aupresde ces enfants. « S'ils voient Dieu..., s'ils 1e
glorifient..., c'est de co lieu-l... S'ils reeoivent ses
commandements, c'est la encore ; ils « e~lvent vers
Dieu la gloire que lui rendent ces petits etres par
leurs petits cris et leurs gazouillements ,.
Apres avoir exalt6 devant les sceurs la noblesse de
leurs fonctions, saint Vincent parle du profit qui
leur en revienty Dieu, en effet, les r6compensera. a Si
Dieu ne vous avait appeles & son service, s'il vous
avait laiss6es dans les embarras du monde, vous auriez
&t6 meres, et vos enfants vous auraient donne beaucoup plus de peine et de tourments que ceux-ci. Et
pour quel profit? Comme la plupart des- meres, vous
les auriez aimis d'un amour naturel. Quelle r6compense en auriez-vous? Tout simplement la r6compense
de la nature: votre propre satisfaction... Si c'etaient
x. Saint Vincent de Paul, t. IX, p. 13z-132.
Ibid., p. 33.
3. ibid., p. i36.
2.

des enfans.. de families honorables, vous auries
beaucoup de peine, peut-6tre plus que na vous e•_1
donnent ceux ci; et quelle recompense? Des salaires,
bien petits; et vous seriez tenues comme servantes,
Mais pour avoir services petits abandonnes d:
monde,-que recevrez-vous? Dieu dans l'iternit'.
Oui, Dieu dans I'eterniti; mais, avant cela, 4(
grandes consolations sur cette terre; car n'est-il paconsolant de voir bon nombre de ces petits etres arra;
ches A une mort certaine,elevv s dans la crainte do;
Dieu, et d'espirer que plus tard ils deviendront 4
souche de families chr6tiennes ? N'est-il pas cons,:
lant de savoir que les autres, purifis dans 1'eau sain4l
du bapteme, chantent les grandeurs de Dien au milile•.
des chceurs des anges*.
echauffa•i.
C'est par ces pensees que saint Vincei
E
courage.
leur
et
soutenait
le coeur de ses filles
leur
de
la
beaut6
quand il avait magnifi6 a leurs yeux
vocation, il se hitait d'ajouter: a Noblesse oblige;
vous avez de grands devoirs a remplir.
Devoir d'affection d'abord. Ayez, leur r
les sentiments des mnres envers leurs eni
meres ( n'ont point plus grande consolatic
voir les petites actions de leurs petits enf;
admirent tout et aiment tout...; elles s'e:
toute sorte de maux pour les sauver d'u
peinel ».
Devoir du bon exemple aussi. c Vous deve
sur tout autre chose de scandaliser ces pan
enfants, de faire on dire chose mauvaise deva
Mademoiselle Le Gras pouvait avoir des angesil fau- 3,
drait qu'elle les donnAt pour servir ces innocents.
z. Saint Vincep. de Paul, p. 134, 136.
a. Ibid., 0. IX, p. i38-i4o.
3. Ibid., p. i33.
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a fait courir le bruit qu'on ne mettait i~que celles qui
n'6taient pas propres ailleurs. C'est tout au contraire;
il en faut de plus vertueuses; car telle sera la tante
(c'est ainsi qu'ils vous appellent), tels seront les
enfants. Si elle est bonne, ils seront bons; si elle est
mauvaise, ils le seront, parce qu'ils font facilement ce
que leurs tantes font. Si vous vous fichez, ils deviendront ficheux; si vous faites des legeret6sdevant eux,
ils les feront; si vous murmurez,ils murmureront'. ,
Enfin devoir d'une 6ducation chretienne. it Mes
illes, essayez d'imprimer fortement en leur esprit la
connaissance des obligations qu'ils ont a Dieu et un
grand desir de se sauver... Ayez soin que, des qu'ils
commencent a balbutier, ils prononcent le nom de
Dieu. Apprenez-leur & dire: O mon Dieu! Faites-les
souvent parler da bon Dieu ensemble; dites-en de
petits mots vous-memes ensemble, selon leur capaciti;
quand vous leur portez quelque chose qu'ils trouvent
bon ou beau, qu'ils sachent et qu'ils avouent que c'est
le bon Dieu qui le leur a donn62. ,
A travers le corps,, saint Vincent voyalt 1'me; au
dela de cette terre, ilapercevait le ciel, La charit6
dans la neutralit6 religieuse eft kti, pour lui, une
charite trop borne; il se serait estim6 coupable d'un
second abandon vis-i-vis de ces petits etres, dijk
dilaiss6s une premiere fois par leur mire, s'il ne
s',tait -prioccupe de leurs intkrets spirituels.
Le souci de donner aux enfants des pens6es de foi,
des habitudes de pi6t6 se remarque &chaque tigne du
reglemenit-trac6 pour les seurs mises a leur service.
* Quand les soeurs entrerunt le matin dans la salle
des petits enfants, elles se mettront h genoux pour
z. Saint Vincent de Paul, t. X, p. 47.
i. Zid,, t. IX, p. 140.
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offrir I Dies tous les services qu'elles vont rendre i
1'enfance de Notre-Seigneur en la personne de ces
petits enfants et diront le Veni Sancte Spiriuset donneront de 1'eau benite avec un aspersoir a tous les
enfants et leur feront blever leur cceur a Dieu.

t Elles leur feront faire un acte d'adoration, d'amour
et de remerciement et de -demande pour ne le point
offenser pendant la journke et toute leur vie.
u Apris, elles donneront soin aux filles qui sont
avec elles de lever les enfants et de les habiller proprement.
a Aussit6t qu'ils seront habill6s, on les fera mettre
a genoux pour prier Dieu, lear faisant riciter les
actes d'amour de Dieu, d'adoration, d'actions de
graces.

a Apres, on lear donnera A d6jeuner, savoir : aux
plus petits, de l'Ige de trois a quatre ans, du potage
mitonn6; et aux plus grands, de l'age de cinq, six,
sept A huit ans, un morceau de pain sec.
a A dix heures, elles auront-soin de les ranger sur
leurs bancs, devant leurs tables, pour les faire diner,
apres leur avoir fait dire le Benedicite et, a la fin du
diner, les grices.

ccA une heure, on assemblera les plus grands pour
leur faire le catechisme et leur apprendre i connaitre
leurs lettres. Apiis quoi, on leur donnera a gofter
.d'un morceau de pain, avec quelques douceurs, si
elles en ont.
SA quatre heures, oa prepare le souper pour le

donner aux enfants.( A cinq heures, on commence A coucher les petits,
et 1'on fait prier Dieu aux plus grands et aux plus
grandes. I1 faut qu'ils soient tous couch6s six heures,
a cause qu'ils se levent en hiver et en &t a cinq heures.
« Quand les enfants seront couch6s, on aura soin de
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leur faire encore 6lever leur cceur I Dieu et leur
donner de l'eau b6nite, comme le matin ". n
N'6tait-il pas quelque peu cruel d'obliger les petits
enfants a quitter le lit, hiver comme Cte, k cinq heures
du matin? On ne tarda pas a s'en apercevoir et le
lever fut report6 i sept heures au plus t6t pour ceux
qui n'avaient pas encore quatre ans.
C'est I'heure marquee dans un second reglement,

plus long, prepare, lui aussi, par saint Vincent, communiqu a&-Mlle Legras avant 1'l6aboration d6finitive,
retouch6 et compl6t6 d'apres ses remarques, fruit,
par consequent, de leur collaboration commune 2 . Cereglement, v6ritable directoire, est plein d'excellents
conseils.
Au lieu de former les enfants, les 6ducateurs favorisent trop souvent leurs d6fauts; ils flattent leur
vanit6, leur laissent prendre des habitudes qui plus
tard conduiront an vice de l'impuret6, pr6parent des
hypocrites, font des jaloux, ferment le cceur aux sentiments d'affection et de confiance.
Aux Enfants trouv6s, rien de tout cela. Les seurs
sont pri6es de ne pas a s'amuser a les enjoliver, friser
ou mettre sur eux de petits affiquets pour les faire
paraitre plus gentils que les autres ,. Elles ne leur
permettront pas, continue le reglement,.a de se lever
tout nus..., de marcher nu-pieds, de se tenir la tete
nue..., de se d6couvrir. » Elles se garderont de les
u peigner en des'lieux decouverts, comme serait dans
z. Arch. nat. S. 6 6o.
2. Nous avonsici en vue le rxglement des enfants trouv6s instr6 dans
le volume manuscrit des Rigls communes et pariWiliresder F;iles de
la C/•orit. Que ce Irglement soit de saint Vincent lui-meme, on ne
sauxait en douter, ca les retouches propos6es par MlletLe Gras (Voir
les PemJes de Louise de MItailla, edit. ant., p. 196 et suir.) s'y retrouvent mot mot. II se pouiszit toutefois que M. Alm6nas en ait quelque
pen modifi6 ia forme.
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la cour ou dans leur chambre contre les fenetres
ouvertes n, et empecherout les filles et les garcons-de
jouer ensemble.
Le reglement demande encore aux scurs de traiter
les enfants avec ( uniformit6 et 6galiti ) en tout ce
qui regarde la nourriture, l'habillement, le lit on mnme
les caresses. Les petits malades avaient seuls droit &
i quelques preferences. Les cadeaux des externes
n'btaient acceptes qu'a condition de pouvoir etre
distribues &tous les enfants presents.
Ces pr6cautions contre la jalousie s'accompagnaient
de pr6cautions contre la paresse. DMs que les enfants
arrivaient A leur cinquikme annee on environ, on leur
enseignait les lettres et le cat6chisme. Tous apprenaient A lire; les garcons recevaient, en outre, des
lecons d'&criture. II y avait aussi des heures pour les
travaux manuels : les garcons tricotaient, les illes
faisaient de la dentelle. Si quelqu'un gaspillait le fil,
la soe, la laine, une r6primande lui faisait sentir sa
faute.
Les enfants. trouves n'coutaient pas toujours les
bons conseils; ii leur arrivait de t s'obstiner, se battre,
mentir, frian.der , et autre chose encore. 11 fallait
sevir. On recommande aux seurs de chatier, quand
elles le jugent utile, mais sans passion, et de graduer
l'&chelle des punitions. D'abord la correction muette
que comporte un visage s6vere et froid; on la correction parl6e, une correction qui s'adresse A la fois a la
raison, au sentiment et meme a I'intr&t : A la raison
en montrant la gravit6 de la faute; an sentiment, en
ajoutant des encouragements affectueux; A 1'interet,
en promettant une petite recompense en cas de progres.
Si 'enfant r6cidivait, on le menaqait. S'il tombait
une troisibme fois, on l'humiliait en lui ordonnant de
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baiser la terre, ou en placant sur lui un insigne hon-

teux; on le privait de friandises ou de quelque jouet.
Quand les avertissements et les penitences restaient
sans efficacit6, les soeurs privenaient la sour servante.
Alors seulement 6tait envisag6e la grande punition :
le martinet'. La regle recommande de fouetter sans
passion, quelque temps aprss la faute commise, jamais
sur la t6te.
Le condamn6 hchappait parfois au fouet vengeur.
Au moment oit le cruel instrument allait s'abattre sur
ses membres, une personne arrivait, comme par hasard,
demandait grace pour lui et faisait promettre au conpable qu'il ne recommencerait plus. Et le pardon suivait, pardon recu avec reconnaissance et le plus
souvent avec un dasir sincere de racheter sa faute
par une conduite ex.emplaire.
La formation morale des enfants se compl6tait par
la formation religieuse. L'itablissement avait sa chapelle et son aum6nier. Tout enfant apport6 etait
aussit6t baptis6 sous condition, lors m&me qu'on trouvait sur lui un papier attestant qu'il avait recu le
bapteme. Divers exercices de pi6t6, comme les prieres
du matin et du soir, le Benedicite et .les graces an repas,
la r6citation quotidienne du chapelet, non d'un seul
jet, mais en trois fois, leur rappelaient dans la journee ce qu'ils devaient I Dieu, leur Criateur et bienfaiteur. Les dimanches et les fetes, ils assistaient a la
messe le matin et, I'apres-midi, 6coutaient soit une
exhortation, soit la lecture d'un fivre de pi&te. A
Piques, tous les enfants d'au moins cinq ou six ans se
confessaient. Ceux qui avaient atteint ou depass6 sept
ans renouvelaient cet acte aux f&tes solennelles. Et
ces memes jours, les plus grands communiaient.
x. L'usage du fouet «tait trts ripandu au dix-septi6me sicle dans
les families, les orphelinats, les maisons d'education et les prisons.

S506 La sant6 des enfants tenait une place importaute
dans les preoccupations des soeurs. Avant d'accepter
les nourrices qui se pr6sentaient, on s'assurait qu'elles
-&taient propres A cet emploi. On n'en trouvait pas toujours autant qu'il fallait; alors, riais alors seulement,
1'enfant etait allait6 au biberon. Les lois de l'hygiene,
celles du moins que 'on connaissait alors, etaient
scrupuleusement respectbes. Les sceurs K prendront
garde, lisons-nous dans le reglement, qu'en hiver , les
enfants a ne se tiennent pas trop longtemps au feu,
faisant plut6t exercer les petits A quelque peu d'exercice pour les echauffer, quoiqu'il faille de temps en
temps les faire approcher da feu. Elles empacheront
aussi qu'ils dorment au soleil, ou dans quelque endroit.
malsain .
-

Une maladie contagieuse se declarait-elle, on
separait les uns des autres les enfants sains, suspects
et malades.

Les garcons quittaient la maison a douze ans environ; on les confiait A des patrons pour apprendre un
mtier. Les filles restaient plus longtemps. Celles qui
avaient pass6 quinze ans travaillaient toute la journee.
Si quelqu'une se faisait remarquer par une pi&t6
exceptionnelle, on lui permettait de se lever tous les
jours A quatre heures, pour lui laisser le temps de
s'appliquer chaque matin A l'oraison. Plusi'eurs se
donnerent & Dieu pour le servir dans le cloitre. On
placait les autres,
Les soeurs chargees de la garde et de l'entretien
des enfants etaient, des 1646, au nombre de dix ou
douze 1 . Elles recevaient souvent la visite de saint Vincent et plus souvent encore celle de Mile Le Gras.
Quel delicieux sourire devait illuminer la physionomie
x. Saint Vincent de Paul, t. IT, p. 55o; III, 55.
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des deux grands serviteurs de Dieu, quelles douces
paroles devaient tomber de leurs I~vres quand its passaient a travers les berceaux, ou surprenaient les plus
grands au milieu de leur jeux !
L'administration d'une ceuvre si vaste et si complexe
n'ktait pas facile. La bonne volont6 ade saint Vincent
et des dames 6tait souvent paralys6e par des influences
contraires. tl failait compter avec les exigences du
chancelier, du chapitre, des seigneurs hauts justiciers,
qui se croyaient chacun un pen maitres dans la maison.
Des embarras d'unautre genre venaient des nourrices,
des mires, des bienfaiteurs qui avaient pris a leur
charge un on plusieurs enfants. Les dames dicouragies, menachrent plus d'une fois de tout quitter. Si
saint Vincent ne les avait soutenues, I'ceuvre serait
vite tombee.
II r6solut la question du logement en edifiant sur le
champ ,Saint-Laurent, un peu au-dessus de -SaintLazare, an groupe de treize maisons, atteaantes l'une
a l'autre, et en les c6dant a bail, le 22,aoft 164 5,
aux dames de la Charit6 pour les enfants trouves,
moyennant i 3oo livres .
La plus grosse difficult6 vint des charges pEcuniaires. Le 7 dicembre 1643, saint Vincent estimait A
1 200 environ le nombre des enfants assistes par les
Filles de la Charit6 depuis 16382. On devine ce que
tout ce. monde avait di codter. La depense annuelle
3
s'elevait d6jA, en 1644, a plus de 4oo000o livres . Les
1 200 livres de revenus fixes dont l'ceuvre jouissait
etaient, on le voit, loin de sufire. Saint Vincent porta
la cause des petits enfants devant Louis XIII, qui
i. Arch. de 'Assuistance publique, h6pital
liasse 10. 2. Saint Vidcent de Paul, t. IX, p, 138.
3; Abelly, o. cit., 1. 1,chap. xxx, p. 143.

des

Enfants trouvis,
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donna, par lettres patentes de juillet 1642, une renate
annuelle de 4oo livres sur la chitellenie de Gonesse.
3ooo pour les enfants et ooo pour les saeurs . Anna
d'Autriche y ajouta, au mois de juin 1644, une non-f
velle rente de 8 ooo livres A prendre sur le revenu dgrosses fermes, rente dont la jouissance ne devai*,
commencer que le i" janvier 1646..

Les quotes et la g6nirosit6 des dames fournissaient,
le reste. En ces temps difficiles o l'argent n'abondaitpas, il fallait I'inlassable t6nacit& de saint Vincent,.
son eloquence, Pascendant que lui donnait sa saintet4,.,
pour arriver chaque annie a quilibrer le budget. Se
entretien aux dames apris 164o ont tous le mem_-theme : la perseverance dans les ceuvres commenc6es.-,
II savait tbujours trouver le mot qui allait droit ancoeur.

Le plus cel6bre de ses discours fut prononc6 es:
1647'. Vincent de Paul se pose la question : la Com-j
pagnie des dames de la Chariti doit-elle continuer oiC:
abandonner l'ceuvre des enfants trouv6s? II examineles raisons pour et contre et rappelle aux dames Ifr~
bien qu'elles ont fait jusque-li : cinq bu six centsenfants arraches a la mort et i6eves chr6tiennement;les plus grands places en apprentissage ou sur le^
point de l'tre. Si tels sont les commencements, quene promet pas I'avenir? Puis, elevant la voix, il conclutg
par ces mots : a Or sus, Mesdames, la compassion etla charit6 vous ont fait adopter ces petites criaturesI
pour vos enfants; vous avez iet leurs mires seIon la j
grace, depuis que leurs meres selon la nature les oat .
abandonn6s; voyez maintenant si vous voulez aussi les A
x. Arch. nat. S. 616o, original.
2. Abelly, op. cit., t. , p. z45; IUoa Lallemand, Us
Moirc des estfants trousb, Paris, z885, in.S, p. 3 et suiv.
3. Saint Vincent de Pau, t. XIII, p. Sol, note. .

thafire de
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abandonner. Cessez d'etre leurs meres pour devenir i
present leurs juges; leur vie et leur sort sont entre vos
mains; je m'en vais prendre les voix et les suffrages;
ii est temps de prononcer leur arret et de savoir si
vous ne voulez plus avoir de misericorde pour eux. Uls
vivront si vous continuez d'en prendre-un charitable
soin; et, au contraire, its mourront et pbriront infailliblement, si vous les abandonnez; I'exp6rience ne vous
permet pas d'dn douter'. >
Les dames prononcerent I'arret, et ce fut un arret
de misbricorde. Elles rksolurent unanimement de continuer aux enfants trouves leurs-charitables soins. Ce
fut a la suite de cette assembl6e, dit Abelly, qu'elles
obtinrent de la reine le chateau de Bicetre pour y
logerles enfantssevrs'. Ce chateau, trs vaste et sans
emploi, 6tait devenu un repaire de malfaiteurs et de
personnes de mauvaise vie. II y avait quatre ans que
les dames Ie convoitaient; et si elles ne I'avaient pas
eu plus t6t, c'itait peut-&tre i cause des objections que
formulait Mile Le Gras. Celle-ci, ep effet, -tait tout a
fait oppos6e. au transfert des enfants en ce lieu : les
difficult6s du chemin, 1'6loignement de Paris et la
mauvaise r6putation des habitu6s du chateau lqi faisaient peur 3 , II lui fallut pourtant se r6signer a l'inevitable.
Un samedi do mois de juillet, elle recut de saint
Vincent un mot, la priant de tenir prets quatre enfants,
deux garcons et deux flles, que les dames devaient
venir chercher le lendemain et conduire en carrosse a
Bicetre. Les dames allaient 6tudier sur place les d6tails
d'organisation .
Abelly, of. alt., . I, chap. xxx, p. 144.
2. Lettres de Loiisee M aritc, p. z35.
3. bid., p , 98, 3as.
.4.Saint Vinent de Paul, II, 210.
j.
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Les dispositions queelles prirent n'Wtaient pas dec
nature'l dissiper les craintes de Louise de Marillac;_
au contraire. a L'experience nous fera voir, crivait-ellea saint Vincent , que ce n'6tait pas sans raison que,
j'apprehendais le logement de Bicetre.-Ces dames out
dessein de tirer de nos sours limpossible. Elles choisissent pour logement les petites chambres, oi l'air
sera incontinent corrompu, et laissent les grandes;
mais nos pauvres saeurs n'osent rien dire. Elles ne:
veulent point que Pon dise la messe, mais que nossceurs I'aillent entendre & Gentilly. Et que feront lesenfants en attendant ? Et qui fera Iouvrage?
Et Louise de Marillac de conclure avec tristesse :
a Je craias qu'il nous faille quitter le service de cepauvres petits enfants.
Cette douloureuse extremit6 lui fut, beureusement,
ipargn6e. Quelques jours apres, elle recevait la visite,_:.
de M. Leroy, qui tenait du chapitre de Paris les pouvoirs de directear et administrateur de I'hopital des
enfants. M. Leroy venait se plaindre de ce qu'on ne-lui avait pas donn, avis du transfert i Bicetre et de ce
qu'on m6connaissait ses droits. c II pr6tend y aller .
faire l'instruction quand bon lui semblerait, y mettre .
us pr&tre et en avoir tout le soin spirituel », 6crivait a
& saint Vincent Mile Le Gras2 . Et elle ajoutait a que
de cela il 6tait plus jaloux que d'un 6vechb et du cardinalat .
,
Ces plaintes l'6tonnirent. Les dames, en effet, .
s'6taient toujours occup6es du spirituel, persuadees.
-que le chapitre leur laissait les mains libres sur ce .
p6int; et jusque-la, personne n'avait r6clamC. Les
baptemes, les confessions pascales, les instructions de
premiere communion, les messes, les enterrements,
I. Leirts de Louise de Marillat,
2. Iid., p. 32y.

p. 32i.
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tout 6tait rigl6 par elles. Aussi virent-elles avec surprise M. Leroy venir leur faire les memes dol6ances.
M. Leroy n'avait pas tort de souhaiter qu'un aumbnier fdt 6tabli le plus t6t possible au chateau de
Bic&tre et, en cela, ses d6sirs s'accordaient parfaitement avec ceux de Mile Le Gras, qui avait mis dans
ses plans de confier A l'aum6nier I'instruction des
petits garcons et aux Filles de la Charit6 celle des
petites files, instruction tres 616mentaire, au moins
pour ces dernieres, puisqu'on ne jugeait pas expedient
de leur apprendre A ecrire .A cette p6riode de l'histoire des enfants trouv6s,
I'action de Mile Le Gras se fait de plus en plus sentir.
Souvent a -Bietre, oi elle se rendait compte des
moindres details d'administration, elle 6tait plus A
meme que personne de juger des besoins de l'ceuvre.
Ses lettres sont navrantes. Elle 6crivait le 22 janvier 1648 : a II est mort cinquante-deux enfants A
Bicetre, depuis que l'on y est; encore quinze A seize
qui ne valent pas mieux. J'espere que, quand tout sera
bien accommod6 selon le d6sir de ces bonnes dames,
ils n'iront pas si vite 2. ,
Et plus loin elle se lamente sur l'insuffisance des
aum6nes : i Comme I'on voit ce magnifique lieukque
l'on croit etre aux petits enfants, que toutes les personnes qui le gouvernent sont de grande condition, la
plupart croient qu'il y a de grands biens, et ii nous
faut emprunter ce que l'on achite pour les provisions,
entre toutes les autres necessites que vous savez.,
Pour comble de malheur, si Mile Le Gras veut faire
quelque petit profit, en mettant en vente le vin tire'.
des vignes du chateau, des cabaretiers de Paris
r.
2.

LetttCs: de Louise e Afarilljc,'p. 329-330
p 349.
pid.,
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s'6meuvent, s'emportent, insultent et maltraitent I~s
sceurs, si bien que la justice menace de sivir et que,.
sans I'intervention de saint Vincent, ces tristes indi..
1
vidus auraient recu quelque sv&re chitiment .
Le dinuement augmente tellement en 1649 que le.
pain vient a manquer. Mile Le Gras n'y tient plus; elle
prend la plume et en demande au chancelierlui-meme',
Paris etait alors en picine effervescence; saint Via-o
cent, parti en province dans les premiers jours dec
l'annee, apres une visite a la Cour, qui avait soulev I
contre lui la colbre des Frondeurs,-ne devait rentrerýqu'au mois de juin; plusieurs dames de la Charite, etnondes moindres, avaient 6galement quittk la capitale.,2
r
Les plus riches eux-memes se ressentaient des malheurs
du temps. Le saint ecrivait de Freneville a son assistant-Lambert auk Couteaux d'envoyer du bli & Bicdtre; a;
Mme de Lamoignon, d'obtenir des bchevins, par 1'in :
term6diaire de son fils, une escorte pour le transport
de ce bI6; aux dames de la Charit6, de tenir une.ý
assemblte pour aviser aux moyens de secourir les |
enfants trouv6s 3 .
Bient6t surgissait un autre danger. Les environs deParis, parcourus en tous sens par des bandes indisci-.
plinees de soldats, n'offraient plus aucune s&curitC.&
Les soeurs vivaient dans one inquietude mortelle.
Mile Le Gras recommanda la seur servante, Genevieve
Poisson, et a ses compagnes de prendre les mesuresles plus rigoureuses pour iviter les exc6s de la solda-•
tesque.,« Faites bien tenir toutes nos soeurs ensemble,
disait-elle dans- une de ses lettres', et ayez grand
1. Leltdes d Louise de Marillac, p. 347; dbposition de sc•ur Geaevieý
Doiael, s7* temoin au proc~s de batification de saiat Vincent.
a. Hid., p. 363. 3. Saint Vince-d de Paul, III, 408.
4. Letires de Louise de MarillA, p. 394.
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soin des grandes filles, que vous devez toujours tenir
devant vos yeux enfermies A l'6cole. n
La situation s'aggrava tellement que le chateau dut
atre ivacu• . Nous ne savons quand les enfants furent
renvoyes a Bicktre. Ils n'y
ataient pas encore le
14 mai , mais s'y trouvaient certainement en novembre 3.
L'une des premieres preoccupations de saint Vincent, d&s son retour & Paris, fut d'assurer leur existence. Probleme difficile A r6soudre. Le moment itait
mal choisi pour demander de nouveaux sacrifices aux

dames. Et pourtaht les enfants ne pouvaient attendre.
Mile Le Gras lui 6crivait : « Je crains bien que Mme de

Herse ait ~loign6 les dames de se trouver l'assemble,
par la proposition qu'elle a faite d'apporter de I'arrgentJe pense, Monsieur, qu'il serait necessaire qu'elle fit
entendre que sa pens&e n'est pas qie ce soit de leur

bourse, ni que l'on y voul&t obliger personne. Plus
je pense ; ce que 1'on doit et plus je crains que I'affaire
nous demeure sur les bras. Les nourrices commencent
i nous fort menacer et a rapporter les enfants, et les
dettes se multiplient a tel point qu'il n'y a pas d'esp&rance de les payer". »

A ces cris dichirants, le saint se contenta de
repondre : L'oeuvre des enfants est entre les mains
de Notre-Seigneur s . n
Elle l'Atait, en effet; et moins se faisait sentir
'action de l'homme, plus apparaissait celle de Dieu.
La fin de l'ann.e 1649 fut particulierement difficile.
Plus de pain, plus de linge, plusde drap, plusd'argent;
les dettes s'accumulaieat; la charith se refroidissaiti. Saint Vincent de Pau, t. III, p. 4a8.

2. lid.,p. 436.

p. 437. La lettre eat de novembre et
3. Ledtres d Lnois de Maritacp,
non d'octobre.

4. 1id., p. 443.
5. Saint Vijcent de PFast, t. Il, p. 524.
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Mile Le Gras frappait A toutes Jes portes sans rien
obtenir. Le d.couragement finit par la gagner. Dans
ses lettres de novembre, elle propose de ne plus recevoir aucun enfant trouv6; elle parle meme de tout
quitter si le secours ne vient pas'.
Saint Vincent r6unit les dames et leur demanda, les
larmes aux yeux, de sauver de la mort ces petites creatures. De 1'entretien qu'il prononca & cette occasion,
nous ne possadons que le canevas'. II est d'une eloquence emouvante; combien dut etre touchant 1'entretien luni-meme!'
Les pretextes qu'iivoquaient les dames ne rtsistent
pas aux rudes r6ponses que le saint lear fait., Je n'ai
point d'argent n, disaient-elles. a HOlas! r6plique-t-il,
combien de migoteries a-t-on au logis qui ne servent
de rien! Oh! Mesdames, que nous 'ommes eloign~s de
la pi&6t des enfants d'Isradl, dont les femmes donnaient
leurs joyaux pour faire un veau d'or!
T
Plusieurs dons importants vinrent r6compenser sa
confiance 3 . Les enfants furent retir6s de Bicetre, ouf
I'air 6ait trop vif, et ramenes & Paris. Saint Vincent
demanda asile pour eux A I'hospice des Enferm6s'.
Tandis que les enfants sevr6s respiraient l'air de
Bic&tre, les tout petitsktaient choy6s par les Filles de
la Chariti des Treize-Maisons. Ils y furent assez
tranquilles jusque vers la fin des troubles de la Fronde.
Au mois de mai de l'ann6e 1652, les troupes de
Turenne- et de Cond6 livrwrent bataille pres-de '&tablissement, et. des soldats tomberent morts devant la
porte. Au bruit du combat, les nourrices, apeurees,
x.Lettes

de Louise de Mariac, lettres a63, a66, 273.
a. Saint Vincent de Paud, t. XIII, p. 7973. Saint Vincent mentionae un de ees dons dans son discouas. (bid.,
p. 800.)
4. Saint Vincent de Paul, t-IV, p. 2t.
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a sortirent toutes avec les filles et chacune leur petit
nourrisson », laissant les autres enfants couches et
endormis. L'alerte fut, heureasement, de courte dur6e;
le danger passe, tout rentra dans l'ordre .
Darant les ann6es qui suivirent, il est de moins en
moins question des enfants trouv6s dans la correspondance de saint Vincent et de Mile Le Gras. Ce
silence montre que les difficultis des premiers temps
avaient disparu. Les dames de la Charit6, les sceurs
et les missionnaires de Saint-Lazare, auxquels 6tait
confi6 le service spirituel 2, rivalisaient de d6vouement envers ces petites creatures, dignes de leur pitie.
Les Treize-Maisoiis commencerent, en 1654, a recevoir les enfants nes, i la maternit6 de I'H6tel-Dieu,
de meres mortes apres leurs couches, ou parties sans
prendre leus nouveau-ne 3 .
Un discours de saint Vincent aux dames, pronoac6
le ri juillet 1657, nous apporte quelques renseignements sur l'6tat de l'ceuvre i cette 6poque. Le saint
pr&tre constate que le nombre des enfants est de 395,
qu'on en expose tous les ans 365 environ et que,
l'annie pr6c~dente, la d6pense 6tait de 17 221 livres
et la recette de 16 248. Puis il ajoute : a<-C'tait a
vous, Mesdames, que Diea avait reserve la grace d'en
faire vivre quantiti et de les faire bien vivre. En
apprenant a parler, ils apprennent ' prier Dieu, et
peu A peuon les occupe selon l'usage et la capacit6
d'un chacun; on veille sur eux pour les bien r6gler en
leurs petites famons et corriger de bonne heure en eux
leurs mauvaises inclinations. Ils sont heureux d'etre
tomb6s en vos mains et seraient mis6rables en celles
1.

Saint Viu~ct de Paul. IV, 381.
a. liid., XI, 193, z94; XII, 90.
3. Origines de la maerniU~ de Paris,par Henriette Carrier. Paris, z888.
In-8, p. 64.

de leurs parents, qui, pour I'ordinaire, sont gens
pauvres ou vicieux. II n'y a qu'A voir 1'emploi de la
journ&e pour bien connaitre les fruits de cette bonne oeuvre, qui est de telle importance que vous avez tous
les sujets du monde, Mesdames, de remercier Dien de
nous 1'avoir confi&e '.
Les dames n'abandonnirent pas les enfants trouves

quand, en 1670, I'itablissement fat place par le roi
sons l'autoriti des administrateurs de i'h6pital gen&ral.
Les Filles de la Chariti restirent aussi a leur poste;
elles ne partirentque plus tard et chass6es i cause de
leur habit : une premiere fois sons la grande R6volu-.
tion; une seconde fois, le 3i mars 1886.
Actuellement, le souvenir de saint Vincent est.
rappel6 dans I'hospice de la rue Denfert-Rochereau
par une belle statue, due an ciseau de Stouf, un des
grands sculpteurs du dix-huitieme sikcle.

Dans son poeme sur les Hospices, publiC a Paris
en I'an XII, Alhoy fait mention de cette ceuvreartistique :
Dans ce lieu par Vincent du ciel meme inspirt
A I'abandon s'eltve an antel consacri,
Propice A la misre, indulgent mEme au crime;
De tous deux il reGoit Ie fruit on la victime.
Et la nuit t le jonr l'accbs en est ouvert.
A peine deposes, la Pitii les accueille;
De Vincent, leur ami, la fille les recueille.
Sur eux du haut du ciel etendant son manteau,n
Jevois son ombre sainte abriter leur berceau.
L'enfance a ses genoux dans son temple l'implore,Sous le ciseau de Stouf il y respire encore.
Son oeil doux, attendri, brfulant de charit6
Prolonge son regard'surla post6rit4r
De ce temple &jamais le seuil est tutelaire;
Et d&s qu'il l'a franchi, 1'orphelin trouve un ptre.

9. SaWx$ Vincenlt de Paul, XIII, 807.
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CHAPITng VIII
SM. BORi,
SOMMAIRE. -

supirieur g6neral (suite)

M. Bor6 et le Saint-Siege. -

M. Bore et saint

Vincea•de Paul. - Fetes du troisibme centenaire de la
naissance de saint Vincent au Berceau et & Paris.

Une lettre 6crite le 17 fevrier I875 par M. Cheva-.
lier, assistant de la Congregation, constate que,
a depuis son election, M. Bor6 avait arret6 Ie projet
de se rendre A Rome pour demander en personne Ia benediction du Souverain Pontife et lui offrir les
hommages des deux families. Les occupations accablantes de sa charge l'empech&rent pendant plusieurs
mois de saivre le mouvement de son coeur. Enfn, le
9 fevrier 1875, passant par-dessus des obstacles sans
cesse renaissants, il commenqa son pilerinage.
Laisspns la parole an meme M. Chevalier pour le
recit de ce voyage.
c Nous voici enfin Rome... Le successeur de saint
Pierre est maintenant confin6 dans I'enceinte du Vati can, d'oit il ne sort plus... En attendant a'audience de
Notre Saint-P&re le Pape, qui nous est promise pour
mercredi, M. le Superieur g6neral veut faire sa visite
au tombeau de saint Pierre et prier le chef des Ap6tres,'le premier vicaire de J6sus-Christ, pour les deux
'7
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families qui lui sont cond&es. Nous prions assez lon

temps devant la Confession. Nous avons eu ce mat
25 f6vrier, I'audience du Saint-Pere. En voyant entn

M. le Supirieur, le Saint-Pere, qui 6tait assis devan
une table assez simple, fait une exclamation et oun.
les bras comme pour 1'emhrasser. M. Bor6 depose sw.
la table une somme, qu'il offre a Sa Saintet6, au nDo.
de nos deux Compagaies.
u- Les richesses sont des&pines, dit le Saint-Pei .
en souriant, mais pourtant elles sont un peu n6cessaires.;

I1 y avait de l'or et des billets de banque.
, - Oh! les billets francais, ajouta le Pape, valeW
autant que l'or.
i -- Vous avez et4 a Constantinople, dit le Saini
Pere, mais vous n'tes pas le mamei -que ce Bourec qp.
nous a donn6 tant d'embarras.
, - Non, Tres Saint-Pere, M. Bouree etait ambas,
sadeur de France; son nom s'6crivait avec six lettr
et Ie mien n'en a que quatre. Nous n'avons aucune res
semblance. « - Vous avez 0t6 Iu, il y a peu de temps?

a - Au mois de septembre, Tres Saint-Pre.
a - On dit que l'assemblte 6tait nombreuse.
S- Oui, Tres Saint-Pere, la plus nombreuse quw.i
la Compagnie ait eue depuis saint Vincent; il y avai
quatre-vingt-cinq membres, venus de toutes les parties
du monde.
a - Et tons 6taient bien d'accord i?reprit Ie Pape., -

Qni, Tres Saint-Phre, il y a eu une parfaiteý

harmonie didres et de sentiments. * - Ohb bien, bien; cela prouve le boa esprit qi
animait cette assemble.

-

a Et en France conmment allez-vous ?
S- Trks Saint-Pre,it Aya du mal; i ya aassi beao-s
coup de bien, it se fait un grand nonmbre de bonnes-

*'
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-- 519Aeuvres, les pelerinages sont tris fr6quent6s, la France
est bien devouke i Votre Saintett.
(4- Oh! oui, je le crois.
se poursuit. On parle de Napou Et la conversatioa
leon II, d'Orsini,des Filles de Ia Charit6 d« Mexique,
qui ont kth chassbes de cette R4publique et qui vienaeat
d'arriverk Paris, etc. At boat de vingt minutes :
ia, dit lt Pape, vous voalez que
u
(c- Eh bien! caim
je b6nisse vos Missionnaires, vos Filles de la Charit6?
Je les b6nis de tout mon coeur.
a Le Saint-NPe nous prisente sa main i baiser; puis,
se levant, il fait quelques pas vers la porte pour nous
reconduite.
( Apres avoir remu la benCdiction du Saint-PNre,
nous sommes all6s pr6senter nos hommages an cardinal Antonelli, qui nous a admis sans nous faire
attendre et sans chromonie. Pendant prbs d'nn quart
d'heure, il s'est eatretenu avec M. Bor6 des pers6cations auxquedles l'glise est en butte dans presqae
toutes les contr6es de i'univers..
M. Chevalier 6crit encore le 8 mars : u M. Bor6 est
-connu i Rome de beaucoup de monde; ceux qui n'ont
pas eu de relations avec lai le connarsent, au moias de
r6putation. Partout oh it se prisente, il est reu avec
des t6moignages non 6quivoques d'estime et de bieaveillance. Sa modestie, jointe a sa taille avantageuse
.et A sa tenue si digne, produit la mailleire-impression,
4 Le cardinal Chigi, qui n'a pas oabli sa nonciature en France, paralt tout joyeux de revoir un FranCais, une ancieonecoanaissance..
a Le cardinal Pitra nous accueille sans cr6maonie;
<'est un religieux, an Franjais, qai est heureux de

-causer avc des Lazaristes, des Frangais.
a Mgr Hassoun, It patriarche des Arminiens, injus-
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tement bloign6 de Constantinople, embrasse M. Bot
comme un vieil ami que l'exil et la pers6cution lui oat
rendu plus cher. >
M. le Supbrieur general alia presenter ses hommages
au cardinal Franchi, pr6fet de la Propagande. 11 lsi
confirma les sentiments qu'il lui avait deji temoiga6s
par une lettre que nous croyons utile de reproduire ici.
..
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S](MINENCE,

a II est bien juste que je vienne moi-meme annoncer
a Votre Ieminence la nomination qui m'a impose la
charge de conduire les deux families de saint Vincent
de Paul. La confiance dont vous honoriez mon vn6rable preddcesseur, l'int6ret que vousdaignez t6moigner
ttoutes nos missions, dont vous 6tes constituA le digne
chef, sont des motifs d'ailleurs suffisants pour vous
exprimer et mon filial respect et mon entibre soumission. Assuremint, comme mes devanciers, et surtout
comme notre saint Fondateur, je veux en tout dpendre
de la sainte tglise romaine, et n'etre que 1'ex6cuteur
des volontds du Rggulateur et du Protecteur de toutes
nos Missions, c'est-i-dire de Votre Iminence.
(C Celles de la Turquie, qui sont actuellement dans
la tribulation, seront, j'en suis sfr, 'objet de Votre
attention particulibre, d'autant plus que Votre Iminence connait les bommes et les lieux. A ce propos, je
me permettrai de faire observer, a I'6gard de la Perse,
que je considererai comme un moyen efficace de
maintenir l'union parmi nos missionnaires la conservation du titre de Pr6fet apostolique pour Mgr CluzelLa nomination d'un autre a cet emploi pourrait
diminuer son influence et devenir, en certaines circonstances, une occasion de tiraillements. D'ailleurs,
-en Chine et en Abyssinie par exemple, nos Vicaires
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apostoliques conservent aussicette attribution. L'unit6
d'action et la concorde y gagnent beaucoup.
i II ne me reste plus maintenant, eminence, qu'.
demander Votre benediction et a Vous t6moigner de
nouveau le tres profond respect et I'absolue ob6issance
avec laquelle je me dis de Votre Iminence le tres
humble et trbs abeissant serviteur.
« E. BORE,
« Sup. gen. ,
Nous ne parlerons pas des autres visites faites par
M. Bor6; nous nous contenterons d'indiquer comment
il fut recu a Paris a son retour de Rome; il est bon de
rappeler comment, a eette 6poque, on recevait le
Superieur g6neral. Nous en empruntons le r6cit a une
lettre de M. Chevalier.
M. Bore est arrive a la Maison-Mere le jeudi 29,
M
vers neuf heures du matin. M. Delteil, premier assistant, et M. Pemartin, secr6taire g6enral, 6taient alles
le recevoir a la gare. A son entree a la Maison-Mere,
toute la Communaut6 se trouvait r6unie dans la cour;
les cloches sonnaient a toute volee, en signe de r6jouissance; tous les coeurs 6taient 6mus comme au retour
d'un pere. Sur I'escalier qui conduit au grand corridor, M. Fiat, assistant de la Maison, adressa a M.-le
Superieur ge&nral une allocution, uh il lui exprima la
joie que la Communaut6 avait de le revoir, le felicita
de son heureux pelerinage, I'assurant qu'en son absence
la regle avait toujours td6 fidelement observ6e et lui
demanda sa benediction.

a M. le Sup6rieur lui r6pondit en quelques mots
pour remercier la Communaute de cette touchante
demonstration, assurer chacun des confrires que son

cocur avait tonjours &t6avec eux, qu'ii ne les avait pas
oubli6s dans son pelerinage,et annoncer que la b6n6-
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diction qu'il allait donner ktait celle de notre SaintPNre le Pape.
a Tout le monde se mit Lgenoux pour recevoir cette
.pr6cieuse benediction. Puis on se rendit a la chapelle
,pour remercier Notre-Seigneur des graces accord6es
pendant le voyage et lui demander, par I'intervention
-de saint Vincent, d'en conserver les fruits.
M. Bore-pendant son court g6neralat, ne put aller
-A Rome qu'une seule fois. 11 y envoya tons les ans, soit
par M. Borgogno, procureur g6neral, soit par la
Mere Lequette, l'offrande des deux families, l'aum6ne du denier de saint Pierre. Parmi les lettres qu'il recut de Pie IX A cette occasion, citons celle da
-24 jillet 1876:
*

FILS BIEN-AIME,

aSalut et binidiction apostolique.
i. Vos hommages et vos offrandes, Fils bien-aimi,
joints a ceux de la double famille. religieuse de saint
Vincent de Paul, confike a votre sollicitude, nous ont.
4t€ d'autant plus agr6ables que sont plus 6tendnes les
en•vres de lear charit6.
« Et de fait, tandis que la Compagnie des pretres
s'efforce non seulement parmi nous, mais encore dans
.les contr-es les plus 6!oignies, de propager le royaume
-de Dieu, la famille des vierges, ripandue sur la surface
,du monde, s'acquitte des euvres de mishricorde, si
-variies.et si nombreuses, qui leur sont confi6es, d'une
telle maviere que partout, sans distinction, elles
miritent d'etre spicialement designses par le glorieux
nom de la charite.
PPuis done que l'une et l'autre communautt s'efforcent 6nergiquement de pr6parer les voies- du Seigneur, de hiter sur la terre ce royaume de Jesus-Christ
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dont vous-nous souhaitez les joies saintes, vos vewux
ne peuvent que Nous etre tris agr6ables et bien pr6cieuse l'offrande qui part de ccears si noblement
devoues.
, Recevez done 1'expression de Notre ceur recon-.
naissant, et, comme temoignage de ces sentiments et de.
Notre paternelle bienveillance, les b&endictions apos-!
toliques, gage des biens celestes, qu'avec la plus.
grande tendresse Nous accordons a vous, Fils bien-.
aimS, et a votre double famille religieuse.
a Donne a Rome, pres Saint-Pierre, le 24 juillet de
l'ann6e 1876, de Notre Pontificat la trente et uniimeý
a PIE IX, pape. n
Ce ne fut pas seulement par ces hommages officiels que M. Bore te&oigna son respect pour le Souverain Pontife; il eut souvent l'occasion de le montrer,
dans les nombreuses relations 6pistolaires que les
affaires desa double famille l'obligeaient a entretenir
avec le Pape ou awec les prifets des Congregations
romaines, on bien dans l'observance exacte des prescriptions du Saint-Siege.
Deux affaires surtout firent ressortir sa parfaite soumission aux decisions du Pape.
La premiere fut celle des Mimoires de Chkixne
M. Bore fut sollicit6 par de tres hauts personnages,.
eccl6siastiques et civils d'ouvrir nos archives et de
communiquer les mat6riaux de ces memoires; M. Bor&
s'y refusa pour ne pas avoir 1'air de contrevenir aux.
decisions du Saint-Siege, manifest6es au P. Etienne
par le cardinal Barnabo. D'autre part, certaines4
personnes voulurent rouvrir cette affaire et obtenir de M. Borl de nouvelles mesures de rparation et de retractation; il en fut presse & plusieursreprises; il r6pondit toujours que l'affaire avait &tC
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portte au Saint-Siege, que le cardinal Barnabo avait
ktk charg6 par le Pape de trancher le diff6rend, que
M. Etienne avait ex6cut6 fidilement ce que le cardinal avait resolu, que, Rome ayant parlM et ayant 6t6
obbie, la cause itait finie. Quelqu'un fit entendre A
M. Bore que 1'ouvrage intituli les Mimoires de Chine
pourrait bien etre jug6 et condamn6 par la Congr6gation de l'Index; M. Bor6, soumis par avance a tout ce
que Rome d6ciderait, se contenta d'envoyer simplement la copie de tout le dossier :

1"Une lettre, do 12 juillet 1870, dans laquelle on se
plaint au Pape de certaines assertions renferm6es dans
les Mimoires;
20

Une lettre, du 16 aoft 1870, du cardinal Parnabo

demandant un exemplaire des Mieoires;

3" Une lettre, dat&e du 6 mai 1871, dans laquelle le
cardinal Barnabo demande A M. Ittienne ce qu'il
compte faire pour donner satisfaction;

4"Une rvponse de M. Etienne, dat&e du 26 mai 1871,
dclarant qu'l se propose de detruire l'ouvrage;
5° Le ii juin 1871, le cardinal Barnabo f6licite
M. Etienne;
6° Le 3 aoit 1871. M. £tienne ripond au sujet de la
calomnie qu'on impute A l'auteur des Mimoires; il se
reporte pour cela A une lettre du cardinal Barnabo i
Mgr Mouly, qui denonsait l'erreur commise dans la
copie du Bref qui divise le Tche-Ly;
7° Le 7 septembre 187I, le cardinal Barnabo repond
que l'erreur existe, maisqu'elle estle fait duncopiste;
8° Le 19 septembre 1871, M. etienne r6pond qu'il
partage parfaitement cette opinion;
9° Le 18 mars 1872, le cardinal Barnabo f61icite de
nouveau le P. Etienne de la determination toute
spontan&e qu'il a prise de d&truire les -ditions des
Mimoires pour le bien de la paix. On raconte que
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c'est A.ce propos que Pie IX aurait dit : C
C'est un
saint que ce P. 9tienne, il vent done se faire canoniser de son vivant a, etc.
Aprbs avoir, dans un long memoire,rappel6 toes ces
faits, M. Bor6 conclut que, la Congregation de la
Mission ayant obtenu des felicitations pour sa conduite en cette affaire, il serait, semble-t-il, peu respectueux, vis-a-vis du cardinal Barnabo et du Saint-Siege,
de vouloir rouvnr cette affaire. A quelque temps de
I&,M. Bore rebut une lettre qui lui donnait l'assurance
que les Memoires ne seraient pas mis a l'Index. Cela
soulagea grandement M. Bore et I'attacha plus fortement a la Chaire de Pierre,ilaquelle, du reste, il avait
toujours 6t6 pr&t i obbir pendant tout le cours de cette
affaire.
Une autre difficult6 fit 6clater igalement son respect et son amour pour le Saint-Siege. Cette difficult6 surgit dans une province de sceurs. II y eut un
recours au Saint-Siege; on 6changea des lettres entre
Rome et Paris a ce sujet pendant tout le g6neralat de
M. Bore; le cardinal Moreno fut d6elgu6 par le Souverain Pontife pour 6tudier la question. Nous ne
raconterons pas tout le detail de cette affaire; mais,
pour faire connaitre les vrais sentiments de M. Bore,
il nous suffira de citer le fragment suivant d'une lettre
6crite par M. le Superieur general, alors qu'on lui
envoyait des nouvelles qui semblaient faire croire
qu'il n obtiendrait pas gain de cause : a Nous attendons avec une entiere resignation la decision de Rome,
pret a la suivre, quelle qu'elle soit, parce que, pour
nous, elle sera celle de la vraie et unique autorit,
competente en cette affaire. »
Et un pen plus tard, il ecrivait A M. Borgogno, procureur general : < Ob6ir au Saint-Pere est doux et
salutaire.-
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Si nous considerons maintenant la conduite dt..
M. Bore dans le train ordinaire des affaires, noea;
voyons qu'il est toujours prioccup6 de se conformer
aux;prescriptions du Saint-Siege.
iD&s le commencement de son g6n6ralat, il ecrit que, pour se conformer u aux prescriptions de Rome ,on demandera les lettres testimoniales a l'Ordinaire
da lieu; un confrere ayant Wetsoupconn6 d'avoir;
quelques id6es moins conformes a l'enseignement%approuv6 par Rome, M. Bor6 lui fait faire une diclaration de soumission A l'glise; une profession de
foi ayant 6tA prescrite par le pape Pie IX, M. le Sup6- "
rieur gndral se h~te d'en envoyer des exemplaires t.
toutes les maisons de la Compagnic; il 6crit, au
sujet de la vente des biens eccl)siastiques, que la Bulle
Apostolicae Sedis a renouvel6 les anciennes prescrip-.
tions a ce snjet; mais, d'autre part, il constate que -;
I'usage universel et immemorial pratiqu6 en France,.
.par toutes les communautis religieuses est de ne pas
suivre A la lettre ces prescriptions; il se demande si
-cet usage peut htre maintenu apris la promulgation .
de la Bulle, etc.
La situation de Pie IX 1'attriste et il est 6mu quand-,
le-vieux Pape, Ie 17 mars 1877, proteste de nouveau,.
:contre la spoliation et recommande aux catholiquesa.
a d'agir avec empressement aupres de ceux qui gou-n
-ernent, afin que ceux-ci prennent des r6solutions
:efficaces pour 6carter les obstacles qui s'opposent i.
:sa pleine ind6pendance a.
Les ennemis de l'~glise proitent de cet appel du 1
Pape pour discriditer le parti cl6rical, u qui, disaient-A
ils, allait nous conduire a une nouvelle guerre, a une
Aussi M. Bore redouble de
guerre contre l'Italiet.
pour la France
et
le
Pape
prikres et pour
Pie IX mourait bient6t apres et 6tait remplac6 par
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Leon XIII. M. Bor s'empressa d'adresser une belle
lettre de felicitation et de soumission au nouvel lu
ainsi qu'au nouveau pr6fet de la Propagande, le cardinal Simeoni, qu'il avait eu l'occasion de voir d6jAt.
Si l'obeissance entiere au Pape fut une des directives de la conduite de M. Bore, une autre, non moins
op&rante, fut le desir d'imiter saint Vincent, de se
p6n4trer de 1'esprit de saint Vincent, de glorifier
saint Vincent.
II se trouva justement que l'annee 1876 ramenait ceque I'on croyait &trele troisieme centenaire de la
naissance de notre saint Fondateur; ce fut 1'occasion
de grandes febes, soit au Berceau de Saint-Vincent-dcPaul, soit a Paris.
Deja, Ason retour d'ltalie, M. Bore 6tait all6 faireun pilerinage au lieu natal du premier sup6rieur de la
Congregation. II s'etait arret6,en passant, a Lourdes;
il y avait dit la messe et ii 6tait alle Pouy a prier
dans la pauvre chaumiire oi saint Vincent requt lejour a. II n'avait pas omis d'aller & Notre-Dame de
Buglose. Cela se passait en 1875.
L'ann6e suivante, M. Bor6 y revenait pour leagrandes f&tes du troisieme centenaire.
Le numdro des Annales, du x ' janvier 1876, annon-gait la fete et en donnait les motifs : ( C'est le troi,
sieme centenaire de la naissance de celui que nosdeux families appellent du doux nom de Fondateur
et de Pere; de celui qui devait &tre I'une des plus
riches gloires de la France et de I'Eglise. Oui,.
partout sera fet6 l'anniversaire du jour qui promettait
a nos Congregations an prre, a la France un heros, a
I'iglise un saint. Dans les hospices et les asiles, dansles classes et les orphelinats, dans les s6minaires et
les associations de charit6, dans les Missions, partout.
oh les enfants de ses deux families contioaent ce qu'iL
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avait commence, en un mot dans l'univers catholique,
saint Vincent de Paul sera glorifi&.
Cependant, chose curieuse, la circulaire de M. Bore
du i*' janvier 1876, ne contient pas un mot, pas une
allusion, pas une annonce de cette f&te.
Ce ne fut que le 16 fivrier 1876 que M. Bore
annonca les fetes prochaines. Sa circulaire commenca
par un l6oge des saints charitables-: saint Ptienne,

saint Jean I'aum6nier, saint Martin de Tours, sainte
Elisabeth de Hongrie, saint Francois d'Assise. Elle
montre ensuite comment saint Vincent de Paul a
rallum6 en France le flambeau de la charite: il a etC
l'olivier fertile et beau dont parle JEremie; il est
apparu comme la colombe portant le rameau, symbole
de la paix.
( C'est le 24 avril 1576 que Vincent de Paul naquit
dans.un humble hameau des Landes, lieu fortune, que
le grand coeur de mon venbre predecesseur a comme
transfigur6 en reunissant autant de modules des
oeuvres multiples de la charit6 autour de la chapelle
monumentale, inauguree avec tant de solenniti par
lui le 24 avril 1864. n

M. Bor6 annonce que ( l'admirable association dite
des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul s'appr&te
a c61ebrer avec piete le troisijme centenaire de ce
saint si doux, si pacifique, si cheri de tous et, en
meme temps, doue de yertus si horoiques ). Tous ces
hommes d'elite sont engages A se preparer a cette
pieuse manifestation soit par des priýres, soit par des
pelerinages, soit par des aum6nes.
M. Bore profite de ce qu'il vient de dire a des
honorables membres des Conferences ) pour engager
les missionnaires a favoriser et multiplier cette association. a Elle est, ajoute-t-il, l'une des graces principales qu'il convient de demander i Dieu par l'entre-
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mise du saint bien-aim6 dont nous allons c16Cbrer le
centenaire. o
M. Bor6 indique d'autres fruits i retirer de ces
f&tes : " d'abord, rendre grAces a Dieu de nous avoir
accord6 un tel Pare, copie vivante de sa bont6 et de
ses perfections; puis nous renouveler dans I'esprit de
saint Vincent ,.
M. le Supirieur g6neral donne ensuite communication d'un bref du Pape (du I f6vrier) qui accorde une
indulgence pl6nirre pour le 24 avril, ou l'un des neuf
jours prec6dents, on 1'un des sept jours suivants, a
tous ceux qui visiteront l'une des 6glises de nos deux
families; et d'un rescrit (du 17 fevrier), qui permet de
dire, au jour choisi pour gagner l'indulgence, la messe
propre de saint Vincent.
Nous allons maintenant r6sumer le r6cit des f&tes,
que I'on trouve en entier, avec Ies discours des orateurs, dans le num&ro 41 des Annales.'
CommenSons par le Bercean de Saint-Vincent-dePaul.
Mgr Epivent, 6veque d'Aire et de Dax, qui avait
assist6 4 'inauguration du Berceau de Saint-Vincentde-Paul en 1864, convoqua pour 1876 ses dioc6sains,
ainsi que les representants de toutes les ceuvres de la
charit6, afin de cl66brer, comme il disait, a la solennit6 universelle de la Providence ,.Le v6n6r6 Pontife
ajoutait : a Oh! qu'avec bonheur nous entonnerions
I'hymne du vieillard, Simbon, le chant de I'action de
graces et du depart, s'il nous 6tait donne de contempler encore une fois une de ces manifestations imposantes et splendides, comme nos yeux en ont vu le
magnifique spectacle (en 1864). a Malheureusement,
Mgr Epivent tomba malade et ne put assister a la
solennite.
Les premieres vepres furent chantdes, le'23 avril, a
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quatre heures de 'apres-midi. Elles fureat prisidin
par M. Bore, assist6 de M. Mailer, visiteur d'Espaga
et de M. Mungersdorff, visiteur d'Autricbe.
Aprbs les vepres, les reliques de saint ViacA
furent porttes solennellement dans la maison de RE
quines et salutes par une salve d'artillerie. Les saeta
les dames de la CharitA, les membres des Coaf
rences accompagnaient les reliques. Ce ne fut pas sa,
une bien douce 6motion qu'ils virent diposer le.
reliques de leur bienheareux Pare sur le petit ati
prppar6 dans la chambre oha il itait ne trois si&ci7
"auparavant.
matil
du
henres
cinq
des
avril,
Le lendemain, 24
un train spcial amenait les membres des Confereaml
de Bordeaux et un grand nombre de Filles de I
Charite; c'ktait, selon I'expression d'un pllerin, at
vrai train de chariti.
Cependant les prEtres se pressaieat dans la maise
de saint Vincent, pour y c6lbrer la sainte Messe. Dix'autels y avaient &et prfpares et formaient comme utn
couronne sacr&e autnur des reliques du saint.
La foule des pilerins encombrait 1'6glise du BeE
cean pour assister & la messe dite par M. Bore. Ichapelle atait pleine bien avant rheure de la mess&,
Les membres des Conferences. occupaient la nef ;
Filles de la Chariti remplissaientles deux bras de Ia&
croix; 'abside, derrirel'autel, avaitet4.reservie aau::
orphelines; les orphelins, str deux rangs, 6taientranges autour de la balustrade et fonraient ainst
coamme la garde dcionneur do sanctuaire. La comcmtmr
aion dura longtemps .
A peine. cette premiere messe 6tait-elle achev&e que,.
les sifflets du chemin de fer annoncaient l'arriv6edes
pelerins de Dax, Bayonne, Pau, Orthez.
Mgr de la Bouillerie, coadjatCur de BU kdaui, dit
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la messe A neuf heures. Pour la seconde fois, on vit
se renouveler le spectacle 6difiant d'une nombreuse
communion. Mgr de la Bouillerie profita de la presence de cette grande multitude pour prononcer une
allocution, aussi pieuse qu'6loquente.
Nous regrettons de ne pouvoir la donner en entier.
Mgr de la Bouillerie prit pour texte : a Quel est celui
qui aura confiance en celui qui n'a pas de nid ? ) Dans
l'exorde, il montra que c'est le nid qui. fait la famille,
comme c'est la semence qui fait la tige, la fleur et le
- fruit, comme c'est la source qui fait le fleuve. ( Nous,
chritiens, nous sommes les oiseaux du ciel et notre
nid, c'est la creche, c'est Bethl6em, c'est le Berceau
de J6sus-Christ. II y a dans I'1glise des associations,
des families religieuses, et chacune a son nid. Le nid
de l'innombrable famille de saint Vincent, c'est le
Berceau autour duquel nous sommes agenouill6s.
Chaque famille puise en son berceau I'honneur, le
succes, la dur6e. L'illustration des peres sert l'h6ritage des fils. ) L'orateur montre ensuite ce qu'avait
&t6 saint Vincent: homme de verit6, homme de miskxicorde. L'illustration de saint Vincent doit servir
1'heritage de ses fils. c Vous appartenez, Messieurs
des Conferences, A la race glorieuse des eufants
de sait Vincent. Vous n'etes, il est vrai, que les
puinbs de la famille et, modestement, vous laissez
passer devant vous vos frires ainis les missionnaires,
vos sceurs ainees les Filles de la Charitk... Vous
devez, comme saint Vincent, ktre des hommes de
v6rit6, sans respect humain, des hommes de misericorde. Oh I Messieurs, si vous voulez, comme l'aigle,
renouveler votre jeunesse, venez aupres de ce Berceau
ou vos ailes ont pouss'.

i

Pendant que Mgr de la Bouillerie disait la sainte
messe dans la chapelle, Mgr I'archeveque de la Nou-
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velle-Orl6ans et Mgr de Tarbes cl66braient les saints
mystires dans la petite maison de Ranquines.
Avant la messe solennelle, la procession se forma et
se rendit d'aboid a la maison de Ranquines et ensuite
A l'autel dresse, a l'exterieur de la chapelle, sur une
estrade qui dominait la foulc immense. La prirent
place le cardinal Donnet, archeveque de Bordeaux;
les archeveques et 6vEques deja nomm6s, plus
Mgr Fonteneau, 6veque d'Agen; M. Bore, Sup&rieur
general; les vicaires generaux, le sous-prefet de Dax,
le commandant du 28"bataillon de chasseurs. le procureur gen&ral de la cour c.e Pau, les maires de Dax
et de Saint-Vincent-de-Paul, les membres du conseil
d'administration de I'euvre. Au pied de l'estrade se
trouvaient les dames de la Chariti; derriere elles, la
Mere Lequette, superieure des Sceurs de.Charit6, avec
un grand nombre de ses rilles, venues de toute la
region, depuis Bordeaux et Toulouse; de chaque c6te,
formant une couronne magnifique, des Lazaristes, des
pretres s6culiers, des Conf6rences de Saint-Vincentde-Paul, un immense concours de fiddles.
A l'6vangile, M. Bor6 prit la parole. Ce fut une
d6ception pour tous..11 prit pour texte : u Miseios facit
pop0los peccatum; ce qui fait la misbre des peuples,
c'est ie p6ch6. , L'exordeparle de la creation d'Adam,
du pech6 originel, de la double cit6, cite du bien,
cite du mal. L'orateur invoque Marie Immacul&e, pr6serv6e du p6che originel. u Accordez-moi la grace
d'exposer cette v6rit6, trop peu comprise, que tous
les maux spirituels et temporels sont la consequence
ou la punition du mal souverain qui s'appelle le p6che,
et que leur remede consiste a l'expier dans le repentir,
a 1'eviter par la vigilance. n Le sujet n'6tait pas tout
a fait de circonstance.
- Le premier point parla de la lutte entre les enfants
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de Seth et les descendants de Cain, du diluge, de la
tour de Babel, de la servitude d'gypte, des rois
d'Israel et de Juda, des prophbtes, de saint JeanBaptiste, de Notre-Seigneur, des Ap6tres, des
martyrs, des confesseurs, qui tous viennent prouver
que !e p6ch6 rend les peuples malbeureux. Cette premiere partie se termine A la R6forme, qui a mis le
comble aux malheurs de l'lglise et de la Patrie.
Le second point montre ce que'saint Vincent a fait pour le corps et l'Ame des malheureux. M. Bore expose
les diffcult6s actuelles de I'apostolat. u Depuis que
le peuple a et6 declari sooverain et qu'il a sa cour de
flatteurs,ployant Atout propos le genou pour 'encenser
et allant jusqu'a transformer ses dbfauts en vertus, il
n'est pas si facile de, I'aborder, de 1'entretenir et
surtout de lui dire la v6rit6. a Suit un tableau pessimiste des villes, des ateliers. ( II faut, conclut la
seconde partie, imiter saint Vincent, c'est-A-dire
soigner les langueurs corporelles pour arriver A
celles de l'ame. ))
La troisieme partie commence par 1'eloge des Filles
de la Charite, que M. Bor6 fait avec hesitation, a car,
dit-il, cet l6oge, sur mes levres, pourrait paraitre trop
naturel et interess6 ». Le meme sentiment pousse
M. Bore & prononcer les phrases suivantes: a Tout en
admirant notre bienheureux P&re et en rendant hommage a ses vertus, nous ne pretendons pas le placer
au-dessus de tant d'autres heros de Ia saintet6 qui sont
la couronne imp6rissable de 1'Iglise. Combien, parmi
eux, ont davantage etonne leur sikcle par la grandeur
et la multiplicit6 des miracles! Que de patriarches ou
chefs d'Ordres, tels que saint Benoit, saint Francois
d'Assise, saint Dominique, saint Ignace ont donn6
naissance a des generations plus illustres! ) L'loge
de ces Ordres continue ainsi pendant quelques lignes
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et la piriode se termine par cette phrase: c Les
enfants de saint Vincent ne sont que les bumbles et
faibles coopbrateurs de tant d'ouvriers vigilants et
infatigables de l'glise. Les derniers venus, ils se
cachent et se perdent dans l'arriere-garde de cette
grande arm6e.
ik combattre et
La piroraison fut une invitation
exterminer, comme saint Vincent, non pas les p6cheurs,
mais le pech6, mal premier de nos ames, cause de
celui qui pese sur le peuple etle rend mis6rable. Telle
est la sainte ligue a laquelle la charith nous convie en
ce moment. On ,voudrait nous imposer un ]tat sans
Dieu, des lois sans Dieu, des coles sans Dieu! Au
nom de la foi et de la charit6 de saint Vincent, soyons
unis & la Chaire de Pierre; partageonS ses delaissements, nous aurons part A son triomphe inal ,.
Le journal I'Adour rendant compte da sermon de
M. Bore, disait : a Nous n'essaierons pas de l'analyser
de peur de I'amoindrir; ce que nous nous permettrons
simplement de dire, c'est que rien ne nous rappelait
mieux saint Vincent que ce vieillard a la physionomie
douce, expressive et austere. *
Ceux qui n'ktaient pas obliges de dissimuler leurs
impressions disaient la gene qu'ils avaient 6prouv6e;
et longtemps apres, vers 1897, nous avons entendu de
vieux paysans de Pouy faire encore la comparaison
entre le sermon si beau du P. Etienne en 1864 et
celai, si peu int&ressant, du P. Bor6 en 1876.
Apres la grand'messe, un banquet ra6nit autour des
archeveques et des 6veques M. de itavignan, le comte
de Melun, le comte de Kerj6gu, M. Chesnelong, M. le
baron de Cardenau et beaucoup d'autres personnages.
Les orphelins du Berceau excutArent a plusieurs.
reprises des chants tres applaudis, et M. Bor6, par
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une inspiration toute paternelle, leur distribua les
friandises qui itaient sur la table.
Le soir, les phlerins &taient plus nombreux que le
matin. La circulation aux abords da Berceau serait
devenue impossible sans la presence des ckasseurs
du vizgt-kuitieme. Une imposante procession, commencke t trois heures, se diploya dans la propriite
du Berceau et se termina au chine de saint Vincent.
Mgr de Langalerie, archeveque d'Auch, prosonca
le panbgyrique. Savoix domina le bruit dela foule. I1
prit pour texte : Quis putas puer iste erit? II fit I'rloge

des orateurs de la journae, en particulier de M. Bordi
a It sufisait de le voir, si on ne pouvait I'entendre,
pour etre touche. m Mgr de Langalerie d6clara qu'il
remplacait Mgr de la Bouillerie. Dans sa premitre
partie, it se demanda a ce qu'aurait dit l'el6gant coadjuteur de Bordeaux. Lui qui a fait un si remarquable
ouvrage sur le symholisme de la nature se serait inspire
probablement de ce ch&ne antique poor en faire des
applications a la c&rtmonie qui nous rassemble. Peutatre l'eit-il compare a saint Vincent avec ses nombreux
enfants, les Prres, les seurs et les Conferences, famille
a triple rameau r6pandue dans le monde entier a.
Mgr de Langalerie continua le symbole du chine,
arbre de la charit6, plant6 sur le terrain de la foi,
cultivr par des ouvriers z~~s, gardant toujoars 1'&clat
et la fraicheur de la jeunesse. A son origine, cc chene
physique n'6tait qu'un gland; a son origine, le chene
de la charite, saint Vincent, n'etait qu'un petit pAtre.
Quis p*as per iste erit?

Mgr de Langalerie montra ensuite que Dien procedetonjours ainsi dans ses euvres: celles-ci ont
toajours d'humbles commencements; et il itablit une
comparaison saisissante entre saint Vincent, curd de
Chbtillon-les-Dombes, et le venerable Vianney, cur -
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clerg6, qu'il avait bini a son lit de mort et pour la
cause de beatification duquel il avait travaill6.
La peroraison fut un appel a la saintet6 pour les
pretres et les fideles.
Apres le salut du saint Sacrement, les pelerins les
plus 6loignes partirent par les trains spiciaux qui les
avaient amen6s. II y eut encore cependant une r6union
des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul, sous la
pr6sidence de M. Chesnelong. Le soir, une brillante
illumination enveloppa le chene et la maison de Ranquines, pendant que la fanfare des orphelins et les
cantiques des orphelines charmaient les habitants de
Pouy, heureux compatriotes on parents de saint Vincent.
Pendant que se deroulaient ces fetes au Berceau de
Saint-Vincent-de-Paul, la Maison-MWre de Paris cl16brait, elle aussi, le troisiime centenaire glorieux. La
chapelle 6tait tapissee-de riches 6toffes et de belles
tentures; des oriflammes blanches, brodies d'or, flottaient a chaque pilier; on y lisait des sentences racontant la gloire du saint.
Le 22 avril, d&s le matin, fut ouverte la chAsse oi
sont renferm6es les precieuses reliques de saint Vincent et le Triduum commenca par le - Vini Creator.
Pendant la messe de communaute, les 6tudiants et les
s6minaristes exicutbrent plusieurs morceaux de plainchant. Dans la journ6e, un grand nombre de fideles
vinrent v6nirer les restes pr6cieux de notre bienheureux PNre. Le soir, & cinq heures et demie, le
joyeux- carillon de cloches appelle les fiddles; la
chapelle est tout a fait comble. M. Chevalier, assistant de la Congregation, parle de l'humilit6 de saint
Vincent. La benediction du Saint Sacrement termine
ce premier jour de fete.
Le dimanche 23 avril, grand concours de fideles.
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Depuis cinq heures du matin jusqu'au soir, I'affluence
n'a pas cess6. Apris les vepres, M. R6veillere, visiteur
de I'Argentine, parle du feu de la charit6. Comme le
feu, la charit6 6chauffe, anime, vivife; comme le feu,
elle se propage, s'itend, s'augmente tani qu'elle rencontre des matieres inflammables. L'orateur exhorte
les enfants des deux families de saint Vincent a aller
de coeur aux extrimitbs du monde porter ce feu de la
charit6 qui nous a Wtt communiqu6 par J6sus-Christ
pour le propager sur la terre.
Le lundi 24 avrn, jour anniversaire de la naissance
de saint Vincent, troisieme centenaire, la messe solennelle fut chant6e, a neuf heures, par M. Icard, sup&rieur g6niral de Saint-Sulpice, en souvenir des liens
d'amiti6 qui unissaient M. Vincent et M. Olier. Rien
n'est plus touchant que cette union entre deux societes
voubes a la meme ceuvre. Elle rappelle celle des Franciscains et des Dominicains.
Le soir du meme jour, le nonce apostolique prisida
les vepres. La chapelle devint bient6t trop petite. La
tribune, les nefs furent remplies de bonne heure, car
les places 6taient retenues et gardies depuis quatre
heures du matin. Les dames de la Charite remplissaient la chapelle de Saint-Joseph et une partie de
l'avant-choeur; tout le chceur Atait occupe par les
membres de la Conference de Saint-Vincent-de-Paul;
parmi eux se melaient des ecclsiastiques de tout ordre,
de tout rang, de tout pays; on y voyait 1'habit des
Dominicains, celui des Carmes, celui des Franciscains.
Les t6tes d'hommes etaient serrdes, pressees, comme
les 6pis dans un champ de ble; les portes de la
sacristie 6taient envahies; les degr6s de I'autel,
occup6s; les escaliers conduisant a la chbsse du saint
lai formaient une couronne de pr&tres et de religieux,
surtout de Dominicains.

-

538 -

L'orateur fat Mgr Dupanloup, I'illustre ivtque.
Quand il parut en chaire, il y eut comme un fr6missement; il se fit an silence d'attente; tons les yeux se
tournbrent vers ce beau vieillard aux cheveux blancs,
au corps un pen courbe. Sa voix fut faible, un pen
tremblante, conservant parfois de beaux accents, mais
avec effort et fatigue. 11 prit pour texte : Deus caritaus
est. Nous considirerons, dit-il : i° le miracle de
l'amour que Dien a t6moignu au monde; 2* le miracle
de haine par lequel le monde a accueilli 'amour de
Dieu; 3° la g6nerositi que les chr6tiens doivent
deployer pour vaincre la haine par l'amour. Dans la
premiere partie, Mgr Dupanloup montra comment
Dieu a aim6 Ie monde, au point de lui donner son fls;
comment Jesus-Christ a aime comme personne et ce
que personne n'avait aime, c'est-A-dire les pauvres, les
malades, les enfants. Jesus-Christ s'est perp6tue dans
les ap6tres, lessaints, les Papes. Toutes ces merveilles
de charit6 se trouvent r6sum6es dans la vie de saint
Vincent de Paul. II y a le genie militaire, le genie des
lettres, le g6nie des arts, le genie de la politique;
saint Vincent a eu le g6nie de la charite.
Dans la seconde partie, Mgr Dupanloup montre
comment le monde a hai Dieu, au point de pers6cuter
J6sus-Christ et son £glise.
La troisiime partie fut un appel vibrant & I'amour
des cbr6tiens pour triompher de la haine des persicuteurs : a Suivez saint Vincent de Paul, imitez ces
pr&tres si ven6rables, si z616s, appliques avec tant de
Sdvouement et de succes A la formation da clerg6, A
l'6vang6lisation des pauvres; imitez ces Filles de la
Charit6 sur le nom desquelles toutes les formules de
l'eloge out et6 puisies. Luttons avec des armes pacifiques, avec an cceur plein d'amour; aimons nos
ennemis comme saint Vincent les a aim6s. Consultez
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sa vie 6crite par un de ses contemporains, Abelly, ce
pieux vieque de Rodez, qui a si bien connu I'honmm
-de Dieu et I'a fait si parfaitement connaitre. ,
Le 3o avril, la fete de la Translation fut c6l1brhe
avec grande solennitA. La veille, M. Bore avait chant6
les primieres vepres; le jour meme, le cardinal Guibert,
archev&que de Paris, officia pontiicalement le matin,
et Mgr Richard, son coadjuteur, le soir.
Le panegyrique fut prononc6 par le P. Chocarne, _
Dominicain. 11 prit pour texte : Vincere malum in bono.
C'est un des maux de I'homme d'etre oubli6, quand il
est-mort; c'est une des victoires du bien sur le mal,
une victoire sur.l'oubli, de voir un nom survivre aux
gn6irations et aux siecles. C'est la victoire de saint
Vincent. Apres le tombeau glorieux de Jesus-Christ,
en est-il on qui soit aussi glorifi6 que celui de cet
homme dont le nom est synonyme de charite? L'orateur montre en saint Vincent la charit, de l'homme par
la compassion, la charite du Franqais par sa g6nerosit6
de caractere, la charit6 du chr6tien par son esprit de
foi, la charit6 du pratre, de l'ap6tre, da martyr par
l'hbroisme de son devouement.
Mgr Richard adressa quelques mots; il parla de son
ancien diocese, qui lui rappelait le souvenir de saint
Vincent, cur6 de Chatillon, et celui du cur6 d'Ars.
II serait difficile de dire quelle fut l'affluence des
pieux phlerins depuis le 22 avril jusqu'au 18 mai.
M. Bore eut toujours A coetr de glorifier, d'implorer
saint Vincent. II fit deux fois le pilerinage de ChAteaul'Aveque, oi saint Vincent regut la pr6trise; il envoya
une belle statue A Chitillon-les-Dombes, oh saint Vincent fat cure; il installa les Filles de la Charit6 a Folleville en 1875; il fit retablir a Gentilly, en 1876, la
statue de saint Vincent, qui avait 6th ditruite pendant
la Commune; il eut la pens6e de faire imprimer les
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lettres et conferences de saint Vincent, pour l'idification de la double famille ; la mort ne lui permit pas
de r6aliser son dessein.
1 eut aussi la grande preoccupation d'imiter saint
Vincent. Nous le constatous , chaque page de sa correspondance et de ses circulaires. Dans sa premi&re
circulaire, du 15 octobre 1874, il disait : a Avec plus
de raison que les admirateurs de la sagesse paienne,
nous pouvons nous contenter de redire : a Le Maitre
(( l'a dit D, et I'autorit6 de sa parole, qui n'est que le
commentaire de l'Pvangile, sera le flambeau &clairant
nos pas et la lumiere qui nous.guidera dans la voie de
notre vocation. -Aid6 de la grice-de Dieu, je veux
m'attacher fiddlemeut a 1'observation de cette doctrine
et la maintenir dans les deux families dont la direction
m'est confiee... Je me propose de suivre constamment
ses maximes et ses regles... L. est le' centre vers
lequel convergent toutes nos volont6s; l• est la force
motrice de toutes nos pensies et de toutes nos actions. »
Dans la circulaire suivante, du i" janvier 1875, il d6veloppe cette meme pensee. 11 recommande d'observer
les regles dictees par notre Fondateur. 11 parle de
l'esprit de saint Vincent : l'esprit traditionnel que
nos pred6cesseurs nous ont transmis et que nous devons
soigneusement conserver comme un precieux trisor.
De m&me que, dans 1'iglise, outre la parole divine,
cach6e sous la lettre des deux Testaments, il y a une
autre parole non 6critd, remontant aussi a Dieu et
appelee.tradition, laquelle pr6sente la meme autoritd
-et les memes garanties; ainsi, s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes, pouvons-nous
dire que, dans la Compagnie, outre le corps de 1'ensemble des constitutions, des d6crets, des regles qui
nous imposent les memes devoirs de respect et d'ob6issance, il y a un enchainement non interrompu de pra-
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tiques et de coutumes, provenant de saint Vincent,
confirm6ts par ses successeurs immediats et constituant on esprit particulier et traditionnel, qui s'est
perpltuAde g6n6ration en geniýation jusqu'a nos jours
avec plus ou moins de puret6 et de fidelit6. L'EspritSaint nous dit que la gloire des fils ou des descendants est dans leurs ancetres... Ne d6passez point les
limites trac6es par l'antique sagesse de vos ancetres,
vous disent encore les Saintes Lettres. L'esprit traditionnel, qui a toujours subsist6 dans l'Iglise, doit done
animer aussi toutes les institutions qui se forment dans
son sein; et voili pourquoi celles-ci diginerent et
se d6composent lorsque cet esprit primitif vient A
s'affaiblir et a disparaitre. I1importe d'autant plus de
rappeler l'estime et 1'amour de la tradition, que nous
vivons A une ppoque et dans une societi oi prevaut la
manie contraire des changements perp6tuels et des
boaleversements ind6finis... Malheureusement, la contagion da siicle, je veux dire le goft du changement
et de I'innovation, n'a que trop p6n&trE dans l'interieur de-nos families. Un nouveau sup6rieur est-il appel6 A prendre la conduite de quelqu'une d'elles,
au lieu de continuer les oeuvres qu'il y trouve tablies
et de les completer, il tient en quelque sorte A prouver
an public qu'll a son plan particulier et qu'il d6daigne
de se bor•er au r6le, peu digne de sa capacite, de
continuateur on d'imitateur. Oui, 'on veut A toutes
forces, avec la pretention de mieux faire, essayer de
nouvelles ceuvres et appliquerses propres conceptions. »
Cette meme circulaire se termine par cette humble
d6claration : a Je suis comme un homme assourdi par
un grand coup, se demandant s'il rave on s'il veille.
La r6alit6 du devoir nouveau est la qui m'enleve tout
doute. II fautdonc marcher devant soi et agir,le regard
fix sur Dieu et sur saint Vincent. A Dieujne plaise
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qu'une volont6 personnelle et humaine vienne i pr&dominer dans nos risolutions et nos desseinst!

La circulaire du " janvier 1876 revient sur.l'esprit
de saint Vincent, ct que nous devons soigneusement
entretenir au dedang et autour de nous, sons peine de.
diginerer et mrme de p6rir. Les lettres on communications des superieurs generaux doivent avoir pour.
premiere fn la conservation et, s'il est possible, le

diveloppement de cette flamme sacree prise par saint
Vincent au foyer de la charit6 divine a.

Ce que M. Bore dit dans ses circulaires, il le redit
souvent dans ses lettres; on le volt tqujours prioccup6

d'agir d'apresl'esprit de saint Vincent. II refuse de permettre ,des confrires de s'occuper des- religieuses,
parce que saint Vincent le d6fend; ii se montre s6evre
pour les voyages dans la famille, parce que ces voyages
sont oppos6s a 1'esprit de saint Vincent; il accepte le
siminaire de -Troyes, parce que c'est le premier seminaire etabli par notre saint Fondateur apris Annecy;
il tient beaucoup aux missions de 1'ile Maurice, parce
qu'elles ont 6te commenc6es par saint Vincent; ii
proteste contre les quotes des sceurs, parce que saint
Vincent n'a pas voulu que ses filles fussent un Ordre
mendiant; il offre Alep aux Jksuites: ( Nous avons
pens6 que saint Vincent, dans ce cas, a notre place
aurait agi ainsi »; il refuse des fondations, parce qu'il
n'a pas de sujets et qu'avant d'entreprendre de nonvelles ceuvres, ii faut bien faire celles qu'on a; il faut
tacher de bien faire le bien, comme dit saint Vincent
(13 mai 1876), etc.
. Terminons par cet extrait d'une lettre a MJMaller,
visiteur d'Espagne : c Je me rencontie avec vous sur
ce point comme sur tous les autres, car nous ne cherchons tons deux qu'une seule chose : &trede v6ritables
enfants de saint Vincent. ,,
douard ROBERT.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
par M. MILON (Suite)

CHAPITIu VII
L'EXPANSION AU XIX* SIECLE. -

EUROPE

SOMMAIE : I. Raisons dejeterun coup d'oeil d'ensemble sur
le fait de l'expansion de la CommunautE des Filles de la
Charite. -

2.

En Europe. France. -

3. Belgique. Union

des Sours de Verviers i la Communaut6 (1854). - 4. En
Grande-Bretagne: Angleterre, Irlande, Ecosse. Les debuts
A Londres. Danemark, Hollande. - 5. En Espagne. Les
debuts au dix-huitibme siecle; expansion au dix-neuvibme
siecle. - 6. Portugal. - 7. Italie. Les dibuts en Pi6mont.
Italic du centre, Italie du sud. Rome.

M&me en ne se plarant qu'au point de vue humain,
ii est certain que 1'Eglise catholique, traversant les
si&cles, y a une attitude digne de respect et d'admira-'
tion. Si l'on rappelait, en effet, que la societ6 ancienne
a eu de grands orateurs, Demosthene en Grace et
Ciciron A Rome, I'Eglise pourrait rappeler qu'elle a
eu, elle aussi, des hommes iloquents : Augustin, a
Hippone, od les applaudissements de 1'auditoire couvraient parfois la voix de I'orateur; dans les derniers
siicles, Bossuet et Lacordaire, qui faisaient fr6mir
d'admiration ou d'6motion la soci6t la plus polie de
l'univers. Si l'on rappelait, en fait d'arts, les noms
d'ApeUes on de Phidias, I'Eglise pourrait, elle,
6voquer les noms'de Raphael ou de Michel-Ange. Et
si 'on parlait de sentiments d'humanit6, de misericorde et d'intret fraternel entre les hommes, 1'ancienne histoire pourrait bien citer cet 6crivain qu'on
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qu'une volont6 personnelle et bumaine vienne ý pr-dominer dans nos resolutions et nos desseinsl a
La circulaire du I" janvier 1876 revient sur I'esprit
de saint Vincent, a que nous devons soigneusement
entretenir au dedan4 et autour de nous, sous peine de
diginerer et meme de p6rir. Les lettres ou communications des sup6rieurs gineraux doivent avoir pour
premiere fin la conservation et, s'il est possible, Ie
d6veloppement de cette flamme sacr6e prise par saint
Vincent au foyer de la charit6 divine ».
Ce que M. Bore dit dans ses circulaires, il le redit
souvent dans ses lettres; on le voit tQujours pr6occup6
d'agird'aprsl'esprit de saint Vincent. II refuse de permettre . des confreres de s'occuper des- religieuses,
parce que saint Vincent le defend; il se montre s6evre
pour les voyages dans la famille, parce que ces voyages.
sont opposes a 1'esprit de saint Vincent; il accepte le
s6minaire de Troyes, parce que c'est le premier s6minaire 6tabli par notre saint Fondateur apres Annecy;
il tient beaucoup aux missions de 'ile Maurice, parce
qu'elles ont 6t& commaencees par saint Vincent; il
proteste contre les quotes des 3eurs, parce que saint
Vincent n'a pas voulu que ses flles fussent un Ordre
mendiant; il offre Alep aux J6suites: a Nous avons
pense que saint Vincent, dans ce cas, i notre place
aurait agi ainsi »; il refuse des fondations, parce qu'il
n'a pas de sujets et qu'avant d'entreprendre de nouvelles oeuvres, il faut bien faire celles qu'on a; il faut
tacher de bien faire le bien, comme dit saint Vincent
(l3 mai 1876), etc.
Terminons par cet extrait d'une lettre A MMaller,
visiteur d'Espagne : ( Je me rencontre avec vous sur
ce point comme sur tous les autres, car nous ne cherchons tous deux qu'une seule chose : 6tre de v6ritables
enfants de saint Vincent. w
Adouard ROBERT.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITe
par M. MILON (Suite)

CHAPITRE VII
L'EXPANSION AU XIX' SIkCLE. -

EUROPE

SoxmAmIE : . Raisons dejeter-un coup d'Wil d'ensemble sur
le fait de I'expansion de !a Communant6 des Filles de la

Charite. - 2. En Europe. France. - 3. Belgique. Union
des Sceurs de Verviers a la Communaut6 (1854). - 4. En

Grande-Bretage : Angleterre, Irlande, Ecosse. Les debuts
A Londres. Danemark, Hollande. - 5. En Espagne. Les
d6buts an dix-huitieme si&cle; expansion au dix-neuvimme
sibcle. -

6. Portugal. - 7. Italie. Les debuts en Pidmont.

Italie du centre, Italie du sud. Rome.
M&me en ne se plaant qu'au point de vue humain,
il est certain que l'glise catholique, traversant les
sidcles,y a une attitude digne de respect et d'admira-tion. Si 1'on rappelait, en effet, que la societ6 ancienne
a eu de grands orateurs, DOmosthine en Grece et
Ciciron a Rome, I'Eglise pourrait rappeler qu'elle a
eu, elle aussi, des hommnes kloquents : Augustin, a
Hippone, ou les applaudissements de I'auditoire couvraient parfois la voix de I'orateur; dans les derniers
siicles, Bossuet et Lacordaire, qui faisaient fr6mir
d'admiration ou d'6motion la societ6 la plus polie de
I'univers. Si I'on rappelait, en fait d'arts, les noms
d'Apelles on de Phidias, I'gglise pourrait, elle,
kvoquer les noms de Raphael on de Michel-Ange. Et
si l'on parlait de sentiments d'humanit6, de miskricorde et d'int6ret fraternel entre les hommes, rancienne histoire pourrait bien citer cet 6crivain qu'on
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a beaucoup lou6 parce qu'il a prononc6 cette belle
parole : Je suis homme, et rien de ce qui touche
l'homme ne m'est 6tranger, Homo sum, nil humani a
me alienum puto '; mais cet- 6crivain, qui a bien
parle, qu'a-t-il fait? On peut, enfin, dans le lointain
de l'histoire romaine, nous montrer des vierges, les
Vestales, qui, au nombre de douze, entretenaient le
feu sacr6 dans un temple : c'est une belle vision, mais
le feu sacre s'est 6teint et les Vestales ont disparu.
L'Eglise, elle, a sa doctrine de la mis6ricorde on
un Samaritain se penche sur les plaies d'un blesse
pour y verser l'huile et le vin, afin de le gubrir et de
le relever. Elle peut nommer, entre beaucoup d'autres
qui sont ses 6mules, saint Vincent de Paul, qui n'a pas
seulement dit de belles sentences, mais qui a mis la
main a I'ceuvre pour secourir toutes les miseres qu'if
rencontrait : l'enfant trouv6 et le vieillard dans les
h6pitaux, le forsat lui-meme dans les bagnes. L']glise
peut montrer~non pas seulement quelques femmes
modules qui entretiennent le feu mystirieux dans un
temple, mais ces vierges chretiennes qui, aprs avoir
6lev6 leur Ame pres du sanctuaire,vont, d'un coeur pur,
consoler ceux qui souffrent, et, de leurs mains misiricordieuses, essuyer les larmes de 1'enfant, panser les
plaies du malade, fermer les yeux du mourant, qui
est pourtant, pour elles, un inconnu. Et elles ne sont
pas douze seulement comme dans Ie temple de la
Rome paienne; on compte non pas par douzaines,
mais par centaines et par milliers, ces femmes religieuses dans les Communaut6s de l'Eglise catholique.
Rien que pour les Filles de la Chariti, elles 6taient
cinq a six mille, avons-nous dit, vers 184o; elles etaient
vingt mille vers 1870; et,aujourd'hui, elles approchent
i. T6rence.
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de quarante mille. On les trouve en Europe: a Paris
et i Londres; elles sont aussi, pour accomplir leur
charitable et presque inexplicable ministare, en
*
Orient, en Chine et dans le nouveau monde.
C'est pour cela que nous avons dit que l'tglise,
passant a travers les sicles de l'histoire, y apparait
d'une maniere honorable, notamment sur le terraiq de
la charit6 et du d6vouement. C'est d'une de ces associations d'h6roines chretiennes, les Sceurs de Charit6 de
Saint-Vincent-de-Paul, que nous avons a faire ici sp&cialement mention. On sait leurs origines, nous allons
presenter le r6cit ou le tableau de leur diffusion.
SComme 1'a dit un de ceuxqui les ajustementloutes,
il ne saurait entrer dans notre pensbe de raconter
l'histoire, d'indiquer meme la fondation ni de tous ni
des principaux 6tablissements des Filles de la Charit6
a Paris et en France, en Europe et au delA des mers,
depuis plus de deux siecles. Du vivant de saint
Vincent de -Paul, elles n'6taient sorties de France que
pour aller en Pologne; mais, comme le saint parlait
souvent de les envoyer partout, a la suite de ses Missionnaires, en Europe, et jusqu'en Afrique et aux
Indes, peut-etre est-il bon d'indiquer en peu de mots
comment ces voeux divers s'accomplirent. En mentionnant successivement ces divers pays, sans suivre
strictement 1'ordre chronologique, nous citerons tant6t
une circonstance speciale, tant6t un trait touchant,
presque au hasard. En une si vaste matiire, c'est tout
cc que nous pouvons essayer, et c'est ce qui suffira
pour faire connaltre 1'oeuvre dont nous voulons.
donner une idee au lecteur.
DeF la NCE,

ui est la terre fertile o est ne et

De la FRANCE, qui est la terre fertile oiu est nee et
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oh a germ6 la- forissante Communaut6 des Filles de
la Chariti, nous avons parlI presque tout le temps
depuis le debut de cet 6crit. Les pages qui terminent.
le pr6ecdent chapitre et que nous avons consacres i .
la seur Rosalie, indiquent en quelle estime y ont
toujours 6t& tenues les Filles de la Charit6 de Saint- _,
Vincent-de-Paul. Meme quand passa la grande 6preuve
de la R6volution, on sentit qu'on les venerait; en nos :
jours, oh il faut traverser une p6riode de laicisation
difficile pour les euvres religieuses, plus d'une icole
et plus d'an h6pital n'ont pu conserver. les sours;
cependant les itablissements oi leur d6vouement se
manifestait sons des formes tres diverses' attestent
leur vitalit6. Entre tant d',tablissements oh leur
courage et leur vertu s'ipanouissent anjourd'hai en
France, citons-en deux ou trois. Sur le lieu oi naquit
Vincent de Paul, pros de Dax, se sont groupbes des
oeuvres hospitalibres, qui sont comme un r6sume des
entreprises de divouement. C'est le i Berceau-deSaint-Vincent-de-Paul s. Cet ensemble d'oeuvres fut
organis6 etinaugur6 solennellement en 1864. (Rosset,

Vie de M. Atien•e.)
Les Smeurs de Charit6 dirigent, i la Teppe, dans
le dipartement de la Dr6me, une demeure pour ceux
que frappe, sans 6gard pour I'&ge ou pour la fortune,
une cruelle maladie, 1'6pilepsie.
Et parmi les h6pitaux qu'elles desservent en
France, comment ne pas mentionner 'un des plus
importants et l'un des mieux amenag6s de Paris,
I'h6pital Saint-Joseph, cre- et soutenu par les catholiques de cette capitale, lesquels, depuis le debut, lont
confi6 &l'experience et au devouement des Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul?
Nous avons donn.6 plus haut, des renseignements
sur la Maison-Mbre situae & la rue du Bac, 140.
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Chacun des vingt arrondissements de Paris posside
quelque maison de Filles de la CharitY, et souvent
plusieurs. I faut en dire autant des quatre-vingtneuf d6partements de la France. Les Filles de la
Chariti sont aujourd'hui ( 92o) dans les grandes villes
de Lyon, Marseille, Bordeaux,.etc., et dans beaucoup
de petites localites. - Parlons maintenant de la Bel-

gique.
**

Quelques heures seulement de chemin de fer
separent

Paris de la BELGIQUE.

Des le temps do

successeur de saint Vincent, M. Almiras, en 1671,
les Filles de la Charite furent appelses & Verviers, en
Belgique, a I'H6pital des vieillards, puis, quelques
annies apris, A la maison dire H6pital de Bavibre.
Verviers offre un exemple de ces violentes s6parations que les revolutions accomplissent un jour, mais
que I'avenir est heureux de r6parer. On lit dans les
Annales (t. 43, p. 37) le recit suivant :
u Les Filles de la CharitY de Verviers s'etaient
s6par6es de la Coinmunaut6; ii ne reste aucune trace
de l'4poque precise oa s'est effectuke la separation, et
il parait probable qu'elle s'est faite insensiblement,
par le malheur des temps, pendant la grande R6volution francaise. Privies forciment de la direction des
Sup6rieurs g6naraux, elles se sont rangies sous la
conduite de l'6veque, et bient6t les alterations du
costume et des usages s'en sont suivies. Le vou do
service des pauvres 4tait exclu du nouveau rgglement.
Leur habit pourtant et leurs regles conserverent toujours quelques traces de leur itat primitif ; ainsi elles
honaraient saint Vincent de Paul comme leur patron,
et sa f6te se faisait solennellement dans leur chapelle-

-

548 -

a L'ancien H6tel-Dieu, connu aujourd'hui sous le
oom de 1'Hospice des vieillards, etait leur Maison
principale, oi demeurait la Suphrieure et oil se trouvait le noviciat.
u Dieu, qui, dans ses desseins de mishricorde, pr6parait a cette petite branche skparee le bonheur de se
rattacher au tronc primitif de la Compagnie qui lui
donna la vie, inspita ce d6sir a la soeur Talmasse. *
Ayant ete choisie sup6rieure, elle fit des d6marches
auprbs de Mgr Van Bommel, 6vbque de Liege, pour
obtenir la permission d'effectuer la r6union, mais il la
lui refusa. La sceur Taimasse attendit le moment favorable pour raaliser son projet, et, lorsque Mgr Montpellier prit possession du siege 6piscopal de Litge,
elle fit de nouvelles d6marches, et elles ont &t6 couronntes de succes.
un malaise
K Quelques annees avant la reunion,
s'6tant ~lev6 entre la soeur Talmasse et l'administra\tion de l'hospice, la direction de 1'6tablissement dut
etre confi6e a une autre seur. La seur Talmasse,
demeurant toujours sup6rieure de la petite CommunautA, commen;a la maison de Charit6 Saint-Vincent,
fondee par Mme la comtesse de Biollei; le noviciat y
fut aussi transporte.
( C'est dans cette maison que s'effectua la r6union
des Sceurs de Verviers avec la Communaut6 des Filles
<de la Charit6; ellea etaient au nombre de cinquante,
r6parties dans quatre maisons. Le lendemain de la
prise d'habit, 23 juillet 1854, vingt-sept d'entre elles,
,qui avaient deja plus de cinq ans de vocation, prononcerent les saints vceux i la messe dot vener6
P. £tienne. II voulut recevoir les premiers voeux de ces
-nouvelles Filles que la Providence lui envoyait, et ii
s'6tait rendu a Verviers accompagn6 de la digne Mere
Montcellet. Dix novices et deux postulantes vinrent
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A la Maison Mbre, a Paris, pour faire leur skminaire.
c Avant la r6union des Sceurs de Verviers, la Communaut6 ne comptait que neuf maisons en Belgique;
la plus ancienne 6tait celle de Belceil, fond6e en 1834.
Maintenant, ii y a trente-deux maisons, dont cinq
sont a Verviers. ,
Ces lignes 6taient 6crites en 1877..Depuis lors,
le nombre des maisons et le nombre des soeurs en
Belgique ont grandement augmenti. Elles sont a
Bruxelles, A Liege, a Anvers, et dans nombre de villes
oun de villages de ce royaume.
Le rbcit que nous venous de transcrire se terminait
par ces paroles : a En Belgique, comme partout, le
bien trouve quelques obstacles A surmonter; cependant, il faut rendre cet hommage aux personnes que
SDieu a favorises de la fortune, qu'en general elles
sont heureuses de seconder nos soeurs, de toute
maniere; pour les ceuvres de charit6. Une de nos ,seurs
de Verviers nous disait : a Ici, les dames fon't beau( coup pour les pauvres; pourvu qu'elles reconnaissent
" dans une sceur un vrai divouement avec l'humiliti
"( que notre bienheureux PNre nous recommande dans
c nos rapports avec les bienfaiteurs des pauvres, leur
a bourse est ouverte pour elle, et tous les besoins de
u ses pauvres sont satisfaits. »
Ce n'est pas A Verviers seulement que, sous le coup
des violences exthrieures,,se firent, A l'poque de la
R&volution, des separations. Que de fois, des Communaut6s qui s'appellent S(eurs de la Charite de telle
ville, on a Soeurs de la Charit6 plackes sous le patronage de saint Vincent de Paul ,, jadis, vivaient de la
mýme save que la g-ande Comumunauti qui a recu les
Regles donn6es par saint Vincent de Paul lui-mime et
expliquies par lui!
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Apres la Belgique, mentionnons la GRANDE-BRETAGNE.

C'est en l'annde 1859 que fut 6tablie la premiie
maison de Filles de la Charit6 dans la capitale.
Lorsque mourut, en 1898, la soeur Chitelain, Franaise
de naissance, premiere supirieure de la maison
ouverte a Londres en 1859, on publia une notice biographique oh sont racontds en detail les debuts biea
modestes et parfois pittoresques de cet Rtablissement.
Que de maisons florissantes ont commenc6 d'une
maniere analogue! Nous transcrivons ce r6cit publiC
dans les Annales, t. 63, p. 397 et suivantes :
i Le cardinal Wiseman' etant venu k Londres en
185o, 6poque oui il a plu a Dieu de ritablir la hibrarchie catholique en Angleterre, ce grand prilat disirait beaucoup ambliorer I'6tat deplorable, surtout au
point de vue spirituel, oui les pauvres se trouvaient en
certains quartiers de cette imknense cite. II chercha
des ordres religieux pour I'aider dans cette grande
entreprise; mais plusieurs, pour une raison ou une
autre, s'excuserent. Quelques dames pieuses, qui s'occupaient des bonnes ceuvres, lui suggkrerent de faire
-appel aux Filles de la Charit ; et le Reverend PNre
(plus tard cardinal) Manning, qui venait de fonder sa
Congr6gation des Oblatesde Saint-Charles, appuya
beaucoup ce projet.
u On se demandait s'il serait*possible pour lessoeurs
de sortir dans les rues de Londres avec leur habit. Une
loi interdisait de porter publiquement I'habit eccl-.
siastique; et quoiqu'elle ne s'6tendit pas aux religieuses, celles-ci n'osaient guere paraitre, de peur de

s'exposer aux injures des protestants, car I'esprit
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public etait alors presque partout tres monte contre le
:catholicisme. Cependant, on avait reussi a ktablir les
Filles de la Charite a Sheffield ; et alors, pourquoi, se
disait-on, ne pas essayer aussi A Londres ?
" Le cardinal donna son consentement, et les dames,
principalement lady Georgiana Fullerton, demandirent
A M. le Superieur general, alors M. Etienne, trois
Filles de la Charite, pour commencer a Londres les
-euvres de leur institut. Apres quelques n6gociations,
l'oeuvre fut accept6e, et, le 22 juin 1859, deux sceurs,
soeur Marie Chltelain et sceur Vincent Farrell, arriverent & Londres. Lady Georgiana, toute contente et
toute fiire, mais peut-6tre non pas sans quelques appr6hensions de 1'effet que cette apparition causerait, vint
les chercher elle-meme h la gare et les conduisit dans
sa voiture a sa maison.
i Or, il parait que les bonnes dames n'avaient pas
encore reussi ~ trouver une habitation convenable pour
les sceurs; et I'une d'elles, r&cemment convertie, leur
offrit une maison qu'elle avait louse dans une petite
rue du quartier de Westminster, dans un milieu tres
pauvre et tres miserable.
i Elle avait 6tabli, dans une partie de cette maison,
une buanderie pour donner du travail aux pauvres
femmes du voisinage ; et les sceurs pouvaient, pour le
moment, habiter' le reste de cette demeure. Le soir
meme de leur arrivie, les deux sceurs y 6taient complktemept installies. Une jeune fille, qui 6tait la mattresse de la petite 6cole catholique de la paroisse,
s'offrit pour les conduire a 1'6glise, afin d'y assister
au salut; mais a peine les deux cornettes avaient-elles
paru dans la rue, qu'une foule s'assemblait avec des
cris menacants. Heureusement quelques soldats se
pr6senterent et firent une escorte aux sceurs jusqu'~
1'6glise; ils attendirent leur sortie, pour les recon-
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duire en suret6 a leur pauvre petite maison. Pendant
quelque temps, ces braves soldats (ils avaient, paraitii, connu les Filles de la Charit6 en Crimie) se fireqit
un devoir de les garder; souvent, un sergent de ville,
qui avait plus d'autorit6, 6tait oblig6 de les aider pour
empcher les gamins de jeter des pierres et de la bone
aux soeurs, qui 6taient poursuivies au cris de Papist
Nuns (Nonnes papistes),etc. Pen A peu cependant, ces
pauvres gens trouverent que, si les soeurs etaient
catholiques, ellea ne faisaient de mal A personne;
qu'au contraire,-elles faisaient meme du bien a tout le
monde; les pr6jug6s tombirent et les sceurs purent
circuler librement.
" II est touchant de penser que la scur ChAtelain,
qui avait brav6 les cris, les pierres et la boue, il y a
pris de quarante ans,- et qui avait eu la mission de
poser les fondements des (Euvres de Saint-Vincent a
Londres, a en la consolation de voir ces ceuvres d6veloppies, les maisons des seurs multipliees et les
Filles de la Charit6 respect~es partout. -Ces pens6es
faisaient une grande impression sur plusieurs, le jour
de son enterrement : une longue procession d6filait
dans ces memes rues de Westminster, suivant le cer-cueil blanc qui contenait ce qui restait- d'elle sur
la terre; les soeurs marchaient quatre Aquitre, suivies
des orphelines, des enfants des classes et d'une foule
de pauvres, dont beaucoup pleuraient. Quelle diff6rence avec ce jour o6 les deux pauvres sceurs regagnr&ent, presque en tremblant, leur miserable demeure,
et se demanderent sans doute comment elies oseraient
paraitre encore dans les rues de ce Londres qui leur
avait fait un accueil si peu encourageant!
u Une troisieme smur vint bient6t augmenter la
petite famille, et, pen de jours aprs l'inistallation, la
premiere postulante se prbsenta. Cette jeune postu-
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lante, actuellement soeur sup&rieure d'une maison considerable, nous a donn6 quelques details sur ces
premiers jours de la vie de communautd.
II parait que la maison du num&ro 12 de York
street etait tout ce qu'on peut, ou plut6t ce qu'on ne
pent pas imaginer d'incommodit6, de pauvret6 et
meme de saleti. Probablement les dames n'avaient pas
eu l'intention d'y mettre les sceurs; mais, 6tant d6eues
dans leurs recherches d'une maison convenable, elles
favaient prise, faute de mieux; et pensant qu'il ne
valait pas la peine d'y faire des r6parations, on avait
simplement mis le mobilier le plus essentiel : quelques
pauvres lits, une ou deux tables et quelques chaises,
lesquelles devaient etre transportees d'une chambre
a l'autre. L'am6nagement de la cuisine 6tait des plus
simples. Dnns une vieille casserole emprunt6e on
placait un morceau de viande qu'on laissait cuire ou
non, selon les caprices du feu, sans que personne
s'en occupAt, car les sceurs avaient bien trop B faire
par ailleurs. Pour le souper, on se contentait souvent
d'une soupe faite d'avoine. Les dames venaient souvent visiter les soeurs; elles leur t6moignaient beaucoup
d'int~rft et d'affection, tachaient d'6tablir les oeuvres

et de procurer des ressources pour les pauvres; mais
personne ne paraissait penser que, pour le moment,
elles pourraient avoir des besoins personnels. La
faute en 6tait sans doute aux soeurs elles-memes, puisqu'elles 6ttient toujours contentes et gaieset ne demandaient rien pour elles; probablement personne ne se
doutait de leurs privations.
a II y avait aussi d'autres incommodites : les
pauvres. femmes, qui venaient travailler A la buanderie et sur lesquelles elles n'avaient aucune autorith, passaient et repassaient continuellement dans
I'int6rieur de la maison, puisqu'il n'y avait qu'une
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habitants : la maison etait infest6e de legions de
punaises, lesquelles avaient'&t6 trop longtemps maitresses du terrain pour ceder aux efforts des sceurs
qui cherchaient a les chasser.
(c Malgr6 toutes ces difficultis, les soeurs se mirent
au travail avec courage. On commenca tout de suite
la visite des pauyres et les instructions religieuses
aux enfants et aux converties. La patente de FAssociation des Enfants de Marie porte la date du 16 septembre 1859; ce qui montre qu'on s'est hite de 1'6tablir,
aussi bien que celle des Saints-Anges pour les enfants
plus jeunes. On avait lou6 une assez grande piece.
au-dessus d'une 6curie; on y montait par une espece
d'6chelle, et une creche fut 6tablie; des les premiers
jours, les meres y apportbrent leurs bebbs pour etre
soign6s toute la journ6e. Bient6t apres, les sceurs
prirent la charge entiere de quelques pauvres petits
etres dl6aiss6s.
a La m&me postulante, t6moin de ces debuts, se
souvient encore de la premiere fete de saint Vincent,
en 1859. S. Im. le cardinal Wisseman daigna venir
c616brer le saint sacrifice dans le petit oratoire de la
maison, oi Notre-Seigneur partageait la pauvret6 de
ses 6pouses. Dans l'apres-midi, lady Georgiana et
Mile Taylor, qui a, depuis, fond6 une communaut'Treligieuse, vinrent congratuler les seurs, et, pour s'associer
a la fete, elles prirent une tasse de the sots un pauvre
arbre bien noir et fane, seul ornement de la petite
cour de la maison. La postulante 6tait toute fiere de
porter dans ses bras le premier bhb6 de la creche, qui
etait sans doute l'objet de I'admiration des bonnes
dames.
, Un des premiers amis de nos sceurs 6tait le
R. P. Manning, alors superieur des Oblates de Saint-
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Charles, qu'il venait de fonder a Londres. Ce saint
pretre, depuis si connu et si v6n6r6 sous le titre de
cardinal Manning, venait souvent dire la messe pour
nos saeurs, et fut aussi leur confesseur. L'oratoire
6tait si petit que, pour se confesser, les soeurs attendaient leur tour dans l'escalier. Jusqu'1 la fin de sa
longue vie, Ie cardinal s'est toujours montri l'ami des
Filles de la Charit6. Pendant plus de vingt ans, il n'a
jamais manqu6 de venir les bWnir a chaque fete de
Saint Vincent, alors que, au lieu de deux dames, la
chapelle recevait la foule press&e des amis de nos
sceurs et que le premier b6b6 6tait remplac6 par
quelques centaines d'enfants.
a Mais il faut revenir A 1859. Une seconde postulante s'6tait pr6sent6e ; c'6tait une jeune fille de
vingt-quatre ans, accoutumbe a toutes les commodit6s d'une vie ais&e et ayant toutes les qualit6s pour
plaire an monde; mais elle 6tait tellement gaie et
avait tant d'entrain au milieu des privations et de la
pauvrete rielle de nos seurs, que le bon P. Manning,
la trouvant un pen trop bruyante, demand4it & ma
sceur Chatelain, avec quelque inquietude, si elle
pensait la garder. Heureusement, la bonne soeur
Chitelain sut l'appr6cier; car la jeune postulante etait
notre bonne sceur Robinson, qui a 6t6 pendant bien
des ann6es une excellente sceur superieure; elle est
morte le jour de la f&te de l'Immaculbe-Conception
r896, laissant- le souvenir de la plus douce idification.
cc Enfin, les seurs quitterent York streel, les dames
ayant lou6 une maison convenable, dont on prit possession le II juillet 186o. Des lors, leur nombre
montait A cinq on six, et les ceuvres avaient pris
quelques d6veloppements. 04 commencait A recevoir
quelqses orphelines, et une petite classe fut ouverte
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pour les jeunes filles de moyenne condition qui etaient
exposies k fr6quenter les &coles protestantes. Une,
autre oeuvre bien int6ressante commenja aussi vers ce
temps : c'6tait une classe du soir pour les gartons et
m&me pour les hommes de la classe la plus inf6rieure;"
ils venaient volontiers passer la soiree a apprendre a
lire et ecrire, et surtout ils recevaient 'instruction
religieuse; beaucoup de ces hommes ne savaient absolument rien. On s'6tonnait de voir comment ces
pauvres gens, les plus grossiers qu'on puisse imaginer,
etaient dociles comme des enfants avec les soeurs.
Cette oeuvre, qui-a toujours continue, a fait et fait
encore beaucoup de bien.
a DIs son arrivie k Londres, la soeur Chitelain fut
tres estim&e, non seulement des dames, mais aussi des
eccl6siastiques et de tous ceux qui avaient des rapports avec elle. A cette 6poque, elle ne pouvait dire
que quelques mots d'anglais; mais son air de recueillement, son humilit6, et surtout sa charit6 et son
d6vouement aux pauvres, avaient gagn6 le respect de
tout le monde.
a Cependant, la position de nos soeurs a Londres
6tait encore trbs pr&caire; rien n'etait solidement
&tabli. La maison de Park street avait &t6 louee par
les dames pour trois ans; mais, le local etant tres
6troit, les ceuvres ne pouvaient pas s'y d6velopper et.
les ressources 6taient tout a fait incertaines- Le bon
Dieu a voulu b&nir les ceuvres de saint Vincent, et il
avait choisi son instrument, lequel est toujours resti
si humble et si cach6 qu'il est encore presque inconnu.
Si les ceuvres de ios soeurs ont 6t6 vraiment ktablies
sur un bon pied a Londres, on le doit en grande partie
& Mlle Catherine Eyston, qui, sous le nom de seur
Augustine, a pass6 biew des ann6es en communaut6;
humble, simple et d&vouee,
elle a reussi . st bien

-

557 -

cacher ses bonnes euvres que presque personne n'en
a eu connaissance.
a Au moment oi les dames se demandaient comment trouver les moyens d'tendre les oeuvres des
seurs et d'assurer I'avenir, cette bonne demoiselle
offrit non seulement sa fortune, mais sa personne.
Elle n'&tait plus jeune, et avait passe sa vie jusqu'A
trente-quatre ans dans toutes les aises de cette vie
tranquille et confortable des families distinguees
d'Angleterre; pendant bien des ann6es, elle avait
dirig6 le chateau de son frere et faisait du bien autour
d'elle; mais elle sentait que Notre-Seigneur demandait quelque chose de plus, et, pouss6e par la grace,
elle entra au postulat et devint Fille de la Charit.
a Elle trouva la maison encore si pauvre qu'il n'y
avait pas de chaise pour la postulante. Pour s'asseoir,
elle devait transporter une biche de bois de la
chambre de communaut6 au rifectoire.
i Elle donna, de suite, non seulement le n6cessaire
pour la maison de Parkstreet, mais encore une somme
considbrable pour acheter un terrain, et on commenca
la construction d'une maison. Le 3 mai 1863, les
sceurs, avec leurs quelques enfants, en prenaient
possession, quoique 1'6difice ne flt pas entidrement
achevr.
Bient6t, le nombre des orphelines monta A
plus de cent, et les oeuvres de saint Vincent s'organiserent, c'est-a-dire la visite des pauvres de deux
grandes paroisses, une creche, I'orphelinat, les classes
de jour et du soir, 1'instruction religieuse pour les
convertis, diverses associations. .Un peu plus tard, un
fourneau fut ouvert pendant les mois d'hiver de
chaque annie, et des centaines de pauvres, hommes,
fenmmes et enfants, y regoivent la soupe et du pain.
Smur Eyston, ayant pris 1'habit, fut placee d'abord A
Boulogne; puis elle revint A Londres, A la maison de
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a Carlisle Place ), oh elle se divoua au service des
pauvres. Son humilit6 6galait sa charit6; elle prenait,
comme lui revenant de droit, tout travail dur ou repugnant; enfin, elle etaif. entierement devouie aux
pauvres. Elle est morte en f£vrier 1895, laissant un
grand vide dans la petite famille de cCarlisle Place ,.
ccQuoique les oeuvres, qui avaient commenc6 si
humblement, se soutinssent, ce n'etait pas sans peine;
la maison de Carlisle Place a toujours 6t6 vraiment la
maison de la Providence, puisqu'elle n'6tait pas
fond6e et subsistait an jour le jour. Le cardinal
Manning avait bien dit a la sceur ChAtelain : u N'ayez
« pas peur; vois 6tes tres riches, votre banque, c'est la
c Providence, et le bon Dieu ne vous laissera pas
' manquer.
t Le bon P. Etienne a toujours pris un int6rat
particulier a la fondation de Londres. D6Aj, en 1863,
il vint visiter nos soeurs. On peut imaginer le bonheur
avec lequel elles recurent sa visite, surtout la soeur
Ch&telain, qui avait une venrration profonde pour ce
bon Pere, dont les lettres et les encouragements la
soutenaient dans toutes ses difficultis. Par humilit6
et par d6tachement, toutes ces pricieuses lettres
avaient 6t6 d6truites avant sa mort; une seule a etC
trouvee, dans laquelie nous lisons ces lignes : i Oui,
a ma chbre fille, une belle mission s'offre A vous dans
c la Grande-Bretagne, ou la Compagnie est destin&e
k operer un bien immense; mais, c'est a la condition
f de proc6der avec prudence et sagesse, et surtout de
a tout bien etablir et de tout faire selon I'esprit de
(t saint Vincent. ,
« Ces lignes, ecrites en 1867, se sont admirablement
r6alis6es, puisque, depuis ce temps, prbs de cinquante
maisons ont 6t0 6tablies dans les Trois-Royaumes; et
it a plu a Dieu de se servir d'instruments, faibles en
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eux-m&mes, pour faire des ceuvres qui procurent sa

gloire et le salut de bien des Ames.

-

D'apres l'Annuaire de 1904, il y avait alors six mai-

sons de Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul A Londres. II
y en a aussi a Douvres, Liverpool, Manchester,
Plymouth et dans d'autres villes de l'Angleterre; en
Ecosse: a Edimbourg, a Lanark et en d'autres villes;
en Irlande: ADublin depuis 1857, a Cork, ACelbridge,
A Drogheda depuis 1855 et i Dunmanway.
Dans cette r6gion du nord de I'Europe, les Filles
de la CharitA sont 6tablies,en Danemark, Elseneur ;
en Holande, elles le sont a Susteren et dans quelques
autres localitis.

Jetons un coup d'ceil maintenant sur le sud de
1'Europe.
*

**

Remontant A une ipoque historique ant6rieure,
c'est-A-dire A la fin du dix-huitidme siecle, nous
pouvons constater que c'est en 1782 que les Filles de
la Charit6 entrerent en Espagne. Ce fut a Barcelone.
Voici, d'apres les Annales (tome 43, p. 212 et suiv.),
le re&it du fait et de ses vicissitudes.
a Avant 1781, I'institut des Filles de la Charit6
6tait i peine connu en Espagne. Plusieurs personnes
pieuses, touch6es par la lecture de la traduction espagnole de la vie de saint Vincent de Paul, 6prouverent
le d6sir de faire participer ce royaume aux avantages
et'aux biens immenses qu'une si sainte institution
produisait dans les autres contr6es. Elles - s'adresserent A M. Ferdinand Nualart, sup6rieur des Prctres
de la Congregation de la Mission A Barcelone, le
priant d'obtenir du Sup&rieur gen6ral de cette Compagnie I'itablissement des Filles de la Charit6 en
Espagne.
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a Une proposition aussi conforme aux d6sirs de ce
z616 missionnaire ne pouvait que recevoir son approbation. S'itant adressi aux chefs des- deux familie
de saint Vincent, il en requt une r6ponse favorable,
et il fut convenu que quelques jeunes filles espagnoles
iraient faire leur noviciat ou skminaire a la MaisonMere de Paris, et qu'elles retourneraient ensuite en
Espagne, aprbs avoir Wte instruites des devoirs de
leur vocation et formies aux ceuvres de l'Institut.
- Le 18 mars 1782, six jeunes flles quitterent Barcelone pour se rendre en France, accompagn6es par
M. Nualart. Cinq jours apres elles arrivdrent a
Narbonne, of elles pass.rent six mois dans les etablissements de cette ville, pour y apprendre la langue
et faire lear postulat; au mois d'aoftt, elles partirent
pour Paris. Au bout de six mois.pass6s au seminaire,
on leur donna l'habit des Filles de la Chariti, et elles
furent placies dans diverses maisons pour s'y exercer
aux fonctions de leur sainte vocation jusqu'en I'annie
1790. A cette epoque, M. le comre de Fernan-Nufiez,
ambassadeur d'Espagne pres la cour de France, 6crivit
a M. le comte de Lacy, capitaine general de la province de Barcelone, pour lui annoncer le depart
prochain de six soeurs et le prier de- les placer i
1'hopital general de cette ville. Depuis quelque temps,
une dame riche, seur da marquis de Sardafiola, &tait
d6c6d6e a Barcelone et avait laiss4 un legs consid- ,
rable aux administrateurs de l'hBpital. Or, plusieurs
personnes pieuses et charitables, ayant appris que
six seurs espagnoles se trouvaient en France, allerent,
avec M. le marquis de Sardafiola, prier M. le gouverneur gineral de la province de Barcelone de faire
revenir ces sceurs, consentant a ce qu'une partie du
legs flt employee aux frais de voyage. Cette demande
fut tres agrDable & M. le comte de Lacy qui, pour
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toute r6ponse, leur donna lecture de la lettre de
M. I'ambassadeur d'Espagne & Paris. Des lors, on
s'occupa de faciliter le retour des sceurs.
, M. I'ambassadeur d'Espagne a Paris fut pri6 de

faire remettre I 250 livres a la Maison-Mere pour les
frais de voyage des six sceurs. Le 6 mai 1790, cinq

sceurs espagnoles, conduites par la soeur Jeanne
David, alors assistante a la Communaut6, partirent de
Paris; la sixiere sceur espagnole avait obtenu de
rester en France. Arrivtes A Barcelone a la fin de mai,
elles furent reques par les premieres autorites de la
ville et par les personnes de la plus grande distinction, au milieu des demonstrations d'une joie g6nerale.
a Le capitaine general les conduisit dans sa voiture
A la maison appelbe la Convalescence. Lorsqu'elles
furent reposees des fatigues du voyage, les administrateurs de l'h6pital leur confierent le soin de la salle
des femmes et des enfants trouv6s.
,c Sous la direction des sceurs, Ph6pital changea
entierement; les biens des pauvres furent gir6s avec
plus d'economie, les malades micux servis, les enfants
abandonn6s soign6s avec une tendresse maternelle.
Toute la ville de Barcelone regardait avec bonheur
ces ameliorations, aussi utiles aux pauvres qu'i l'6tablissement, et benissait les auteurs d'une si belle
institution. Cependant, cette ceuvre, qui paraissait
devoir se consolider de jour en jour, allait se heurter
ou h une hostilit6 qu'on n'avouait pas, ou &un terrible
malentendu.
AAu printemps de 'ann6e 1792, les administrateurs"
de I'h6pital blambrent plusieurs dispositions prises
par la seur David avec grande prudence, et qu'elle
dut maintenir, ne pouvant c6der sans alterer notablement les constitutions de 1'Institut.
« Le malentendu possible provenait de la notion
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communauti religieuse. Comme en Italie, on ne s'imaginait que des so0urs cloitries; et I'on supposait que
celles qui ne r1'taient pas devaient etre trait&es
comme des infirmieres laiques. Ainsi, les administrateurs non seulement s'attribuaient le droit de nommer
chaque soeur aux diff6rents emplois de 1'h6pital, mais
ils voulaient donner a chacune le traitement qui lui
6tait destine pour qu'elle pat en disposer selon sa
volonti et avec une entiere ind6pendance de la Sup&rieure. Its toucherent aussi aux vceux, voulant que
ceux que les Filles de la Cbaritd renouvellent chaque
annie, le 25 mars, ne fussent plus obligatoires. Telles
furent les difficult6s a Barcelone.
a La Superieure et quatre de ses compagnes firent
remarquer que ces propositions tendaient directement
a la subversion de lear Institut. Elles ne pouvaient les

accepter. Enfin, voyant que les administrateurs persistaient dans leurs injustes pretentions, elles abandonnerent I'h6pital le'z juin 1792 et se retirerent
dans leurs families avec la ferme rtsolution de suivre constammnent les regles de leur sainte vocation, en
quelque endroit qu'elles fissent placies par la divine
Providence. La scrur David resta a Barcelone, sons la
direction des Pr&tres de la Mission. La cinquinme
sceur espagnole se rangea du c6te des administrateurs.
a La divine Providence ne tarda pas a t6moigner
sa bienveillance aux soeurs resties fidles a leur sainte
rtgle. Avant la fin de l'ann4e 1792, on les demanda
pour I'h6pital de Lfrida et pour le pensionnat et

1'6cole publique de Barbastro.
a C'est a la d6fection de la cinquicme soeur espagnole que M. Siccardi fait allusion dans sa lettre du
2 octobre 1814 au vicaire g6n6ral, M. Hanon, lorsqu'il

dit qu'une des sceurs espagnoles s'6tait djia soustraite
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1793. Cette soeur s'appelait Francoise Cortes. Les
soears resties fid&les A leur vocation furent JosephineEsp6rance Miguel, Marie Blanc, Manuela Lecina et
Lucie Reventos. Celle-ci, se trouvant A la thte de la
communaut6 d'Espagne, transmit plus tard au Sup&rieur g6neral, M. de Wailly, et a la Sup6rieure de la
Maison-Mbre, par l'interm6diaire du visiteur des
Missionnaires, la protestation d'obhissance entiare de
toutes ses soeurs et son d6sir de reprendre les relations
directes avec les Superieurs majeurs de Paris.
(( Avant de quitter l'h6pital de Barcelone, la sceur
David avait donneJ'habit A dix sceurs, dont une seule
ne r6pondit pas A son appel lorsqu'elle fut dans Ie
cas de les r6unir pour quelquesautres itablissements.
Elle eut la consolation de replacer toutes ses compagnes avant la fin de janvier 1793 A I'h6pital de
Lerida, aux &coles de Barbastro et a I'hbpital de

Reus. »

C'ast a I'h6pital de Reus que la respectable soeur
David mourut le 18 juillet de la meme annie. Sa mort
laissa un grand vide au sein de la petite colonie des
soeurs espagnoles, surtout A cause de I'impossibilit6
ou l'on fut en France de la remplacer, par suite de la
grande R6volution francaise, qui,A cette date de 1793,
6tait dans toute son intensit6.
Malgr6 cette dure 6preuve, la petite Coinmunaut6
s'accrut de huit sujets jusqu'en 18oo. Cette petite
augmentation mit ia colonie d'Espagne A m6me de
r6pondre A de nouvelles demandes de sceurs, notamment pour Madrid.

Mme la comtesse de Montijo, presidente de l'assemblee des dames d'honneur et de merite de Madrid,
ayant appris I'Ytablissement des Filles de la Charit6
en plusieurs endroits de la p6ninsule et les grands
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avantages qui en risultaient, desira leur confin e I
soin des enfants trouv6s de Madrid. L'autorisatir"
royale obtenue, M. Cayla, Supbrieur general de&k
Congregation de la Mission, alors & Rome, accwoda
six soeurs qui furent prises dans les trois maisons dbj4
6tablies. Elles arriverent a Madrid le 3 septembie
18oo et furent installies,le meme jour, a la Maisondes
Enfants- Trouves 1 .
C'est alors que le roi d'Espagne, Charles IV, satisfait des services que l'Institut des Filles de la CharitM
rendait, voulut le lui t6moigner et cut la pensie d4
favoriser son expansion. Dans ce but, il fonda un Noviciat royal, oi devaient ktre reques toutes les jeune
filles qui, appelkes a Dieu, seraient employees aux
6tablissements du royaume. Le d6cret royal porte Idate du 8 octobre 1802. Une seule voie ktait ouverte
ain de perpetuer I'esprit de l'Institut, c'etait de
recourir i la Maison-Mbre de Paris. Le roi le fit

1 four,
Deleau adressa aux maisons de France, en faisant|
appel aux seurs de bonne volont:
9

comme nous i apprenons par la circuazcre quI e a,. I

t Mes chores Soeurs,
a Je viens vous pr6venir qu'un grand d'Espagiap
nous a fait I'honneur de venir nous demander, de IV

part des puissances de ce royaume, de leur procuref
quatre Filles de la Charit6 qui aiett assez de talent
pour former un Skminaire pour les filles espagnoles.
Nous avons regu plusieurs. lettres do demande poi.
cet objet; nous avons refus6 constamment, en assurant qu'il nous serait tres difficile de trouver de no.
sceurs qui eussent la vocation de s'expatrier. Nosrefus n'ont servi qu'i donner plus de force aux solli
1. Annales, t. 43, p. a8.
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nous avons promis de vous ecrire a ce sujet, mes chores
Saeurs. Je viens proposer A celles d'entre vous qui
auraient assez de courage, de force, de sant6, de vertus
et de talents propres pour cet emploi, et d'age competent, de trente-six i cinquante ans, de nous faire
part au plus t6t de leurs dispositions, afin que nous
puissions prendre une derniere determination. Je suis,
dans cette attente, etc.
« Signi : Saeur DELEAU. »
Mais les circonstances dans lesquelles se trouvait
alors la France, ou la grande R6volution avait disperse
le personnel de la Communaute, lequel se reconstituait a peine, ne permirent pas aux sceurs de ripondre
A l'appel qui leu'r Atait adress6.
Ce dblaissement, caus6 par le malheur des temps
que 1on traversait, mit les sceurs d'Espagne dans le
plus grand embarras. Les unes s'appliquirent a rester,
malgr6 tout, sous l'autorit6 des successeurs de saint
Vincent de Paul, les autres se tournerent du c6tl de
.'autorit6 dioc6saine et reconnurent celle de l'archeveque de Tolide.
Mais qu'ktait cette situation? Les sceurs plackes
sous l'autorit6 de I'archeveque de Tolede changerent
meme la formule des vaeux 1. Et puis, l'archeveque de
TolWde, que pouvait-il faire au sujet des Filles de la
Charit6 qui etaient hors de son diocese, et que devenait l'unitb?
Le roi d'Espagne, Ferdinand VII, pour r6gulariser
cette situation, demanda an pape que les Sceurs de
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, en Espagne, fussent
plac6es de droit sous l'autorit6 de l'archeveque de
i. Annales, t. 43, p. 470 et 692.
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Toltde. C'6tait en i816. Et le pape, u pour &tre
agr6able i SaMajest ,i,
comme il s'exprime, acquiesa
a la demande du roi. Mais deux ans suffirent pour
montrer les difficultis en face desquelles on se trouvait. Aussi, des l'annee I818, le roi Ferdinand VII
recourut de nouveau au Saint-Siege, lui demandant de
replacer toutes les Filles de la Charit6 &tabliesdans
ses Etats sous I'autoritU du Sup&rieur general de la
Mission, successeur de saint Vincent de Paul. Par un
Bref du 23 juin i818, le pape les y replaqa ' .
Puis, Ferdinand VII ayant sollicit6 l'annulation des
r6centes Regles des Filles de la Charit6 et la reprise
des anciennes Regles de saint Vincent de Paul, le
pape, le 27 novembre de la meme anne, donna encore
un Bref conforme . la demande qui lui 6tait faite par
le roi.
Depuis lors, a travers des circonstances diverses 2
que nous n'avons pas k rappeler ici, le nombre des
Filles de la Charit6 a 6t6 grandissant en Espagne,
ainsi que celui de leurs 6tablissements. En 1877, a
Madrid, le roi et la cour assistaient a l'inauguration
de I'h6pital de 1'Enfant-Jesus, confiL aux Filles de la- Charit6; et en 1879, le roi Alphonse XII et l'archeveque de Tolede etaient presents i la b6nediction de
la premiere pierre de la chapelle de cet h6pital. En
1891, la reine allait visiter les enfants pauvres a la
maison de Santa Isabel. Plus r6cemment encore, la
superieure de I'h6pital dit de la Princesa, comme
t6moignage de son d6vouement, a 1'occasion de la
catastrophe des reservoirs d'eau a Madrid, recut du
z. Ces Brets, celui du 20 mars x816 et celui da 23 juin 18t8, se trouveat
dans le Bullarium romanum. On en a la traduction dans les
Annalts, t. 43 et 44.
a. Voyez Vie de M. tienne, Paris, 1881; chap. xxv, p. 388, 396.

& leur date
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roi Alphonse XLII la d&coration u de la Bienfaisauce I . .
Les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul
ont de nombreux itablissements i Madrid. Elles en
ont aussi, et souvent plusieurs, dans beaucoup de
grandes villes de l'Espagne: Barcelone, Burgos, Carthagene, Grenade, Santander, Tolkde, Valence, etc.,
ainsi que dans de petites localites. Elles exercent
aussi leurs charitables ceuvres dans les iles des Bal6ares
et dans celles des Canaries qui appartiennent i
l'Espagne.
*

Aux souvenirs de 1'Espagne, rattachons ceux qui se
rapportent aux Filles de la Charit6 en PORTUGAL.
4 Lisbonne avait &t6 cruellement 6prouv6e par le
cholera en I856. Tous les orphelins faits par l'6pid6mie avaient ete confibs aux soins de la Soci6te consolatrice des afflig6s, qui, ne pouvant les recueillir
tous, appela b son aide les soeurs de la Charit6. Des
informations sont prises, I'autorit6 patriarcale est
consult6e,.et, en fivrier 1857, est signe un decret
royal qui approuve et autorise l'entr6e en Portugal
des Sceurs de la Charite et de deux Missionnaires, qui
seront charges de la direction spirituelle des sceurs et
se mettront eux-m&mes au service de 1'association.
Enjuin 1857, suivant le vceu exprim6 dans l'ordonnance royale, M. Etienne, Supirieur g6neral, part
pour Lisbonne afin d'y tout preparer. Log6 dans le
palais meme de la tante du roi, promotrice del'oeuvre,
bien accueilli du roi, des miuistres et du cardinalarchev&que, il est plein d'esp6rance. Pour comble de
joie, il a incorpor6 k la Maison--Mere une communaut6
i

Annales, t. 48, p. 324.
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devingt et une sceurs, dernier debris de la R6volution,
qui, s6paree 'depuis treate-huit ans, ktait demeurbe
sterile. II repasse en France.
Soudain, la fievre jaune 6clate & Lisbonne et multiplie le nombre des orphelins. On appelle les seurs a
grands cris. Elles n'hisitent pas, et, au mois d'octobre
1857, cinq d'entre elles, conduites par les missionnaires Sipolis et Miel, arrivent & Lisbonne an milieu
des morts et des mourants. c En voila qui n'ont pas
peur! ) dit le peuple Ala vue de leur courage. Elles se
mettent aussit6t A I'ceuvre, payent leur bienvenue et
inaugurent leur ministere charitable par la mort de
l'une d'entre elles. Six nouvelles seurs arrivent au
mois de d6cembre. L'infante Isabelle leur pr&te son
palais d'Ajuda pour servir d'hospice aux orphelins.
Le roi, la reine, les infantes, 'el1ite de la noblesse et
du peuple les visitent, les admirent et les soutiennent
de leurs aum6nes et de leur protection. Neuf mois
s'icoulent ainsi. Tout a coup, A un mot d'ordre, parti
probablement d'Angleterre, a-t-on dit, c'est un concert
de declamations dans la presse lib&rale, qui feint de
voir partout le monstre de la r6action religieuse, du
jisuitisme, de l'inquisition, etc., sous la blanche cornette des sceurs de la Charit6 1.
II fallut prudemment s'effacer devant Forage et disparaitre d'un milieu oi l'on esperait faire le bien.
En 1877, les Filles de la Charit6 install&es dans le
couvent de Bemfica, prbs de Lisbonne, maison illustree
par le sejaur du venerable Barthilemy, des Martyrs et
de Louis de Grenade, y reprizent le cours de leurs
euvres interrompues en 1862, et elles acceptbrent de
rendre, en divers endroits du Portugal, de nouveaux
services.
1. Maynard, t. III, p. a83; Vie de A(. &jinex,

p$40S-407.

La Rivolution de Portugal en 1910 est venue d6truire, en grande partie, leurs euvres. Daigne Dieu
hater I'heure oi elles pourront les reprendre!
*

L'ITALIE est un pays oit se sont particulirrement
multiplies les itablissements de Filles de la Cbariti au
dix-neuvieme sicle..
Voici quelques souvenirs qui se rapportent A leurs
commencements. Ce r6cit est tire d'un remarquable
ouvrage : Vie de M..Durando, pr&tre de la Mission &
Turin', lequel intervint personnellement dans ce premier 6tablissement : .
< Sur la fin du dix-huiti.me sikcle, A Montanaro,
bourg de trois mille habitants environ, pen distant de
Turin, quelques jeunes' flles se r6unirent en commun
dans le but louable de se consacrer aux pauvres, soit.
en visitant et secourant les malades A domicile, soit en
enseignant a de pauvres petites flles du peuple les
devoirs du chritien et certains travaux manuels. Elles
se plachrent, dans ce but, sous la direction di supirieur de la Mission de Turin. Eles prirent le nom de
Filles de la Charite, et solliciterent leur agr6gation a
la Communaut6 de Paris. Mais comme les temps
6taient alors si troubles en France, leur pieux desir
resta sans.effet.
" Quand la Rivolution francaise envahit I'Italie,
l'obscurit6 et I'indigence de ces bonnes filles leur servirent de defense; elles purent, malgrA les temps
mauvais et feconds en tempetes, continuer en silence
z. 11 pfdre D.rardo, Vita, etc. Torino, 1888. Cette Vie a Etc traduite
quoilue' non pas inttgralement, dans les APa4le, t. 56,
.luli6e,
e'
p. 368.
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lc pen de bien qu'elles faisaient, sous la direction de
M. Bertarelli, pretre de la Mission d'une grande pi6ti,
qui jouissait a Turin d'un grand credit, et qui, i sa
mort, se montra tres genereux k 1'6gard de la petite
Communaut6, en lui laissant une maison trbs spacieuse
et quelques fermes de 3 on 400ooo francs de revenu.
c A la fin de la tourmente revolutionnaire, quand
les missionnaires furent de nouveau rassembles B
Turin, M. Giordana prit la direction de la petite Communaut6. II I',tablit aussi a Rivarolo Canavese, et,en
mourant, il en laissa la sollicitude A son successeur,
M. Durando, qui se mit a l'oeuvre avec toute sa bonne
volont6 et fit mame une fondationi &Ivrea, pour le service de l'h6pital. Plus tard, furent 6tablies aussi
quelques petites maisons & Saint-B6nigne, k Castellamonte, a Sommariva.
" Ces maisons n6anmoins n'avaient pas de lien ni de
communication directe entre elles, de sorte que, si
les sceurs de la premiere maison, a Montanaro, avaient,
grace a M. Bertarelli, de quoi vivre commodement, il
est certain que d'autres vivaient dans la g&ne.
u Comme je l'ai dit, il y avait trop de diversit6
entre les maisons, et M. Durando le voyait avec peine.
Ce qui l'ennuyait surtout, c'etait la diversit6 d'esprit,
car, dans l'obligation oi l'on 6tait de confier la direction de ces soeurs & des pretres s6culiers, l'uniformite
d'esprit et de regle faisait n6cessairement d6faut. II
eiut bien d6sir6 les amener & cette uniformit6; mais
outre la difficulti de l'entreprise, il 6tait surmen6 par
ses nombreuses occupations de Turin et en particulier par le soinde sa maison, qu'il fallait remettre en
marche, chose qui lui tenait le plus a coeur, en sorte
qu'il craignait de n'avoir rii le temps ni la force de
sufire a tout.
t Aussi la pensee lui vint de remettre les sceurs
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leurs propres 6veques et de s'en d.charger entitrement.
a La superieure de Rivarolo, la sour Martinolo, dont
le frere, un fervent Missionnaire, est mort depuis, a
Turin, en odeur de sainteti, eut vent de la chose; elle
courut 6 plor6e a la Mission, demanda M. Durando,
et, se jetant a ses pieds : a Phre, lui dit-elle tout en
a larmes et avec un accent de desolation, Pere, ne
a nous abandonnez pas! Je ne me liverai d'ici que
a lorsque vous m'aurez promis de ne pas nous aban-

a donner et de continuer a etre pour nous un plre. »
a Ce que femme vent, dit un proverbe frangais,
4 Dieu Ie veut n, ajoute 1'6crivain italien, et, dans le
cas actuel,le proverbe se v6rifia parfaitement. M. Durando se sentit emu, attendri; il lui sembla voir dans
cette demarche d'6nergique resolution et dans ces
ardentes paroles un signe, une manifestation de la
divine volont6; il renonga a la pensee d'abandonner
ces pauvres filles.
S D6sormais, redoublant de soin et de zile, il se mit
a chercher le meilleur moyen de les amener & ce sys,
tame d'uniformitb, de regularitA et de vie religieuse
que lui-meme, bomme d'intelligence et de methode,
aux vues longues et sfres, entrevoyait deji dans son
idte. II lui sembla que le moyen vraiment efficace
itait de les incorporer le plus t6t possible a la Communaut&-Mire de Paris, et d'6tablir en consequence, a
Turin, tone maison centrale avec noviciat.
a Le roi Charles-Albert promit son concours et
accorda, des lors, une rente de 3ooo francs pour I'entretien des sours.
cc M. Durando se mit en qute et trouva une maison
avec cour et jardin. C'tait une certaine maison Vinai,
sur le boulevard du Roi, aujourd'hui le cours VictorEmmanuel. II 6crivit an Sup6rieur g6neral, M. Sa-
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Ihorgne, pour obtenir I'agr6gation, qui lui fut accord6e avec trois sceurs francaises : la sceur Ianglois, qui

fut la premiere visitatrice; la sceur Lafont, qui devait
aider la pric6dente en qualite d'assistante, et la sceur
Sordet, une sainte fille, que tous ont connue, morte
en 1871 & Saluces, et qui fut, des son arrivee, directrice du noviciat. Sous la conduite de ces seurs franraises, on en groupa plusieurs des n6tres venues de
Rivarolo et de Montanaro, et ainsi, entre l'annie 1833
et I'ann6e 1834, commencrent la maison et le noviciat, ou' passirent toutes les autres seurs, que l'on
envoyait successivement au nombre de cinq ou six i la
fois.
, Toutes cependant ne voulurent pas venir se mettre
- sous la discipline des seurs frangaises. M. Durando,
tout heureux de voir marcher si bien l'entreprise qu'il
avait tant a cceur, eut la douleur d'essuyer un refus de
la part de certaines, en particulier dans la maison de
Montanaro. Celles-ci, vivant plus a 1'aise que les
autres, prfEre~rent former une communaut6 & part,
sous l'obbissance et la protection de l'6výque d'Ivrea.
Toutes les autres, au nombre de trente environ, accepthrent I'habit et la regle, s'agr6g&rent & la Communaut6 et furent ainsi greff6es au grand arbre plant6
par la main de saint Vincent de Paul.
* Quant a l'habit, M. Durando avait essay6 de le
rendre uniforme d&s le premier jour, mais l'essai
n'avait pas rfussi. Le pourquoi de cet insucces se trpuve

dans le recit que fait tout bonnement la sceur Mattacheo, au sujet de son.transfert de I'6cole de Rivarolo
A l'hopital de Sommariva. Je rapporte volontiers ses
paroles, recueillies fdelement par une de ses compagnes. C'est un vrai monument de simplicit6 et d'idification.
a Arrives & Turin ayec notre ve6nkr Pire, dit-ellp,
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il nous conduit le lendemain & Sommariva del Bosco
pour y ouvrir l'h6pital. Nous 6tions au nombre de
quatre : seur Vergniano, sceur Euphrasie, seur Blesille et moi. Le Pere avait apport4 une boite contenant les cornettes et les collets en usage chez les seurs
de France, et le soir, quand nous fimes a Sommariva,
il nous dit : a Demain, vous revetirez l'uniforme des
" sceurs francaises; de sorte que, le matin, quand M. le
t marquis viendra avec son 6pouse entendre la messe,
, - ii voulait d6signer le marquis de Sommariva,
a fondateur de l'bhpital, - ils vous verront aller a la
a sainte table avec le nouvel habit, ce qui leur canacsera une agrbable surprise. n Toutes joyeuses et
empressCes, nous primes la boite et, 1'ayant ouverte,
nous nous exerc&mes de plusieurs manieres. Apres
bien des efforts, on riussit enfin a mettre le toquois,
mais cette immense piece de toile empeske qui devait
former le chapeau ou la cornette, tourne par ci, tourne
par 1U; nous y restimes jusqu'I onze heures sonn6es,
sans pouvoir riussir, en sorte que,lelendemain, toutes
mortifi6es, nous allimes i la sainte table avec le voile
accoutume.
c A la fin de la messe, le Pere nous demanda :
a D'oft vient, mes filles, que vous n'avez pas mis la
a cornette f Nous lui dimes notre insucces, occasionnf
par la longue piece de toile. a Est-ce possible? s'&criau t-il, apportez-moi la boite, voyons un peu! »
a Nous la remimes avec satisfaction, mais lui aussi,
le bon Pere, quand il en fut a l'ktoffe qui devait former
la cornette, tourne et retourne; il ne sut comments
s'en tirer: il remit chaque objet a sa place, en disant:
a Patientons un pena attendons l'arriv&e des sceurs
, francaises, elles nous enseigneront le procde. ) *
« Cependant, le pouvel 6tablissement de la maison
Vinai, a Turin, allait prosp6rant chaque jour, et d6ji
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se presentaient de jeunes postulantes. Charles-Albert,
qui ne le perdait pas de vue, satisfait de ces heureux
debuts et plein de conflance en la capacit4 et la prudence de M. Durando, manda notre confrere auprbs
de lai pour lui manifester son disir de voir les Filles
de la Charit6 h la tete des h6pitaux militaires du
royaume. A cette ouverture, M. Durando, dontla regle,
qu'il avait apprise de saint Vincent, 6tait de ne jamais
enjamber sur la Providence, se montra dif&cile et fit
d'abord agr6er ses excuses, en se rejetant sur le petit
nombre des sceurs et sur l'inexperience des plus jeunes,
dont la-formation itait encore incomplete.
c II faudrait, conclut-il, leur adjoindre un plus
c grand nombre de Francaises deja aguerries et
,t faqonnies &toutes les ceuvres.
" - Eh bien! r6pliqua le roi, faites-en venir
c d'autres.
u - C'est un bon conseil, Majesti, mais les resc sources nous manquent.
Quelles ressources? Je pourvoirai moi-meme
u « aux ressources. )
( Dans ces sollicitations pressantes, dans cette bienveillance et cette g6nrosit -dusouverain, M..Durando
vit la volont6 de Dieu; il s'entendit ayec le Pare
g&inral, fit venir d'autres sceurs de France, auxquelles
s'adjoignirent quelques-unes des notres, et, de par le
roi, 1'hopital militaire de Turin leur fut aussit6t conf6.
Cela eut lieu en l'ann6e i835.
ct C'tait chose nouvelle alors en Italie que de voir
des religieuses au milieu des soldats, allant, venant,
circulant, alertes et digagees, autour des malades,
ti-aitant avec ceux-ci, les chirurgiens, les pharmaciens, r6glant les d6penses, surveillant les gens de
service, tenant les comptes, maintenant l'ordre et la
discipline, en somme, faisant marcher un -vaste-: ta-
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blissement de cette nature avec la regularit6 et la precision d'une horloge. Ce spectacle, comme tout ce qui
est nouveau, fut d'abord I'objet d'un itrange 6tonnement, je dirai meme, chez certaines ames pusillanimes, un sujet de scandale.
« Satiafait de li binne rýussite etdes heureux succes

des sceurs, Charles-Albert songea d&finitivement A les
itablir dans Turin. II se mit d'accord, selon l'excellente
coutume de ce temps-la, avec l'autorit6 ecclisiastique
et donna aux Filles de la Charit6 le couvent des Pires
Servites, dans le faubourg de Saint-Sauveur. Les Servites furent transf&res a Saint-Charles, oi ils continuent encore de nos jours i desservir cette paroisse.
Le roi voulut, en personne, mettre la Mere Langlois et
ses flles en possession d, nouveau domicile; il continua pendant des annees A leur accorder des subsides
abondants, et toujours, tant qu'il vicut, elles jouirent
de ses faveurs et de sa bienveillance. »
Tel est le r6cit de l'auteur de la Vie de M. Durando.
a Des lors, les sceurs furent mises Ala tate d'h6pitaux 4 Turin, & Carignan, A Genes et a Oneglia, oi
elles fonderent des &coles ainsi qu'a Castellamonte.
A Leur conduite heroique pendant le chol&ra de
1835 leur valut de nouveaux 6tablissements, h6pitaux
pour malades ou enfants trouvhs, ecoles, onvroirs,
asiles, &Turin, ANice, ARacconis, A G&nes, A Savone,
A Plaisance, A Acqui, AGrugliasco,i Sienne, A Parme,
a Mondovi, A Alexandria, A Saluces, A Lugano, a Florence, AFermo, A Chieri, i Rondissone. Elles sortaient
ainsi du Pi6mont pour se repandre dans les duch6s et
remplir l'Italie comme la France. Elles s'tablissaient
a Naples en 1843; A Macerata, dans les Etats pontifcaux, en 1846, et a Rome en 185o1.
i. Maynard, Saint Vincent de Paul, 3* 6dition, t. II,

p. 346.
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De 1'Italie continentale les Filles de la Charitt

allkrent dans l'ile de Sardaigne, a Cagliari, a Sassari;
et, en Sicile, a Palerme, A Catane et dans d'autres
villes.
La creation pour les Filles de la Charit6 de plusieurs
centres en Italic parait avoir favoris6 I'accroissement
du personnel. A Turin, & Sienne, A Naples out etk
cr6es des administrations provinciales et dans chacune
de ces villes a 6ti itabli un noviciat ou siminaire de
Filles de la Charite.
Nous venons de mentionner le noviciat de Turin. A
Naples, c'est A la suite des d6marches d'un Lazariste
de cette ville que, sur la demande de la municipaliti,
en 1343, huit Filles de la Charit6 furent envoyees de
Paris. Au mois de septembre, elles s'embarquerent, et,
au commencement d'octobre, elles arriv4rent a Naples.
La municipalite avait envoye des voitures pour les
conduire a la petite maison qui leur ktait destin;e;
des personnes distingu6es les y attendaient, et entre
autres le maire, qui leur t6moigna la plus grande bienveillance. IL va sans dire, que, dans les rues oit les
soeurs durent passer, le bas peuple accourait en foule

pour voir les Monacke francesi col gran cappello bianco,
a les soeurs francaises avec leur grand chapeau blanc),.
On d6buta par une 6cole. Les commencements de
l'ecole furent bien p6nibles pour les seurs; elles
avaient affaire A des enfants tout A fait-pauvres, qui
parlaient un langage particulier, presque impossible
A comprendre A ceux qui parlent italien, et surtout a
des Francaises arrivant sans connaitre la langue. De
plus, comme ii n'y avait pas encore A Naples d'6coles
l66mentaires, les livres manquaient. Les sours durent
donctraduire oralement en italien leurs livres frangais,
pour instruire leurs enfants. Celles-ci, heureusement,
se montrant tres dociles et desireuses de r6pondre au
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qui leur furent donn6es; elles prirent aussi gout a la
propret6 et a l'ordre. Peu de temps apres l'etablissement de I'6cole, commenqa un ouvroir. Lorsque les
enfants 6taient suffisamment instruites, elles passaient
a cet ouvroir pour apprendre a coudre et pour se
Sformer a tous les travaux manuels utiles a une femme.
C'est au Inois d'aout de I'annae 1857 que fut acquis
par les smurs le terrain sur lequel allait s'6lever la
maison provinciale de Naples.
Ce terrain tait situ6 non loin de la petite maison de Chiaja; c'6tait un vaste champ sans culture, ou les
soeurs allaient cueillir des simples pour composer leurs
remZdes. Ce terrain fut achet6 par le marquisde Rende
au sieur Guercia, ainsi que la bitisse qui y 6tait attenante, et qui fat payte par Miles Fonton, insignes
bienfaitrices

de la Communaute des Filles de la

Charitk.
A peine, en 186o, les seurs 6taient-elles installies
dans leur nouveau local, que la guerre et les 6pid6mies
les r6clamwrent dans les ambulances. La digne soaur
Coste, visitatrice provinciale, se multipliait et donnait
d'admirables exemples de courage et de genbrosit&.
Dieu la mit a de cruelles 6preuves en permettant que.
les seurs fussent atteintes A leur tour du typhus,
gagn6 aupres du lit des malades. Trente-trois succomberent. Ces g6nbreuses victimes du d6vouement furent
comme une semence f6conde de charit6; et la province
de Naples, 6close, pour ainsi dire, au milieu des
guerres, des 6pidmnies, des deuils, est maintenant en
plein 6 panquissement

1

Un autre centre provincial de la Communaut6 des
Filles de la Charite fut cr66 en Toscane, & Sienne.
. . Annais, t. 65, p. 455.
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En 1843, le gouverneur de Sienne, autoris6 par le
grand-duc de Toscane, demanda des Filles de la Charite, dans le d6sir de faire connaltre aux Toscans " ce
que peut la charite de Jesus-Christ n. Ce sont les
propres expressions de cet excellent homme. Douze
sceurs furent envoybes qui prirent le service aupres
des femmes malades dans ]h6pital de Santa Maria
della Scala, a Sienne. Survint la Revolution de 1848
et les soeurs durent rentrer & Turin.
Elles revinrent a Sienne, reprirent la direction de
I'h6pital, et le tres estim6 P. Pendola leur confia son
etablissement des sourds-muets. Nous y avons constat6 les tres heureux r6sultats obtenus pour aider des
jeunes filles sourdes-muettes a entrer en relation avec
les personnes qui leur adressent la parole.
En 1856, la maison de Saint-J6r6me a Sienne fut
irigie en centre provincial. Et, aprEs une interruption,
la province de Toscane fut r6tablie en 1875 avec son
noviciat ou s6minaire. Les regions d'Italie qui, pour
les Filles de la Charit6, dependent de la province de
Sienne sont la Toscane, les Marches, l'Ombrie et les
Romagnes '.
Et ai Rome, le grand centre religieux, y avait-il, a
.cette 6poque, des Filles de la Charit ?
Les Filles de la Charit6, introduites en Italic d6j&
depuis quelques ann6es, n'arriverent a Rome qu'au
commencement de 185o. Mais, durant ce demi-siecle
qui vient de s'6couler, que de chemin parcouru! Elles
y venaient, r6alisant un d6sir de Pie VII, qui avait
appris k les apprecier pendant son s6jour en France ;
Elles y venaient 6galement combler une lacune :
-Rome, si grande entre toutes les villes, jusqu'au com1. Annaks, t. 67, p. z89 et suiv.
2. Maynard, Saint Vincent, 6d.
Pie VII, dd. x83o, p. 36o.

x886,

t. III, p. 3 46; Artaud, Vie de
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hospitalier de femmes ayant pour but principal de
soigner les malades. Ce vide itait vivement senti par
ceux qui avaient 6t6 a meme de voir ailleurs les hospices et icoles dirig6s par des sceurs et qui les
comparaient aux 6tablissements de la cit6 pontificale .
Voici ce que le P. de G6ramb, qui avait rempli un
r6le important dans le monde, 6crivait,en 1841, dans
son Voyage de la Trappe.d Rome, p. 33 : u Rome reste
superieure a la France par le nombre d'asiles qu'elle a
ouverts & 1'humanit6 souffrante, par les sacrifices
qu'elle a faits pour les fonder et les enrichir, par son
zelei les desservir, par les privations que les Romains
s'imposent souvent pour les soutenir; que serait-ce
done si elle poss6dait ce qu'a la France, qui, en ce
point, me parait plus heureuse, car elle possede un
tr6sor, que Rome ne connait pas, toute digne qu'elle
est d'en jouir; ce tresor, c'est I'institution des Filles de
la Charit6. AhI je le dis avec attendrissement, avec
reconnaissance, Vincent de Paul a donn6 & la charit&
en France un caractere de dignit6, une nuance de delicatesse dont ele manque meme au centre de la chr6tient6.
(c En parcourant les rues de la ville sainte, je cherchais de tous mes yeux une blanche coiffe de lin, un
de ces visages d'ange, un de ces chastes fronts, une
de ces mains pures... Cette rencontre m'aurait fait
tressaillir; que n'aurais-je pas donn6 pour la d6couvrir, cette modeste fille, la mire des pauvres, la consolation des afflig6s? N'en trouvant pas, je me suis
6cri6 plusieurs fois :0 Rome! si grande entre toutes
les villes, il te manque d'avoir donnA le jour a saint
i. Annales, t. 65, p. 33, 364.
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Vincent de Paul, ou d'avoir ouvert tes portes a ses
enfants. , Un 6crivain francais ajoute :
c Ceci s'explique cependant facilement; en Italie,
on n'admettait guire que les religieuses cloitr6es, et
l'on avait peine a comprendre les saintes audaces de
saint Vincent de Paul jetant ses flles au milieu des
flots tumultueux du monde . »
On n'6tait pas alors habitu6 comme aujourd'hui a
voir des religieuses aller et venir dans les rues de
Rome, et les Filles de la Charit6 furent, au debut,
l'objet de plus de prevention que de bienveillance.
C'est la maison de Sant'Onofrio qui fut, a Rome,
leur premier 6tablissement. Voici comment.
Don Carlo Torlonia entretenait un Conservatoire, on appelle ainsi en Italic les orphelinats, les ouvroirs
de jeunes filles, - sur la salita Sant'Onofrio (montee
de Saint-Onufre). Dans un voyage que don Carlo fit
a Paris, M. de Maurey lui ayant fait visiter les orphelinats tenus par les Filles de la Charit6, il constata leur
sup6rioriti sur celui qu'il entretenait a Sant'Onofrio,
et il r6solut d'appeler les Filles de saint Vincent a
Rome; mais, sur ces entrefaites, il mourut.
C'est alors que le prince Alexandre Torlonia, son
frere, connaissant la volont6 du-defunt, la raalisa. Des
Filles de la Charit6 parties de France pour un
ttablissement a Naples, que les 6v6nements politiques
emp&cherent de r6aliser, furent envoy6es par les sup;-rieurs de Paris prendre a Rome la direction da conservatoire Torlonia, conduites par la sour Chevrolat,
qui vit cet etablissement accroitre notablement ses
oeuvres et le bien qui s'y fait, depuis 'ann6e 185o oh
les sceurs arriv;rent.
x. L. Lallemind, Histoi
1878, p. 303 et sui.

de la C•wriUj , Rome, Paris, Poussielgue,
'
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Entre les autres maisons de Filles de la CharitA i
Rome, il faut ici noter Ih6pital pontifical de SainteMarthe du Vatican.
Lorsqu'en 1884 le choldra s6vissait en Italic et
menaýait Rome, le Saint-Pere acheta le local de
Sainte-Marthe, faisant suite i la sacristie de SaintPierre du Vatican, pour y pr6parer, sous la direction
de son m6decin Ceccarelli, un vaste h6pital avec tous
les am6nagements r6clames par les progres de l'art
medical. Les Filles de la Charit6 choisies pour cela
vinrent, au nombre de quatre, offrir gratuitement leurs
services. Mais Dieu se contenta du sacrifice materiel
et 6pargna A la ville les horreurs du fl6au. Cependant
la bonne Mere Louise Lequette, venue pour organiser
cette oeuvre, 6tant partie apres quelque temps, les
sceurs conservyrent les clefs de la maison et continuirent a prendre soin du mobilier et de la lingerie.
A l'occasion du Jubil pontifical, de nombreux pllerinages-se rendant a Rome, L.on XIII eut la pensie
deleur offrir l'hospitalit6 dans cette maison. La France
entra la premiere dans ce grand mousement par un.
pelerinage de six cents ouvriers, venus, en octobre 1887,
voir le successeur de Pierre- A cette premiere manifestation de foi en ont succ6d6, depuis, un grand nombre
d'autres de la part de toutes les nations catholiques.
A l'administration de la maison Sainte-Marthe se rattache celle du grand refectoire du Belvedere.
Les sceurs sont charg6es de pourvoir a l'ordre et i
1'entretien de l'etablissement, de tout organiser pour
y recevoir les plernns, les loger et nourrir convenablement. Pendant la durie des grands pilerinages, les
Filles de la Charit6 des autres maisons de Rome et
m6me des environs viennent preter leur charitable
concours aux seurs affectees &Sainte-Marthe, et, dans
maintes circonstances, le Saint-Pere a tenu a leur en
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t6moigner lui-meme sa satisfaction et sa reconnaissance.
En dehors des pilerinages, les sceurs trouvent
encore le moyen de s'occuper de la visite des pauvres
du quartier. Ce sont elles, 6galement, qui sont chargbes de l'office sanitaire pendant les grandes c6r6monies pontificales.
L'ceuvre est sous la haute direction d'une commission, dont un cardinal est le pr6sident.
Les Annales de 1902 (p. 200), donnant la statistique
des 6tablissements de Filles de la Charit6 en Italie,
disent: (cActuellement la province de Turin a 218 maisons; celle de Naples, 175; celle de Sienne, i58. Dansla ville de Rome, il y en a 14. P
Ce qui donne, en Italie, le total tres consolant de
565 maisons, a cette date-la, Ce nombre s'est encore
accru.

EUROPE
FRANCE

PARIS
7 aai. - La nort vient encoze noes visiter. Apars
Y. Veneziani, apres le frire Doiresne, voci que
notre Maisoo-Mire donne an ciel ceini qui fat longtemps le doyea de notre infrmerie. C'est M. JlesRaoul Bareas, na, Ie 13 aoit iS65, a Paris, chassee
des Martyrs, tot pres da liheao s'ei• e aujourd'hai
Ja magnifique basilique du Sacr6-Ca*r. A la fi deses
tudes secondaires, qa'il fit an petit semnaire de
Nice, alors tena par les n6tres, ce regrettt coafrire
entra an s&minaire interne de Dax, oi il fat reja le
2 avril i883. Deux ans apris, Ie 5 aril, i se lait & la
Compagnic par les saints Vetx.. On a raconta
que,

iozsqn'il apergat des bceufs trainer ane charmette,
I'&onuemeat se maia chez Ini a une certaine craute.
II avait ve des lions, des tigres, des ours, des
k.phants, mais ii ne savait pas encore ce que c'4tait
que des bmcfs. On en rit, il en rit lai-ame. Si Ie fait
-st exact;il montre que,si les provincianx font parfos
,preuve de naivet6 & Paris, ks Prisiens oat besoi

dindulgence en province.
M. Bareas passa tout son temps d'itndes A Dax.-

-tait bien done : intelligence ouverte, m6meoie he&reuse, imagination briilante; it cocevait, &riwait t
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parlait f~cilement. Les sciences abstraites n'6taient
pas son fort; a la philosophie et aux matbhmatiques
il pref6rait la littbrature; a l'rudition en profondeur,

I'&rudition en 6tendue. En g~nbral, ii rdussissait bien
dans ses examens. II v avait de l'616gance dans ses
manieres; aussi fut-il choisi comme maitre des c&remonies par un directeur qui aimait beaucoup les
belles c6remonies. 11 6voluait, dans le chaeur avec
grace, avertissant discrktement, sans que cela parEtt au
dehors, les clercs trop novices, qui n'avaient pas
encore pris le pli.
II. ne prachait pas mal; toutefois, ses sermons
manquaient de chaleur, de nerf et d'accent; le ton
Atait trop monotone.

A la fin de ses 6tudes, son directeur, M. Rouvelet,
le caractbrisait ainsi : a Un des meilleurs itudiants de
Dax. Jugement droit, que I'exp•rience milrira; caracthre sensible et affectueux; actif et entreprenant;
dbvouk A la besogne, s'il est bien lanc6; ce qui arrive
lorsqu'oh lui montre de l'estime, de l'affection, de la
confance, ou lorsque, dans.uae oeuvre dont il a la
charge, son amour-propre est en jeu. II s'est fait generalement aimer de ses confreres et s'est concilie des
sympathies tres vives. Bonne tenue, manieres engageantes. Dans les grands s6minaires, il ach&verait son
&ducationspirituelle et trouverait plus de ressources,
ppur etre surnaturel et vraiment pieux, que dans lespetits. Dans les deux aeuvres, il aimera 1'6ducation
plus que linstruction, et l'enseignement plus que
1'6tude; car il a besoin d'aimer et d'agir. H est attachant et i s'attache. Sa trempe physique et moralene
le dispose pas aux Missions 6trangeres dificiles et
plrilleuses. 11 est important qu'il d6bute dans une
maison rkgulibre, sous un sup6rieur bon et ferme,
avec lequel il puisse ais6ment s'ouvrir et recevoir une
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paternelle direction. 11 a besoin de la vie commune,
qu'on ne trouve guere en France que dans les grands
et petits s6minaires. Dans la conduite des autres, il
ne manquera pas de nerf et d'autoritk, ni de savoirfaire. )
Nous avons tenu a reproduire ce portrait, k cause
de sa remarquable exactitude. Le directeur s'6tendait
un peu sur les d6fauts; M. Bareau en avait, et ces
d6fauts venaient, en gn&ral, de I'excrs de ses qualitis.
Nous n'avons pas a suivre M. Rouvelet sur ce terrain.
Disons seulement que tel htait alors M. Bareau, tel il
restera toute sa vie, en accentuant, toutefois, certains
traits de son caractere.
Le P. Fiat comprit avec raison que le jeune pretre
n'6tait pas fait pour les grands s6minaire*; il le placa,
en !8go, an collige de Montdidier, sons la paternelle
direction de M. Chefdh6tel. M. Bareau testa sept ans
dans son premier poste; puis ce furent trois ans
d'enseignement au Berceau. En 19oo, s'ouvrit pour lui
pne nouvelle vie, la vie des missions. 11 dobuta a La
SRochelle, continua & Bordeaux I'ann6e sulvante, passa
- Liege en 1908 et enfin fut appeli i la Maison-MWre
en 19og.
Sa sant6 ne pouvait plus supporter les fatigants
travaux des missions. Une.ob6siti pricoce genait la
libert6 de ses mouvements; il lui fallait, sinon le
repos, du moins des occupations plus reposantes. Une
cure a Saint-Remy-lez-Chalon lui fut salutaire.
Quelque temps apres son retour, en janvier 1911,
on lui demandait d'alier aider le vieil-aum6nier des
soeurs de Clichy, qui ne sutfisait plus a sa tiche. II
accepta. Ce poste lui convenait parfait ement. Avec
du caeur, de la dclicatesse, du savoir-faire, qui done
echouerait aupres des bonnes soeurs de Clichy?
M. Bareau avait de ces attentions qui touchent,
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gagnent et attachent pour toujours. II avait on don
particulier pour encourager et consoler.
Une sceur qui l'a particulibrement connu a biea
voulu nous passer quelques notes le concernant; nous
.nous faisons un plaisir de les publier :
a Dire quel a itC son devouement, sa d6licatesse, sa
bont6 envers les sceurs malades, fatigukes et mtme
celles qui 6taient en office, ce serait bien difficile,
maintenant que la plupart .ont disparu. Chacune
aurait un trait de bont6 different a raconter. Quand il'
arriva & Clichy, on ne portait le bon Dieu dans les

infirmeries que trois fois la semaine; sachant ce que
la communion du matin donnait de forces pour la
journ6e, il fit lui-meme les demarches n6cessaires
pour que se* chires malades eussent la consolation
,de la communion quotidienne, sans regarder aux
Iatagues que'la montee des escaliers lui imposerait:
.il ne comptait pas avec sa sante du moment qu'il
s'agissait de faire du bien. Pour lles encore, il obtint
qu'un chemin de croix fut 6rig6 & la tribune de
I'infirmerie.
a I1 aimait Clichy, disait-il, parce que Clichy est
la maison des sceurs meurtries. Ces bonnes scenrs
-ag6es qui, apres avoir travaill toute leur vie de
*devouement dans une maison, 6taient mises I la
retraite, comme il les 6coutait avec patience et comme
ses paroles d'encouragement faisaient do bien a
leur Ame I
a Comme bon nombre de seurs ne pouvaient sortir,
il s'intbressait-a 1'ornementation de la chapelle pour
leur procurer au dedans le plus d'agr6ment possible.
C'est dans lem&me but que, chaque anne, pour les
grandes processions de la Fete-Dieu, il veillait sur
les d6cors et voulait que tout fit beau et meme
mnagnifque. Le desir d'honorer Notre-Seigneur .tait
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l~ sans doute; mais la pens6e de la joie qu'eprouveraient les. bonnes seurs de la maison n'6tait' pas
ktrangere A lafatigue qu'il se donnait &cette occasion.
< Les instructions qu'il faisait chaque dimanche, a
la messe de huit heures, sentaient son grand amour
pour le bon Dieu.
4 Pendant la guerre, il souffrit de ne pouvoir, a
l'exemple de plusieurs de ses confreres, se d6vouer
comme aum6nier militaire; sa sante l'en empechait.
Dieu lui donna une consolation : les soldats vinrent a
lui; Clichy eut son ambulance, et son cceur eut, pour
eux, toute la bont6 qu'il avait pour les soeurs. ,
Le 5 mars 1916, dimanche des quarante heures, il
alla faire une visite a ses chores malades, adressant .
chacune un mot aimable et paternel. Ce fut la dernitre. Le lendemain, une attaque brutale de paralysie
lui enlevait la parole et 1'usage des membres. Les.
pleurs coulbrent longtemps. Plusieurs sceurs offrirent
Sleur vie pour lui. C'ktait a qui lui procurerait le.
iemide infaillible et rapide qui lai rendrait le mouvement; chacune avait le sien, mais le mal fut rebelle a.
toutes les bonnes volontbs, a toutes les tisanes, k tousles sirops, a toutes les drogues, a tous les systemes.
de m6canothirapie.
La place du malade n'6tait plus & Clichy. On le
porta & 1'inirmerie de la Maison-Mere. La, pendant
douze ans, dans sa petite chambre du rez-de-chauss6e,
cet homme qui avait toujours aim6 la soci&t6 et la
conversation fut condamn6 au silence et A l'immobiliti. Lui qui se plaisait tant a rendre service, ii
n'eut plus la joie de se dipenser et de se devouer;.
accepter les services des autres, sans pouvoir lesrendre, quel supplice pour lui! Lire, 6crire, parler,.
toutes les distractions lui furent enlev6es. La prire.meme, du moins la priere suivie, lIi -tait devenuet
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impossible. Il ne savait plus son a Notre Pere ,nmi
son U Je vous salue ),, ni tout ce qu'il avait appris par
coeur. Sa m6moire atait atteinte sur ce point; je dis
4 sur ce point ,,, car il se rappelait fort bien les faits
passes et reconnaissait les visages. Des confreres charitables allaient bien le visiter; mais ces v.sites ne
prenaient qu'une minime partie de sa jouitne. Le
reste du temps, c'ktait la morne solitude, solitude qui
aurait pest i lout le monde et lui pesait a lui tout
particulihreaent, a cause de sa nature expansive et
communicative.
II avait toujours aim6 la proprei6; une petite tache
lui dpplaisait souverainement; et pendant douze ans,
il ne put prendre aucun soin de sa personne.
Dieu ne pouvait lui choisir de croix plus lourde;
cette croix, il I'accepta, la baisa; ce tut son martyre,
son purgatoire. II se resignait, mais ses laruies montraient comblen cette resignation lui coitait. Quand
Dieu le rappela a lui. le 7 mat dernier, que lui
restait-il a expier? Rien, sans doute. Aussi sommesnous autorises a croire que le jour de son decks fut
celui de son entree au ciel.
18 mai. - Aujourd'hui commence, dans notre chapelle, la neuvaine de la Pentec6te pour l'unon des
eglses. M. 1'abb6 Hemmer, cure de la Irimtl, a
Paris, donnera deux ,pr6dicatlons : Le Saitt Esprit
das l'Aglise .(18) et L'esprit des enmretiens avec les
Anglicans (24); le P. de la Bri&re, j6sute, professeur
a 1'Institut catholique, une (25) : La Conasttution
divine de fl'glise; M. l'abbe Calvet, son collgue de
1'Institut, une (26) : Saint Vincent de Paul et 'union-;
Mgr Beaupin, secr6taare des Amities franfaises A
U't1anger, commenera, en cinq beaux discours, l'encyclique Mortalium animos.
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19 mai. - Arrie' de S. Em. le cardinal de
Kakowski, arcbeveque de Varsovie, qui vient & Paris
pour rendre & la France et a l'Npiscopat francais la
visite que firent en Pologne, en 1924, S. Em. le car-

dinal Dubois et plusieurs iv&ques francals, au nom
de la France et de son 6piscopat. L'illustre voyageur
nous a fait le grand honneur d'accepter l'hospitaliti &
notre Maison-Mere, oui I'archevEque de Paris le conduisit lui-m&me dans son automobile. Le cardinal de Kakowski a soixante-six ans. II fat
ordonn6 pr&tre en 1886, apres de fortes etudes thkologiques et juridiques a I'Acad6mle ecclesiastique de
Saint-P6tersbourg et a l'Universit6 gr6gorienne de
Rome, qui lu conf6ra le titre de docteur en droit.
canonique. De retour &Varsovie, il professa au seminaire. Vingt-cinq ans apres, commenqalt pour lui une
rapide ascension: en 19io, recteur de J'Acad6mie
catholique de Saint-Petersbourg; en 1911, prdlat; en
1913, archeveque et m6tropolite de Varsovie.

II n'itait pas facile de gouverner un diocese i c6t6
des autorits russes. 11 d6ploya, dans l'exercice de ses
fonctions, une dhlicatesse et un tact pen communs,
resistant, quand il le fallait, avec douceur et avec
energie, a ceux qui tentaient de se mettre entre lui et
ses devoirs. Sa devise : Operari,sperare fut, pour lui,
tout un programme. Que n'a-t-il pas fait pour elever
le niveau intellectuel, spirituel et moral de son clerg6:
conf6rences d6canales, discussions th6ologiques, congres dioc6sains; pour d6velopper la vie religieuse:
quarante congregations environ sont venues a son
appel; pour intensifier et diriger le mouvement charitable et social: fondation d'associations catholiques
d'hommes, de femmes, d'6tudiants, d'ouvriers, d'enfants de Marie!
11 serait trop long de decrire le r6le catholique qui
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fut le sien durant la grande guerre. II fut le cardinal
Mercier de la Pologne. On comprit qu'une place lui
revenait au Conseil de R6gence et cette place lui fut
<donnbe. Si les institutions qui naquirent tandis qu'il
en 6tait membre sont impr6gn6es de l'esprit catholique,
elles le lui doivent en grande partie.
Pour reconnaltre ses immenses services, Benoit XV
lui conf&ra, en 1919, la pourpre cardinalice. Cette
ann6e-la meme, il eut un autre honneur, auquel il
attache beaucoup de prix: ce fut lui qui sacra 6v6que
Mgr Achille Ratti, alors nonce en Pologne.
Dans son voyage & Paris, S. Am. le cardinal de

Kakowski etait accompagn6 de S. Gr, Mgr Przeadziecki, eveque de Podlachie, un des prilats les plus

6minents de l'Pglise polonaise.
L'archeveque de Varsovie n'a passe que cinq jours
. Paris, journ6es charg6es de r6ceptions et de visites.

La Pologne est largement reprCsent6e dans la capitale
de la France, et personne, parmi les Polonais, on
ceux qui s'intCressent i la Pologne, ne voulut manquer l'occasion d'une petite fete en l'honneur de
1'6minent pr6lat.

Le soir m&me de 1'arrive, I'ambassadeur de Pologne
donna en son honneur, i I'h6tel de l'ambassade, un
brillant diner, ,suivi de rkception. De nombreuses
personnalitks du clerg6, de la diplomatie et de la
politique, parmi lesquelles S. Pm. I'archeveque de
Paris et S. Exc. le nonce apostolique, se pressaient
*dans les salons de l'avenue de Tokio.

Le lendemain dimanche, a neuf heures et demie, sa
premiere visite fut pour le Sacrk-Caeur de Montmartre,
-oi, sons la prisidene- de l'archev&que de Paris, se
-d&roula la grandiose manifestation qu'est chaque
annde le pelerinage au SacrC-Coeur des employ6s
-catholiques de la Nouveaut6. Aprbs l'allocution de

Le cardinal Kakowski.
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M. le chanoine Gerlier, directeur gineral de l'Union,
sur la foi et la chariti dans les milieux professionnels,
le cardinal Kakowski prit la parole pour dire quels
liens itroits unissaient les peuples polonais et franSais, ainsi que tous les peoples catholiques, car il n'y
a qu'une eglise catholique, done universelle.
Apris la c6r6monie, le cardinal Dubois prit dans
son automobile le cardinal Kakowski, et tous deux se
rendirent & 1'archevech6 pour dejeuner ensemble, en
compagnie de nombreuses personnalites.
A dix-sept heares, le cardinal Kakowski pr6sidait
le salut a I'6glise polonaise de l'Assomption, 263 bis,
rue Saint-Honor6, et ensuite, dans I'intimit6, b&nissait
la bibliotheque polonaise install6e an 6, quai d'Orleans.
Le president de la Republique francaise lui avait
aimablement demande de venir prendre place a sa
table le lundi ix, i treize heures. Les invites de
-marque se pressaient &l'flysee. On remarquait, parmi
eux, le cardinal Dubois; Mgr Maglione, nonce apostolique; I'ambassadeur de Pologne; M. Barthou,
ministre de la Justice; le marichal Foch; Mgr Przezdziecki; Mgr Baudrillart; Mgr Chaptal; MM. Jules
Cambon et de Panafieu, ambassadeurs de France; le
general Weygand; M. Gabriel Hanotaux, .de l'Acadbmie francaise; MM. Termier et Strowski, membres.
de l'Institut; M. le chanoine Delabar, vicaire g6neral;
notre confrere M. Szymbor, recteur de la Mission_
polonaise ; M. Canet; d'autres encore.
Le mardi, a onze heures, M. Szymbor presenta a-.
cardinal, dans l'6glise de l'Assomption, les aum6niers
de la Misdson catbolique polonaise .en France. Huit
cent dix mille Polonais ont 6migr, dans notre pays-

depuis huit ans, et pour eux s'est form,, sons la.
direction du s~i• M. Szymbor, un corps d'aum6niers,

qui cempread cinquante-quatre pretres.
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Au milieu d'eux, le cardinal Kakowski put parler
polonais a son aise. II eut la m&me consolation,
l'apres-midi, dans la maison de Saint-Casimir, ou
seurs, vieillards et enfants l'attendaient avec une
16gitime impatience. DMs qu'il parut, tout v6tu de
rouge, deux petites flles, 6merveilles, l'une de
.deux ans, l'autre de quatre, coururent A lui, souriantes
et leurs petits bras ouverts; ce fut avec ce l6ger
fardeau sur les genoux que l'illustre visiteur 6couta le
compliment que lui adressa une grande.
Les Franco Polonais de Paris attendaient lear tour
de ffter le grand cardinal. La reunion qu'ils avaient
organiske fut grandiose et touchante. Elle eat lieu &
l'Institut catholique, en presence des plus rtninentes
personnalit&s de la diplomatie, de I'armie et du
clerg6.

Apr.s le chant de l'hymne polonais et de la Marseillaise par un choeur de pretres frangais et polonais,
Mgr Baudrillart prit la parole :
(

.MINENTISSIME SEIGNEUR,

a MONSEIGNEUR,
# Quel honneur et quelle joie pour l'Universite
catholique de Paris, de recevoir Votre eminence et
Votre Grandeur!
a Votre tminence n'est pas seulement pour nous,
comme pour tous les Francais, le courageux archeveque qui, au temps de la domination russe, se
montra, en face d'innombrables difficultis, 'bhabile et
intr6pide defenseur des droits de 1'fighse catholique;
le regent, qui, pendant la guerre, dans ra Pologne
occup6e par les armies des Empires d'Allemagne et
d'Autriche, sut organiser l'autonomie de son pays,
prelude de l'ind6pendance totale que devait lui.ssurer
la victoire des Alli6s. Elle est un des membres de la
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grande famille intellectuelle et universitaire i laquelle
appartient notre Institut. N'avez-vous pas 6t6 professeur de siminaire et recteur de l'Acad6mie eccl6siastique de Saint-P6tersbourg ? N'6tes-vous pas l'un des
fondateurs et I'un des protecteurs de notre jeune et
4dji glorieuse soeur, l'Universit6 de Lublin?
t Nous n'avons pas oubli6 la belle seance acad6mique tenue en l'honneur des 6veques franqais- a la
Facult6 de thoIlogie de Varsovie et oh nous entendimes
de si beaux discours, du recteur, du doyen, d'un
ttudiant et d'une 6tudiante, a l'ombre de leur belle
Sbanniere, orn&e de ce significatif symbole : un arbre
qui reverdit et qui porte la croix.
. Mgr l'6veque de Podlachie, vous vous trouviez,
dbs nos premiers pas, dans la citi de Varsovie, a c6t6
de Son uminence, pour nous faire accueil au nom de
l'6piscopat polonais, dont vous 6tiez le digne secr6taire. Nous sommes heureux de saluer en votre
personne, comme en celle de Son Piminence, ce noble

4piscopat.
« S.'•m. le cardinal-archev6que de Paris, protec:teur et chancelier de notre Universit6 catholique, a
tenu a se mettre a notre tate pour recevoir Votre
LEminence et Votre Grandeur dans cette maison qu'il
aime et qui le lui rend.
7 La conference a laquelle nous vous avons convi6
est pr6sid6e par un grand ami de la Pologne, M. Noulens, ancien ministre des Finances, puis de la Guerre,
ambassadeur, dCput6, s6nateur et, par-dessus tout,
homme a convictions sinchres, qui n'hesita pas a
.compromettre sa situation 6lectorale en affirmant la
oicessit6 de ritablir l'union de la France et da
Saint-Siege, eh travaillant A la r6aliser pour le bien
du pays.

I L'orateur est M. Andr6 MWnabrea, secr6taire
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g6naral de l'Association France-Pologne, qu'il sert
avec une intelligence et un d6vouement incomparables; il est, de plus, un fin, lettr6;un historien averti;
vous ne tarderez pas a vous en apercevoir.
(4 Enfin, le si respect6 et si aime ambassadeur de
Pologne & Paris, M. de Chlapowski, nous a fait le
tres grand honneur de se joindre a vous et a nous,
vrai trait d'union entre nos deux pays.
t
Eminence,
nous sommes heureux de vous dire
que les jeunes ecclesiastiques que plusieurs 6v6ques de
Pologne daignent nous confier nous donnent toute

satisfaction par leur intelligence, leur labeur, leur
conduite.
« Ils contribuent a faire que Franqais et Polonais
se connaissent, se comprennent et s'aiment davantage.
- A ce grand objet, votre visite, Eminence, Monseigneur, contribuera singulibrement.
, Nous avons memes buts et m&mes espoirs; les
uns et les au~res nous pouvons nous inspirer de votre
belle devise : Operariet sperare;travailler et esp6rer ! ,
M. Noulens prit la parole apres Mgr Baudrillart :
c MESDAMES, MESSIEURS,

a Je remercie votre nombreuse assistance d'avoir
r6pondu a l'appel de France-Pologne pour t6moigner a
S..1m. le cardinal Kakowski, archeveque de Varsovie,
les hommages et les sympathies qui, de nos milieux
francais, vont A sa personnalit6 6minente, comme
prince de l'Fglise et pour le grand r6le qu'il a jou6
dans l'oeuvre de resurrection de la Pologne.
". II a exerc
son ministere au temps oiu, sous la
domination de la Russie orthodoxe, ses devoirs de
pasteur catholique des ames et ses aspirations de
Polonais, attendant de la justice divine la r6paration
des iniquit6s de l'histoire envers la Pologne, se
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heurtaient a toutes les vexations que peut provoquer
le fanatisme religieux mis au service de la tyrannic
politique.
(<Son tact, sa force de caractere et surtout la haute
conception qu'il avait de son apostolat lui ont permis
d'en imposer a ses oppresseurs et de r6sister a 1'arbitraire. En multipliant les institutions religieuses, en
imprimant un surcroit d'activit6 au clerge place sons
ses ordres, il avait su deja, avant 1914, regrouper les
populationsde la Pologne du Congres et faire revivre,
dans les limites de son diocese, le sentiment vivace de
la nationaliti polonaise.
* a La guerre, avec les terribles 6preuves qu'elle a
entrainees pour les habitants de l'h6roique Pologne,
qui, pendant quatre ans, a &t6 le champ de bataille
des Allemands, des Autrichiens et des Russes, P'a
trouv6 a la hauteur de sa noble mission de d6fense et
de secours. Mgr Kakowski a mis son autorit6 morale
au service de toutes les victimes de 1'envahisseur. De
toute son energie, soit directement, soit par I'interm6diaire de ses pretres, il a combattu les exces de la
soldatesque contre les paysans desarm6s. On I'a va
s'elever avec courage contre les transportations barbares que les Russes et les Aflemands ont successivement pratiquees -au d6triment des populations
polonaises. En toute circonstance, il a tenu fiddlement
son poste, s'appliquant a d6fendre le peuple contre
les brutalit6s des vainqueurs et a relever les ames
par l'espoir de la delivrance. C'est pour mieux servir
son pays et la cause de la religion qu'il a accept6
pendant l'occupation allemande les fonctions politiques de membre du Conseil de Regence. Elles lui
ont permis de travailler a la reconstruction de la
Pologne, et de l'orienter vers les fins d'ordre temporel
et de progrbs moral qui sont celles du catholicisme.
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, En agissant comme il 'a fait, le cardinal Kakowski
a bien m6rit6 de sa religion et de sa patrie.
SJ'ai tenu i reserver dans ma bienvenue une place
d'bonneur k S. Em. le cardinal Kakowski, que nous
voyons A Paris pour la premibre fois, mais je ne
saurais oublier les autres personnalites qui sont ici
pr6sentes. Tout d'abord, je salue LL. EE. l'ambassadeur et l'ambassadrice de Polegne, M. et Mme de
Chlapowski. Ils m'excnseront d'autant mieux de. ne
pas les avoir nomm6s les premiers qu'ils ont maintenant leurs lettres de grande naturalisation francaise
et qu'&Paris ils ont le droit de se considerer partout
chez eux, a la satisfaction de ceux qui les reqoivent:
IUs ont su conquerir, en effet, parmi nous, une place
de choix et se cieer des relations solides qui ne
peuvent que renforcer l'amitiA franco-polonaise.
c S. 9m. Ie cardinal Dubois a bien voulu assister &
cette conference. Sa presence rehausse singulirement
I'int&r&t de notre r6union. Son 6loge, que je ne saurais
dignement faire, r6sulte de ses actes. Tout le monde,
meme les incredules, rendent hommage a l'levation
de son caractere, k Ia sagesse avec laquelle ii maintient ses foictions en dehors et an-dessus des partis,
au d6vouement avec lequel ii se consacre aux aeuvres
sociales qui relevent de lui. Au nom de I'Association
France-Pologne, je le remercie d'etre venu parmi
nous.
SJe veux 'galement accueilir, par les compliments
que je lui dois, Mgr Przezdziecki, ivque de Podlachie,
dont les services rendus dans tant de situations difficiles on delicates affirment la maitrise. Sa noble et
courageuse attitude k Lodz pendant l'occupation allemande, son diocese si disorganis6 a. son arrivie et
maintenant si prospere, le rble qu'il a jou6 dans les
n6gociations relatives an Concordat, son heureuse
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influence A l'6gard des Uniates attestent ses rares
qualitbs d'esprit et de caractire.
q Enfin, je ne voudrais pas omettre de remercier
Mgr Baudrillart, 1'Aminent recteur de l'Institut catholique, d'avbir bien voulu nous permettre de donner
cette conference sons ses auspices et dans les locaux
meme de 'lInstitut.Je n'ai pas a vous le presenter;
!'6clat de sa vie, de ses 6crits et de son eloquence
vous a fait connaitre ce que l'Eglise et la France lui
doivent.
a Quant au conf6rencier, mon ami, M. Andr6
Minabrea, je ne vous en ferai pas I'loge, je lui
donnerai la parole, vous l'entendrez et cela suffira.
Vos applaudissements seront plus probants que mon
panegyrique.
« Je veux seulement le feliciter d'avoir si bien
choisi le sujet de sa conf6rence. A une 6poque oui
sans cesse nous entendons bourdonner le leit-motiv
de la solidarit6 humaine et de la fraternit6 des
peuples, formules- sous lesquelles se darobent trop
souvent certains 6goismes nationaux, il est bon de
rappeler quelles sont les causes lointaines et d6sint&resstes de l'amiti6 franco polonaise. Elles ont 6t6
d6termin6es par une noble reine, Marie de Gonzague,
et par un precurseur de nos idies sociales, notre grand
saint Vincent de Paul. Ils ne falsaient pas ostentation
d'altruisme, ils avaient I'esprit de.charit6 discrete et
non d6magogique qu'enseigne I'Eglise, ils venaient
au secours des individus et des peuples menaces des
pires fieaux, et, par un d6vouement exempt de tout
calcul, ils priparaient la politique de rapprochement
de la Pologne et de la France, qui, jusque-la, s'6taient
A pen prbs ignorees. Mais, ceci est i'histoire qui va
vous etre cont6e et que vous allez vivre, avec la satisfaction d'apprendre que l'amitik desormais indisso-
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luble de la Pologne et de la France est nee d'une
inspiration secourable pour les victimes de la guerre
et de la peste sur les bords de la Vistule.
c Je donne done la parole a M. Andre Menabrea. ,
M. M6nabr6a est un grand admirateur de saint
Vincent de Paul; on s'en apercut a son discours :
cc IMINENCE,

c En r919, des ses premiers pas, notre Association, dont l'objet est d'entretenir et d'accroitre les
relations intellectuelles entre la Pologne et la France,
eut l'impression. qu'elle s'engageait sur uie grande
route interrompue, minee, trouee, semblable a nos
routes d6fonc6es du front, mais qui dans son trac6 et
ses proportions avait conserve tous les signes de sa
majest6 premiere.
a L'Association France-Pologne succidait, en effet,
aux associations institutes a Paris, i la suite de I'Emigration polonaise et qui, depuis i83o jusqu'Dnos
jours, avaient maintenu la tradition de notre amiti6.
Cependant, comment se faisait-il que cette amiti6
envers vos emigres n'ait 6te vraiment cultiv6e que dans
notre nation? Quelle en etait l'origine? Ne doit-on
pas toujours redouter I'affaiblissement, puis la disparition d'une amiti6 qui ne serait qu'une habitude, et
dont on ignore les commencements?
a Cette expression: 1'amiti6 traditionnelle de la
France et de la Pologne, qui revenait a chaque instant
dans les discours officiels et dans les actes diplomatiques, nous proposait done. une veritable et inquietante inigme, car I'usage r6pet6 d'un terme inexpliqu6
entraine son usure.
« Nous ne pouvions pas nous dissimuler que nos
deux pays sont lointains, s6par6s par une nation hostile, qui s'est longtemps propose et qui se propose
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sans doute encore, comme un des buts les plus assidiment poursuivis par sa politique, de les d6sunir,
d'entasser entre eux le plus d'obstacles qu'elle pourra,
-d'ajouter a ceux de la distance ceux de la solitude et
du silence, pour qu'ils se m&connaissent et qu'ils s'oublient.
a Nous ne pouvons pas non plus contester qu'ils
sont differents, qu'ils n'ont pas la meme nature de.
terrain, ni le meme climat, qu'ils ne sont pas habit6s
par des populations de m8me race, de meme sang,
que leurs inter&ts 6conomiques sont difficiles a composer, a accorder a travers la masse de 1'Europe centrale. Cela nous indiquait done que l'explication de
leur amniti6 ne devait pas 6tre cherch&e dans l'ordre
matiriel, mais dans l'ordre spirituel et qu'il etait probable que les deux pays, a un moment donn6 de leur
histoire, avaient df avoir des educateurs communs.
a L'identith des croyances avait pu ensuite d6terminer l'identit6 des actions et des passions.
( Fallait-il chercher cette explication dans- la
periode oi Mickiewicz avait enseign6, aupres de
Michelet et de Quinet, au College de France? Cette
influence r6ciproque, si brillante qu'elle ait At6, ne
s'6tait exerc6e que sur une toute petite elite intellectuelle. Elle n'avait pas &t6g6nerale, ni assez soutenue
pour transformer la Pologne et la France, changer
leurs coutumes et leurs modes de vie.
( D'ailleurs, Mickiewicz lui-meme reconnaissait une
influence ant6rieure a la sienne, celle de Napoleon ,'.
Ltait-ce Napoleon? - Pas davantage! Iln'avait fait
que traverser la Pologne. II l'avait embras6e d'une
immense esp6rance,mais suivie d'une 6gale deception.
II fallait remonter plus haut.
« Peut-etre devrions-nous attribuer I'amiti6 des
deux pays a l'influence du dix-huitiime siecle! -Elle
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s'est bornme,en Pologne, la copie de quelques palais,
de quelques jardins. Ele n'a pas p6n6tr6 jusqu'aux
chaumieres.
i Nous retrouvions encore commetraces, au passage,
dles paroles de Colbert : a La d6pense d'un repas inua tile me fait une peine incroyable, mais, s'il fallait
polonais, j'engagerais volontiers
* subvenir &aItat
a tout mon bien, celui de ma femme et de mes
a enfants. a
4 Mais on ne s'expliquait pas davantage pourquoi
le parcimonieux ministre, si 6pris de la grandeur de
la France, t6moignait A la Pologne un int6r6t- si
passionn6.
< An siecle precedent, on se butait an due d'Anjou,
nommi roi de Pologne et qui d6serte la fonction et
la dignite que la confance polonaise lui avait accordees; non seulement qui les d6serte, mais qui les
raille, et qui, par sa conduite, par ses propos, par
I'absolution que son acte rencontre dans notre pays,
nous prouve qu'd la fin da seizieme siecle, la Pologne
et la France ne se connaissaient qu'a peine, qu'elles
n'alaient entre elles que de vagues ressemblances,
derniers vestiges de l'influence prescrite des ordres
religieux du moyen age.
t L'6nigme restait ind6chiffrable.
a Mais il en est de l'explication des inigmes historiques comme de 1'explication des 6nigmes de I'histoire naturelle et de la geologie. On la trouve un jour
en face de soi, trbs simple, toujours actuelle et
vivante an moment oi l'on y pensait le-moins.
a Nous assistions un jour an p-lerinage de Montmorency. Votre eminence salt que,' tres fidtlement et
tres pieusement, y prennent part toutes les institutions
polonaises de Paris, les plus ricentes et les plus
anciennes : les Sokols, les Eleves de l'6cole des Bati-

Sgnolles, la Bibliothbque polonaise, i'Ecole de SaintCasimir. Trois si&cles d'histoirey sont reprbsentbs. A
la c6remonie, les enfants de Saint-Casimir chantent
les hymnes et les cantiques de leur patrie. Elles sont
conduites par des religieuses de l'ordre de'SaintVincent-de-Paul. Comment ces enfants, que leurs
traits, leurs yeux bleus, leurs cheveux blonds proclament si authentiquement polonaises, ont-elles iti
plac6es sous la direction spirituelle des Filles de la
Chari't, qui portent la coiffe blanche aux ailes
d6ployies, dont les paysannes de Ille-de France
avaient coutume, au.dix-septieme sikcle, de s'enserrer
la tate a l'epoque des moissons? Est-ce que, par
hasard, nous aurions li,devantnous, 1'explication que
nous avions si vainement cberch6e dans l'histoire
diplomatique, dans l'histoire militaire et dans l'histoire littkraire?
a Est ce que saint Vincent de Paul se serait occup
des affaires polonaises? Aurait-il, par hasard, A la
fois, mene de front la r6forme religieuse exi France
et en Pologne ? Aurait-il, en m&me temps, poursuivi
dansles demx pays l'organisation de la charit6, celle
des paroisses et 1'education des jeune: filles, qui plus
tard, devenant des 6pouses et des meres, transpor-.
teront dans la famille les pensees et les' habitudes
apprises dans leur enfance ? Pens6es et habitudes que
leurs filles continueront et que leurs maris et leurs
ils 4 leur tour transporteront dans la nation.
( Pour verifier cette hypothese, nous sommes allk
trouver M. Coste, pr6tre des Missions de Saint-Lazare,
historiographe du fondateur de son ordre. Et-pour
Snous r6pondre, il prit sur les rayons de sa hibliotheque
le tome XIV de la Correspondance du saint qu'il a
iditee, et, cherchant dans la table les mots de Pologne
et de Varsovie, il nous mit sous les yeux les quelques
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lettres que l'on a retrouves et conserv6es parmi les
centaines que le saint 6crivit chaque semaine, pendant
plus de dix ans, aux sup6rieurs des missions qu'il
avait envoy*s en Pologne, et a la reine Marie-Louise
de Gonzague, 6pouse de Ladislas IV et de JeanCasimir, et qui, avant de devenir reine de Pologne,
avait &te,a Paris, dame de la Charit6.
( Le mystere etait dissip6. Nous avions I'explication
la plus decisive, la plus complete, la plus claire, la
plus naturelle du paradoxe historique et gkographique qui nous avait arr&t6.
, Et il nous a semble, Monseigneur, que nous ne
pouvions pas faire un plus bel emploi des. instants
que Votre Iminence a bien voulu accorder a notre

association, que de les lui faire passer dans la societe
et la conversation du grand saint, que nos deux
nations doivent regarder comme leur .pre spirituel
commun.
a Nous lui donnons ce titre de pire, puisque c'est
bien reellement i lui que nous devons cette maniere
confiante et gknereuse d'accepter les 6preuves de la
vie qui distingue nos deux pays, sentiments qu'ils
n'auraient pas eus sans lui, puisque en sont encore
priv6s, comme ils 1'6taient auparavant eux-m&mes, les
peuples qui n'ont pas subi son action.
t A vrai dire, de meme qu'il a fallu quatre sidcles
pour qu'on d6couvre Jeanne d'Arc, nous ne connaissions pas encore exactement saint Vincent. Nous
continuons l'erreur de ses contemporains,qui n'ont pas
soupqonni que-ce pretre sans naissance, sans officielle
science, sans aucun des signes ext&rieurs de la puissance, avait &t le plus grand homme d'ktat de son
epoque et meme de tons les temps, an legislateur, an
prophite, un conducteur de nations, un de ces ktres
exceptionnels, qui, par la seule autorit6 de leur parole

S
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et de leur exemple, font progresser les mceurs et les
coutumes et 6tablissent pour des si•eces un ordre
nouveau.
(( Mais notre g6neration commence & l'apercevoir.
Les travaux de M. Coste_nous permettent d'avoir enfin
une vue d'ensemble sur la prodigieuse et universelle
activitA du saint. Les calamitbs de la guerre nous ont
rappel6 que la vie civilis.e n'6tait pas naturelle a
1'homme, qu'elle ne s'6tait pas 6tablie spontaniment
parmi nous, qu'elle restait, au contraire, incroyablement pricaire, comme le d6montre le retour de tant
de grandes nations a leur barbarie primitive. Nous
voyons tous les jours que le d6sir de la paix ne sufit
pas t 1'organiser, tant qu'on est incapable des vertus
qu'elle exige. Et nous avons &tA amends ainsi a nous
demander A qui nous devions le bienfait de nos habitudes douces et polies, la tranquillit6 ardinaire de
nos cites, la s&curitA de nos campagnes, la concorde
entre les citoyens, le culte de la patrie, I'amour du
genre humain.
a A cette question un seul nom encore fournissait
la reponse. Avant Vincent de Paul, on retrouve des
temps plus affreux que les n6tres; A partir de lui, les
hommes deviennent des humains, ils commencent A
concevoir leurs devoirs r6ciproques, i se laisser
gagner k 1'esprit de societ6, an respect de l'inter&t
public.
c Son existence, en effet, s'etend des guerres de
religion a I'aube du rbgne personnel de Louis XIV,
une des p6riodes, a part quelques rares annies
d'accalmie, les plus dramatiques de l'histoire de
France, o6 nos provinces furent devastses par les
guerres civiles, couvertes de ruines et de d6combres.
Le d6sordre des idees avait, naturellement, entrain6
te d6sordre des choses. La peste, la famine, les
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loups, les soldats vagabonds, les pillards, furent, i
plusieurs reprises, les maitres da pays. Vincent de
Paul vit succeder a l'assassinat du dernier des Valois,
I'assassinat du premier des Bourbons. Ces crimes
furent pr&c6des et suivis d'un long cortege de massacres, de vengeances atroces, de meurtres implacables, de duels sans merci entre les individus, et,
entre les nations, de guerres auxquelles seule l'extermination paraissait capable de mettre un dernier
terme. Les discussions sans arr&t, 1'esprit de subtilit6
avaient d6vi6 et fauss6 les institutions et les lois.
4, Dans ce tumulte des intirets et des passions sans
regle et sans frein, de l'orgueil illimit6, de la convoitise sans mesure, Vincent de Paul est apparu comme
Daniel dans la fosse aux lions, celui qui projette la
clart6 dans les teneb'res, qui apaise les fureurs, qui
arrete la violence, qui tirel'ordre du chaos et ramine
la raison et le calme parmi les hommes. II .n'assista
pas de loin, spectateur g6missant, i tous ces 6vinements. II vit de prbs les infortunes et les d6tresses de
toutes les conditions, de celles qu'onjugeait triomphantes, de celles qu'on voyait miskrables, des plus
abandonnies. II enseigna que la fraternit6 n'6tait pas
un vain mot, mais une imperieuse necessite.- Point de
s6curiti pour personne dans une soci&t divis6e! Tout
au plus, quelques plaisirs courts, inquiets et menaces.
On avait entierement perdu de vue ces v6rit6s dans la
France oit les Italiens, venus a la suite des MWdicis,
avaient import6 Machiavel.
<< L'instinct vagabond de saint Vincent de Paul
dans sa jeunesse, joint a sa curiosit6 d'aborder sans
cesse des terres et des gens inconnus, le conduisit
tout droit au foyer du mal general. Ii eut tout loisir
d'en connaitre les maximes, d'en observer les effets.
La r6sistance aux infideles ancra en son esprit le seas
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de la fidelit6, le veritable esprit de Pierre 1'Ermite,
quand il pracha a Clermont la premiere croisade.
a Et c'est ainsi qu'd a engendr6 d'abord toute la
France heroique, puis la nombreuse famille de ces
hommes et de ces femmes -diss6minis A travers le
Smonde, qui, m&me lorsqu'ils out perdu le souvenir de
leur ancetre, en ont gard6 le caractere et les traits, le
regard droit, honnate, vivant d'esprit, hardi et r6solu,
que le peril assemble et qui, depuis deux siecles et
demi, chaque fois qu'un flau menace le genre humain,
chaque fois qu'une grande injustice le lIse, accourent
en troupe active et ordonn6e, remettent les choses en
place, et, A I'heure des r6compenses et des honneurs,
disparaissent comme ils etaient venus, pour reprendre
dans le silence et l'oubli leurs modestes travaux.
11ne serait pas juste, cependant,de r6server i saint
Vincent de Paul tout seul la gloire de cette transformation. Son g6nie n'aurait pas, sans doute, pris un
Sdveloppement si grand, n'aurait pas acquis la ser6nat6 indispensable A la pratique d'une telle autorit6,
s'il n'avait pas rencontr6 la protection et l'encouragement de l'amiti6 de saint f:ncois de Sales et du P. de
Birulle.
II avait d6jA trente-huit ans quand I'6v4que de
Gendve vint a Paris nigocier le manage du prince de
Pi6mont et de la princesse Christine, smur ainee du
jeune roi Louis XIII. C'est de leurs entretiens et de
lear amitib, nou6e a cette occasion, qu'est sortie

toute faction qui s'etendit plus tard jusqu'a la
Pologne.
a Ce fat I'6veque de Geneve qui precisa a saint
Vincent de Paul la doctrine que son cceur pressentait,
mais dont son intelligence n'avait pas encore les
Sformules. On venait de ri6diter et de traduire en dixsept langues l'IntroductionA la Vie dovote, c'est-A-dire

-6o6i la Vie de divouement, oju l'veque de Gen~ve enseignait que la soci&t6 humaine est impossible sans
l'humilit6 et la charit6 reciproque de ses membres.
Charit6 de tous les instants, qui devient douceur et
politesse dans les circonstances minimes de la vie et
qui s'lekve jusqu'a 'intrepiditi et l'hiroisme, quand.
les malbeurs de nos semblables le r6clament.
u II enseignait la valeur iminente de ces petites
vertus quotidiennes dont l'affabiliti et le sourire ne
sont que les signes, et il tracait i saint Vincent de
Paul le programme des travaux a r6partir entre les
serviteurs de Dieu.
u Les uns, disait-il, s'adonnent servir les malades,
a les autres A secourir les pauvres, les autres a procurer
t l'avancement de la doctrine chretienne entre lesa petits enfants, les autres & ramasser les imes peru dues et egaries, les autres & parer les 6glises et
a orner les autels et les autres k moyenner la paix et
a la concorde entre les hommes. n
CChacune de ces paroles se gravait dans la pensie
de saint Vincent de Paul comme autant d'ordres dont
on lii confait l'excution. Et quand l'6veque de
Geneve, qui allait bient6t mourir, reprit le chemin de
la Savoie, il laissait derriere lui un disciple lJ'esprit
clair, dicid6 a mener a bien, au fur et a mesure des
circonstances, chacane des parties da programme
d6fini.
( UI lui laissait, en outre, le groupe des amities
qu'en son s6jour il avait assemblies et, enfin, il avait
designe 5 l'6veque de Paris (Paris n'6tait encore qu'un
ivhchi) Monsieur Vincent comme le superieur qu'il
soubaitait au monastere de la Visitation de la rue
Saint-Antoine qu'il venait de fonder.
« Quelques annees apres, une jeune princesse,
Marie-Louise de Gonzague de Montferrat-Nivernais,
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se joindra au groupe deses amities. Et puis, un jour,
le 25 octobre 1645, une dlegation qui avait a sa'tte
le Palatin de Posnanie et, Eminence, un de vos predecesseurs sur le siege 6piscopal de Varsovie, viendra
solennellement chercher cette princesse, pour la conduire aupres du roi de Pologne, qui demandait sa
main. Nous pouvons dire d'elle ce qu'elle disait ellemame d'une de ses cousines : < II avait connu par ses
lettres la perfection de son esprit; par ses portraits,
celle de sa beaut6. g Les documents diplomatiques de
1'!poque la proclament la princesse la plus accomplie
du royaume. Par exception, nous pouvons les croire.
L'histoire a prouv4 qu'elle m6ritait cet 6loge. Elle
quitta son pays natal sans esprit de retour. Elle jura
a la Pologne, sa nouvelle patrie, sa foi la plus entiere.
En m&me temps que le roi, elle 6pousa 1']tat. Elle se
consid6ra comme son humble servante. Elle n'eut plus
qu'une pens6e : se d6vouer a sa grandeur. Enfin, elle
apportait en dot les sentiments qu'elle avait appris
dans la soci&t6 des dames de la Charit6.
a Leur reglement manifestement inspira sa conduite. En v6rit6, ce reglement n'6tait point encore
rzdigA. II ne le sera que quinze ann6es plus tard, vers
166o. A 1'oppos6 de nos m6thodes 6lgislatives actuelles,
qui pr6tendent obtenir de la simple discussion des
indications precises sur l'ceuvre qu'elles se proposent
et qui en d6duisent ensuite des r6sultats immenses.
que la r6alit6 n'accorde que rarement, Vincent de
Paul se d6fiait des theories preconcues et des vastes
projets. 11 a pratiqu6 la m6thode exp6rimentale bien
avant qu'on en ait formul6 les principes. II s'interdihait de prejuger les consequences de sa pens6e :
c II ne fallait pas, disait-il, enjamber sur la conduite
de la Providence. 3 Les lois ne devaient traduire que
des habitudes fix6es. Aussi nous pourrions dire avec
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une grande probabiliti quelles 6taient celles de la
reine de Pologne. Une meditation d'au moins une
demi-heure sur les devoirs de sa condition inaugurail
ses journ6es. Elle songeait aux affaire" de l'tat,
puisqu'elle etait reine; elle les distinguait de ses
affaires particulibres. La charit6 etait une dette envers
la societ6, proportionn&e & notre puissance, a la
misbre d'autrui, et nullement un acte de complaisance,
de simple bon vouloir, bien moins encore une faqon
d'asservir ceux que nous obligeons, ou la simple
curiosit6 de connaitre l'envers de la societ6. La
charit6 6tait due m&me k nos ennemis. Elle ne nous
permettait pas de nous abandonner contre eux aux
inqui6tudes pr6ventives, d'mteresser, par la midisance,
.les autres a notre cause. Elle- tait le supreme effort
de la justice et de la v6riti. Le moindre de nos actes
devait tendre au. salut commun et preparer les rconciliations.
a Quel horizon ouvrait a la pensee cette meditation

quotidienne sur de pareils suiets!
« Mais pourquoi nous livrer a des conjectures,
itablir ce qui est vraisemblable et probable? Pourquoi
nous arreter aux mdditations, alors que saint Vincent

de Paul les proclame inutiles, voire meme- dangereuses, si elles ne concluent pas a des actes immidiats ?
J1 r6pttait sans cesse : < Tout s'en va, chaque jour la
i mort approche; il n'y a que nos euvres qui
A demeurent et qui nous accompagneront au dela.
Quelles furent donc les euvres de la reine MarieLouise

a En 1651, elle appelle a Varsovie les pr&tres de la
Mission. Saint Vincent lui envoie M. Lambert, son
plus fiddle disciple, celui qui le remplaqait & SaintLazare quand ii 6tait absent, celui qu'on regardait
d&jA comme son 6ventuel successeur. 11 choisit le
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vertu son ordre & ses debuts, puisque l']glise de
Pologne, entour6e d'Etats hostiles, est, a Pest de
l'Europe, la citadelle menac6e qu'il faut d6fendre,
organiser, conserver a tout prix.
a La Pologne est, a cette 6poque, &peu pris dans la
meme situation ou se trouvait la France i la fin des
Valois. Partag6e entre mille intre&ts, curieuse de
theories nouvelles : de toute part,les idWes &trangeres
la "p6ntrent,la division politique et la division religieuse sont entre elles dans la d6pendance de la cause
a l'effet. Marie-Louise discerne tris bien que ceux
qui ouvrent les portes de leur intelligence aux sentiments de 1'ennemi, ne tarderont pas a lui ouvrir les
portes du pays, et elle ne voit pas d'oeuvre plus urgente
que la r6forme du clerg6 national. c Le travail de M. Lambert et de M. Desdames, les
Sdeux pr&tres que Vincent de Paul lui accorde, accompagn6s d'up sous-diacre, Nicolas Gillot, d'un clerc,
Stanislas Zelazewski, et d'un frere coadjuteur, Jacques
Posny, consastera & former douze jeunes clercs, qui,
a au bout d'un an, seront des ouvriers faits, que les
a n6tres pourront mener en mission pour instruire les
a peuples de la campagne ,. Le premier devoir n'est-il
pas d'mnstruire les peuples de la campagne, puisque
leur ignorance contient tous les fl6aux en puissance?
U L'annee suivante arrivent les premieres Filles de
la Charnt6, Marguerite Moreau, Madeleine Drugeon,
Francoise Douelle. Et d6ej l'on prepare le d6part des
Filles de Sainte-Marie. Elles ne sont point parties
en meme temps que les Filles de la Charit6, parce que
leurs parents ont fait d6fendre a la Superieare
d'envoyer leurs filles si loin. Ce qui a 6th notifi6 juridiquement par M. l'Official et ensuite par Mgr de
Paris.
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a Le travail des Filles de la Charit6 est naturellement de soigner les pauvres et les malades. Celui
des Visitandines sera de veiller A l'instruction et a
l'education des jeunes filles. Dans la premiere lettrela reine de Pologne, o h.il lui trace son
qu'il 6crit
plan d'action, saint Vincent conclut : c Quel bien
( peut-on entreprendre, Madame, que ceux-li n'ema brassent ? Et quelle sorte d'6tat y aurait-il dans le
( royaume qui ne se ressente de votre incomparable
( piet.! »)II faut, en v6ritb, cette vision d'avenir, pour
distraire l'attente de ces humbles commencements et
pour faire accepter les p6rils et les peines de la premiere installation.
a -Nous ne savons rien sur le voyage des premiers
missionnaires et des premieres Filles de la Charit&,
Mais on a, par contre, le recit du voyage des premitres Visitandines. Quand I'interdiction de partir
fat levee pour elles, sour Anne-Francois de Pra, du
diocese de Dble, se mit en route pour Varsovie. Elle
etait accompagnie de sceur Marie-Madeleine de Grandmaison. Elle vient k Paris prendre les instructions de
saint Vincent de Paul et recueillir au passage un petit
renfort de deux on trois religieuses, que leur envoie
la communaut6 d6,Troyes. Puis elles s'embarquent a
Dieppe, pour gagner la Pologne par la voie de lamer.
Dans la Manche, leur bateau est pris par les Anglais.
Elles voient des matelots faire irruption dans leurs
cabines, la hache et le pistolet au poing: Ils pillent
leurs bagages et leurs hardes. On les conduit prisonaitres & Douvres. Au milieu d'une tempkee, 6clate A
bord un incendie; elles aident a l'6teindre. Un jugement de Londres reconnait qu'elles ont 6t6 indiment
arrethes. L'awiraut6 anglaise estime cependant qu'un
bateau pris est un bateau qu'on garde. On les reconduit &Calais, oh elles attendront une nouvelle 9ccasion.
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Enfin, le d6part est manqu6 et cette premiere equipe
ne peut pas quitter la France. Une deuxieme est immidiatement constitute. Sceur Marie-Anne de Gl6tain en
a la direction. Les religieuses qui la composent
viennent du diocise de Lyon. Cette equipe gagnera
Varsovie par la voie de terre jusqu'i Lubeck, oa elle
s'embarquera sur la Baltique pour arriver en Pologne
par Dantzig. II dut, cependant, y avoir une tentative
de travers6e par mer, puisqu'sue religieuse mourut
dans une h6tellerie a Anvers. Ses soeurs raminent son
corps an monastere de Mons.
* Enfin, elles quittent le. costume de l'ordre pour
traverser la Hollande et 1'Allemagne, pays protestants
d'oh leur religion est bannie. Les r6gions qu'elles traversent sont affreusement d6vastees par la guerre. A
Breme, elles trouvent les hommes, les femmes, les
enfants, en alarme, en train de travailler hitivement
aux remparts de la ville. On redoute 1'arriv6e des
Suedois. Elles traversent, en effet, dans la journie
suivante, une contr4e occup6e par l'arm-e suedoise.
Elles ont un passeport sign6 de la reine de Pologne
et de Suede, puisque les roisde Pologne revendiquiient
la succession de Gustave Wasa. Le premier poste
qu'elles rencontrent les croit sous la protection de sa
souveraine et les laisse passer; les suivants continuent
son exemple. A Hambourg, elles assistent en secret .
la messe. Les pretres catholiques 6taient proscrits et
l'exercice du culte puni de mort. Elles y trouvent un
gentilhomme francais, M. de la Boissiere, que MarieLouise avait envoys A leur rencontre. Un M. de la
Boissiere, aujourd'hui, professe la litt6rature a 1'Institut de Varsovie. A Lubeck, elles s'embarquent pour
- Dantzig. Elles ont pour compagnons de route des'
Luth6riens qui, quatre fois par jour, chantent agressivement leurs psaumes. Enfin, elles arrivent a Dantzig;
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leurs 6preuves ont pris fin. Elles s'attendaient i
debarquer modestement. La reine leur fait expidier
une barque magnifique, bien gri6e, qui les conduit i
terre. Et quand elles foulent le sol polonais, les trompettes publient l'ivknement an cercle de la mer et des
collines. Une foule immense les acclame et les conduit
a leur demeure. Et jusqu'i I'organisation, encore loinStaine, de leur cl6ture a Varsovie, elles vont aller, de
ville en ville, de c6rimonie en cir6monie.
c A Varsovie, elles habitent d'abord le palais royal,
prbs de la reine, qui partage leur vie et leurs travaux.
i Le jour oh elles entrent au monastire qu'on leur a
pr6par6, un cortege splendide les yconduit. L'6v que
de Varsovie porte le Saint Sacrement. 11 est entour6
des pr&tres de la Mission franqaise, des Filles de la
Charit6. Le roi suit, conduisant par la main la Mere
superieure; la reine, la scur assistante et les dames de
la Cour, chacune, une religieuse. La procession s'avance
an bruit des fanfares et des tambours.
ccNe nous hitons pas de conclure que la vie des
congregations francaises en Pologne ne sera qu'une
serie de feteset de c&remonies.
a L'annee suivante, 1'invasion suedoise d6ferle sur
la Pologne. i Charles-Gustave, dit Bossuet, paruta la
i Pologne, surprise et trahie, comme un lion qui tient
" sa proie dans ses ongles, tout pr&t i la mettre en
" pieces. En meme temps, la Pologne se voit ravag6e
u par le rebelle Cosaque, par le Moscovite infidle et
a plus encore par le Tartare, qu'elle appelle a son
a secours dans son d6sespoir. Tout nage dans le sang
a et on ne tombe que sur des corps morts. m
c La reine n'a plus de royaume. La reine n'a plus
de sujets Mais ii reste autour d'elle toutes les amiti6s
que sa charit6,dans les ann6es heureuses, avait assemblWes. Point d'abandon dans la troupe des Frangais.
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Elle suit partout sa souveraine, plus obiie dans le
malheur qu'ellel'avait 6ti dans lajoie. Elle ne se plaint
plus de I'humeur trop vive et trop prompte des Filles
de la Charit6, reproche qu'elle leur avait adress&.
A M. Ozenne, qui a succid6 & M. Lambert, mort de la
peste a Varsovie, Vincent de Paul 6crit de Paris ses
conseils, ses ordres hebdomadaires.
a Cet homme de soixante-seize ans, qui voit renverser toute cette oeuvre, qui a cofit d6ja tant de sang,
n'a pas un instant de difaillance.
a Et I'on ne sait ce qu'il faut admirer davantage de
sa sagesse ou de son intrepidit6.
a Je ne laisse pas de vous ,crire, dit-il, toutes les
Ssemaines, pour tAcher de vous exprimer ma douleur,
a et, par vous, A la reine pour la peine oi elle se
S4 trouve; ensemble les prieres que nous faisons
a sans cesse a Dieu, & ce qu'il est agrhable de benir
a les armes du roi et de protiger le royaume ; ce que
a j'espere qu'il fera; et bien que les faux bruits qui
. courent de deo, que nous ne croyons pas, dussent
a donner quelque diminution a cette esp6rtnce, je la
a sens, neanmoins, tout entiere. La France a &t6deux
a ou trois fois sur le point d'un bouleversement irr&a m6diible, en sorte que le roi n'avait une fois qu'une
a seule ville qui lui fft soumise; et il n'y a que deux
a Ou trois ans que nous avons eu trois arm6es aux
a environs de Paris, le roi chass6 et tout le royaume
• quasi r6volti. Tout est neanmoins revenu au premier
a point et jamais le roi ne fut plus absolu. Dieu
a permet, quelquefois, ces grandes agitations qui
4 ebranlent les Etats les plus fermes, pour faire resa souvenir les souverains de la terre qu'ils relkvent de
a sa royautt et qu'ils ne sont pas sans d6pendance,
a non plus que leurs propres sujets. Mais cela fait, il
a les r6tablit; enfin, il abaisse et relive quand il lui
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a condnite et de nous confer en sa bonta. o
a Ox avons-nous dkjA entendu ce langage? Nous ne
L'entendrons que dans quatorze ans, lorsque Bossuet,
dont saint Viacent de Paul a richauff6 le ginie.,
seprendra e langage de son maitre pour prononcer
I'oraison funebre d'une autre princesse franqaise
malheureuse, Henriette de France, reine dAngleterre:
u

C

quui
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a tous les empires-est aussi le seal qui se glorife de~t faire la lejon aux rois et de leur donner, quand ii
c lui plait, de grandes et terribles legons.. Soit qu'ik
,t 61ve les tr6nes, soit qu'il kes abaisse-. >
a Monseignem,- vos instaots sont mesuris et noas
nous faisons scruptle de lesreteni• davantage.
a Nous ne pousseroos pas plus loin notre demonstration. Qeklques minutes ne peaveat pas suffire i.
contenir:ce pass6 merveilleux.
t Nous laissons a regret le ricit de la peste de: Varsovic, qui enlAe M. Lambert, les lttres et les documents que nous aurions encore aimb citer.
a Mais la d6monstration de l'amitik ne s'?tablit pas
par l'amoncellement et I'aboadance des preuves, ellesitablit soudainemeat par lea &motions et les admirations dans lesquelles deux peaples peuvent cornramier.
-c -Si, aojourd'bui, noas ne pouvons apporter q'u'n.

raccourci. de cette histoire, nous manquerioos a la
m6thode de saint Vincent) si nous n'en tirions une
lepn-et one r6solution. La leoon, c'est que la paroisse
et la familke polonaises que saint Vincent de Paul a
coatribuo i affenrm, toutes les deux ont,sansr aucun
doute, sauvi- votre patrie.
* . Saint Vincent de.Paul a vu plus justeet plus loin
qua les Fr6d6ric II, Catherine la Grande, Marie-ThM-

.- 615 rTse d'Autriche, Bismarck, que tous les czars, que
tous les empereurs et que tous les ministres.
a Its oat promenk pendant deux sicles leurs armies
a travers votre pays, train6 leurs canons sur toutes
vos routes, construit des citadelles et bAti des prisons;
ils ont eu a leaurservice des policiers et des juges, et
des instituteurs pour diformer i'&me de vos enfants.
Et puis ils ont passi et tout est revenu au m&me point.
RUe poignee de missionnaires et de soeurs les ont mis
en d6route. Mais le Frangais qui visite les villages polonais, qui entend tinter la cloche de vos 6glises, croit
re-rouver ies villages de nos pays les plus croyants,
de la Bretagne, de la Provence II a l'impression de
o'avoir pas quitt6 sa patrie.
c Rien n'est plus clairvoyant que les saints et les
hiros.
' • Quant a la r solution, elle nest que la cons6quence
de la lecon.
t Gardiens de cette tradition douce et magnifique,
nous devons tout faire pour en entretenir le culte,
pour la conserver et pour 1'6tendre, rendre, chaque
jour, plus 6troits, plus intimes, plus assidus, plus
constants, permanents s'il se pouvait, les rapports possibles de nos deux nations.
a Et c'est quai l'Association France-Pologne, par
aotre voix, s'engage de tonte son Ame.
Des applaudissements nourris cltourirent ce bean
4dscours. Its prirent fin quand le cardinal Kakowski
se leva pour dire toute sa gratitude aux organisatears
de cette magnifiqu r-union et particulierement an
confirencier, M. Andr6 Minabr6a, dont 61loquence
et la science historique l'avaient charmb. 11 se dit
Aheureux d'avoiz e.ten.du rappeler les origines de
1i'liaace politique et ddela commanauti spirituelle de
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la France et de la Pologne. La France, qui a toujouis
lutti pour la libert6 des peuples, est affectueusement
aimbe par la Pologne, qui, consciente de la grande
ceuvre accomplie par son alli6e, se trouvera toujours i
ses c6t6s. Et le discours du cardinal s'acheve sur ce
souhait : a Que Dieu b6nisse la France! Que les liens
fraternels entre la France et la Pologne durent et
s'affermissent encore davantage! Vive la France! »
A ce cri du coeur r6pondit un autre cri du coeur:
a Vive la Pologne! i
Deux heures apres, le cardinal Kakowski se joignait au cardinal Dubois, au nonce et a I'ambassadeur
de Pologne, pour honorer de sa presence, au Centre
Catholique, 5, boulevard Montmartre, la c6rmonie au
cours de laquelle Mgr Baudrillart requt des mains du
mar6chal Foch les insignes de membre s6ernissime de
l'Institut de Coimbre.
Le lendemain, a dix heures du matin, 1'archeveque
de Varsovie se rendit & la Maison-Mere des Filles de
la Charit6, rue du Bac. La Communaut6, grossie de
nombreuses retraitantes, I'attendait a la chapelle.
Apres une priere devant le saint Sacrement et une
visite a la Tres Honoree Mere, il suivit docilement la
soeur directrice, qui le conduisit au s6minaire. Oncle
de la directrice du s6minaire de Varsovie, comment
aurait-il pu resister a la directrice du s6minaire de
Paris? t Votre mission est la plus belle de toutes,
dit-il aux jeunes sours, parce que c'est une mission
de mis6ricorde et de charit6; soyez toujours bien
misericordieuses et bien charitables, car la misericorde est lalplus grande vertu apres les vertus thdologales : elle represente l'amour. C'est I'amour qui a
fait venir Jesus-Christ en ce monde pour travailler et
mourir pour les hommes. Votre vocation est grande,
parce que c'est elle qui permet le mieux i une creature
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d'exprimer & Dieu l'amour qu'elle a pour Lui. n
On allait se quitter. ,
mininence, dit alors le Tris
Honor6 Pere, veuillez avoir la bont6 de r6unir dans
une meme bin6diction le se&unaire de Paris et celui
de Varsovie. » --t Vous formez une mmem communaute6
repondit le cardinal; non seulement tout est commun
entre vous, mais toutes vous ne faites qu'un, ParisVarsovie. II n'y a pas de xiunion a faire a1oi il n'y a
qu'un coeur et qu'une Ame.
Saint Vincent 6tait 1& moralement pr6sent dans
cette salle, heureux de voir son successeur pr6senter.
ses filles au plus eminent reprbsentant de 1'Eghse de
Pologne, de cette gglise qu'd a tant aim6e et pour
laquelle il a tant fait.
Le leademain 24 mai, a midi, le cardinal Kakowski
quittait Paris pour se rendre a Londres, oi l'attendait
le cardinal Bourne.
Nous avons prff6re interrompre I'ordre chronologique des 6v6nements pour ne pas quitter I'illustre
reprisentant de 1']fglise de Pologne. Revenons maintenant de.quatre jours en arriere.
20 mai. - Une r6union est annonc6e pour aujourd'hui, deux heures et denme, au Cercle du Luxejnbourg, 61, rue Madame, salle Ozanam, pour organiser une Association qui porte le nom de notre regrett6
confrere M. Fernand Portal.
L'Association Fernand-Portal, approuvee par Parcheveque de Paris, a pour but :
I°De promouvoir tous les genres de hautes 6tudes
.litt6raires, phalosophiques, historiques, scientifiques,
sociales, religieuses, etc.;
2" De repandre et de vulgariser les connaissances

religieuses;
- 3"De travailler i I'union des Lglises.
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Les moyens qu'elle pread pour obtenir ces risultats
.sot nombreux :
0° Organiser des cours, des coagres, des conferences;
2* Attribuer des boarses d'tudes on d. 4•yages;

39 Crfer des bibliothiques, des cercles, mime des
eavres &conomiqnes, pour faciliter le travail ou 1'existence materielle aux tediants et aux 6crivains;
4° Fournir des subventions aux institutions d6j&
existantes;
5S Soatenir des publications p6riodiques;

6° Donner une aide aux initiatives qui tendent i
l'aion des !iglises.
Le Conseil d'administration comprend parri ses
membres deux cur6s de Paris : M. Hemmer et M. Beaussart; deux maitres de conf6rences dans ies Universites de l'Itat, six agreges, un professeur de langues
slaves et deux dames de P'Union.
A la ruinion da 2o mai assistaient le P. Dieux, de
1'Oratoire; le P. Theillard, de la Soci6t6 de Jesus;
M. Klein, M. Eugane Tavernier et la plapart des
membres du Conseil d'administration. M. Hemmer
pr6sidait. II declara que PAssociation Fernand-Portal
n'avait pas la pritention d'absorber les oeuvres simi-

laires. Son objectif spcial est de former ane elite
intellectuelle religieuse, qui, au moment opportua,
pourrait travailler a l'union des gglises. Une discus-

sion s'engagea ensuite sur les diffirents problkmes que
soulevait l'organisation de l'evre, et ii fat

r6sola

. qu'n la reprendrait le 19 juin, ree de Lourmel, chez.
tes dames de FUnion, a l'issme de la messe anniersaire de la mort de M. Portal.
27 mai. - Aujourd'hui, jour de la. Pentec6te, distribution d'images qui repr6sentent les dens de Saint-

Esprit. Quelqaes fronts s'assombrissent: c'est Ie don
de force dans les ipreaves qui leur est &ch;ils s'im•aginent que le sort a le don de pro phtie.
28 mai. - Seize membres de la Conference de
Saint-Vincent-de-Paul d'Arras sont venus passer la
journhe prbs du corps de leur grand protecteur. IUs
partagent notre repas de midi et nous 6difient par leur
recueillement et leur silence.
Ce memem jour; dans Ia chapelle de leur MaisonMWre, sous les yeux bienveillants de I'Immaculee, les
soeurs procedent a une triple election; car la Mre"
Inchelin, la sour Reisenthel, assistante, et la sceur
Cornillon, econome, ont termin6 leur temps. C'est 4
la Mere Lebrun, visitatrice de Chine, a la sceur Rousselon et a la sceur Petit, ces delx dernieres, sup6rieures a Paris, que vont les suffrages.
Le now de la Mere Lebrun 6tait depuis Iongtemps
sur toutes tes lvres; on savait qu'elle serait 1'6lue;
personne n'en doutait; tout le monde la d6sirait, on
plut6t, pour parler franc, non, pas tout le monde; il y
avait une exception, peut-&tre deux: Pendant la
retraite des sceurs servantes, a laquelle elle prenait
part, une sewr regardait, dans la cour d'entve, le
tableau swx lequet sont aligans les noms des retraitantes. Une autre sweur s'approcbe et la conversation
s'engage.
- Vous connaissez la seor Lebrun ? demande cette
dermnire.
- Quelque peu..
- Est-elle grande?
- Comme moi.
- Que pensez-vous de sa capacit ?
- Oh! bien mediocre.
. Su ces inots, la sceur interroge. s'eclipsa, por .ne
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pas en entendre davantage; tant de questions la
genaient. Elle ne vota certainedient pas pour la Mere
Lebrun. et peut-etre le mal qu'elle en dit en cette cirIlue un second suffrage.
constance enleva-t-il l'
La modestie de la nouvelle Mere et ses auires qualitbs nous donnent le ferme espoir que Dieu b6nira la
Compagnie pendant le trnennat on plut6t pendant le
sexennat qui s'ouvre.
1" juin. - Les deux communautes se retrouvent
aujourd'hui, premier vendredt du mois, dans la basilique de Montmartre, out Notre Tres Honor6 Pere dit
la messe. Le s6minaire de la rue de Sevres est 1a, ainsi
que la Tres Honoree M&re, ses officiares, la sceur
directrice et un grand nombre de seeurs venues des diffUrentes maisons de Paris et peut-etre de la banlieue;
quelques groupes de jeunes filles completent l'assistance; elles repr6sentent les orphelinals ou les patronages dirig6s par nos sceurs. En ce premier jour d'un
mois qui lui est consacrE, le Sacre-Coaur doit etre

touch6 des prixres ferventes de tons ces plernns, qui
viennent lui recommander les deux families de saint
Vincent et ceux qui les dirigent.
3 juin. - Pplerinage annuel des Conferences de
Saint-Vincent-de Paul de Versailles. Les pieux pl-e-

rins sont au nombre de quatre-vingts. Ils assistent a la
messe, entendent un sermon de M. Devrere et sent
nos commensaux au repas de midi.
4 jaui. - Fete de saint Francois Caracciolo, patron

de Notre Trbs Honore Pere. Vceux et praires s'impo-

sent en ce jour et nous ne manquons pas a nos devoirs.
Que le bon Dieu nous conserve longtemaps celui
qu'll a mis g notre ttee et qu'll nous le conserve en
bonne santm ! De notre c6t6, rendons-lui sa tache facile
par notre affectueuse confiance et une soumission par-
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faite a toutes ses volontes. Sa charge est lourde;
n'ajoutons pas & ses soucis et a ses croix.
5 juin. - Un tl6gramme nous annonce la mort de
M. Bouclet, qui nous avait quittis, volla trots jours
seulement, pour aller respirer I'air pur de Musinens.
L'air pur, h6las! ne peut pas guirir ceux dont les
pounpons ne fonctionnent plus Un vomissement de
sang lui a enlev6, vers-les quatre heures du matin, le
peu de vie qui lui restait encore. Laissons a un de ses
amis de longue date le soin de nous dire ce qu'll a 6t6
et ce qu'il a fait :
L< beaut6s de l'ime de M. Bouclet furent cach6es
Les
a ceux qui ne 1'approcherent pas de tres pres. II ne
-fut pas i'homme des grands eclats; le gout pour les
choses grandioses et bruyantes lui manquait et peut6tre aussi l'envergure. Par temperament, il ne se
livrait pas & tous et faci'ement; sa reserve 6tait m6ele
d'une timidit6 que certains ont pu croire ombrageuse;
le sentiment sincere de son impuissance, meme physique, i certains emplois extbrieurs, comme la predication; les craintes d'une conscien-e timor6e, qui lui
faisaient redouter les responsabilites, celles du
ministere de la confession en particalier; une santh
toujours tres delicate, que les fatigues ebranlaient-;
tout cela contribua a le faire vivre inconnu, parfois
meme non apprkci6l sa juste valeur.
< N6 a Paris, le 8 novembre i88r, il fut plac6 en
1891 & l'orphelinat Saint-Louis de la rue de Sevres.
C'est la que germa sa vocation. II conserva toujours,
de son sjbour dans cette maison, le souvenir le meilleur et.le plus reconnaissant. Cette gratitude persiverante et parfois courageuse est un des beaux traits
.de sa physionomie morale. Non seulement il ne fut
jamais tent6 de renier Saint-Louis, mais il ne songea
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jamais lui donner d'autre nom que celui d'orpAelUiat.
En octobre 1894, il arrivait au Berceau, oit il devait
faire ses 6tudes secondaires. II y fut incontestablement
oun ilve exemplaire au triple point de vue de la piet,
de la conduite et du travail, et il tint les premiers
rangs dans une classe excellente. I1 est le second qui
,disparait des douze qui prirent la soutane le 19 juillet
.i9oo : dix parvinrent au sacerdoce; un, Ie frbre Sigalo,
*mourut saintement, comme il avait vecu, I'annbe de
son diaconat; un seul fut r6gulierement icart6.
a Apres son s6minaire et ses 6tudes, qu'il fit &
Saint-Lazare, et aussit6t son ordination, M. Bouclet
fut accueilli au Berceau, comme professeur, par le bon
M. Serpette, qui 4'estimait beaucoup. II y demeura
jusqu'en 1914. Apres Ja guerre, il passa deux annesan s6minaire d'Alger, puis retourna a Antoura, oi ii
4tait ddji rest6 auparavant pendant quelques mois.
Comme professeur, ii manifestaces qualites d'ordre et
de m6thde qui faisaient 1e foad de son tempb~ament.
Peut-ktre itait-il trop bon pour maintenir la discipline
et manquait-il de cette assurance qui impose lautorite.
0 Quand, apres trois ans de s6jour an Liban, ii fut
plaek au secretariat, il atteignait a la r&alisation d'un
r&ve caress& depuis bien longtemps. A tons points de
vue, ii 6tait douei pour ces fonctions : tres discret,
excessivement soigneux et jusqu'a. La minutie, aimant
la vie sidentaire, ne-reculant pas devant les travaux
arides et de longue haleine. 11 passa dans les occupations du secretariat les six derniýres annxes de sa vie,
sans doute les plus heureuses. La derniire annie
cependant, ii en fut detourn6 par l'administration de
1Almanack des Missions : il mit a cette tache tout son
coeur, tous ses soins, toute son activitC, tout son courage, tout lui-m&me. On pent dire, jusqu'A us certain
point, qa'il y sacrifia sa vie.
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t En cela comme dans le reste, it manifestt son
r&el esprit de foi et sa confance absolue dans la priere.
Sa pikti n'eut rien d'exub6rant, mais elle &tait vraie
et vive. Tres tendre etait sa devotion envers la trfs
sainte Vierge. 11 eut toujours mne predilection pour

les ames du Purgatoire et une grande confiance en
Dieu, specialement invoqu6 pour elles et par elles.
i

II aimait a raconter cc fait. Au debut de la guerre,

Lai et ses confreres devaient etre conduits par les
Turcs dans un camp de concentration & Orfa. C'Atait
chose d6cid6e. U suggere de promettre une neuvaine
de messes pour le soulagement des ames du Purga-

toire, si on est dilivri. On lui objecte que c'est inutile, puisqu'il est sir.qn'on doit atre traini a Orfa;
peut-4tre 6tait-on d6j4 sur le chemin. Sa confance
demeure ferme et excite celle de ses compagnons. Elle
est recompensbe et bient&t tous sont libirbs et renvoyesen Europe.
M.
_ Bouclet estimait au plus haut point sa vocation; il souffrait quand il apprenait quelque d6fection,
et lui timide, il osa, en certaines circonstances, desdimarches pour sauver quelques chancelants; il les
encouragea, fit prier et pria avec ferveur pour leur
pers6verance.
a II eut pourtant ses jours d'6preuves et d'epreuves
bien douloureuses : ivinements ficheux, tragiques.
mime, incomprehensions de quelques-uns, changements pinibles; il en fut vivement affectS; mais, loin
de se laisser aller au d6couragement et i la pensie
d'abandonner sa vocation, it s'accrocha, pour ainsi
dire, a la Congregation, comme un enfant qui, aux
heures de souffrances, s sesrre plus etroitement str le
sein maternel. Et il suttoujours pardonner, oublier
mmem avec une noble -gnarositi. II eat, 4'ailleurs,.
toujours excellent esprit. En des cicconstanfes assez
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dilicates et bien qu'il eft aussi a souffrir, il travaillait

a l'apaisement, interprktait avec indulgence et tenait
pour I'autoritt. Simplement, il pratiqua les vertus
d'un homme de communautl et c'est, sans doute, parce
qu'il se fondit danis la masse qu'il passa plus inaperga.
a Ses scrupules au point de vue pauvretaout semblt
excessifs a ceux qui en furent les confidents ou les
timoins : il eat suffi de considerer sa garde-robe pour
juger de ce que nous pouvons appeler i sa misere o.

II 6tait d'une rigueur frisant le scrupule en ce
qui concernait I'argent qu'on pouvait lui offrnr. Quant
aux sommes qui lui etaient confides pour les oeuvres,
il en tenait un compte exact et, par ailleurs, il 6vitait
de les d6penser inutilement. Un fait. Alors que dji.
les forces I'abandonnaient et que la coxalgie lui interdisait certains mouvements, il dut, un jour, porter un
certain

nombre

d'Almanachs des Missions a

une

librairie de Paris. Le fardeau 6tait non seulement
encombrant, mais lourd, et trop lourd pour lui. Et
pourtant ce ne fut que.difficilement qu'on obtint qu'il
prendrait un taxi, et, pour y arriver, il fallut que celui
qui devait 1'accompagner et I'aider le menaqct de ne
pas le suivre, s'll ne .consentait a cette d6pense, qui
etait non seulement utile, mais encore necessaire.
" Ame delicate, M. Bouclet aimait ce qui 6tait d6licat
et frais comme son ame. I1 se sentait attir6 vers les
petits enfants: tout l'enchantait en eux, leur charmante
gaucherie, leur naive candeur, la naivete de leurs
gestes et de leurs r6ponses. II professa A l'6gard de
Guy de Fontgalland un culte qu'on put taxer parfois
d'exag6r6. Au m&me titre, il airuait Bernadette, Gemma
Galgani et Catherine Labour6, qu'il voyait toujours
dans sa virginale jeunesse, confidente de l'Immacul6e.
"a 1 eut a porter de bien lourdes croix. Un an et
demi avant sa mort, il cut la douleur de ne pouvoir
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decider un frere tris aim6 & se reconcilier avec Dieu
avant de paraitre devant lui. Pour qui a connu M. Bouclet, il est facile de s'imaginer combien cet insucces
fut cruel. Et deux personnes, sans s'etre aucunement
concertees, se rencontrerent dans la conviction qu'il
avait offert le sacrifice de sa vie pour l'ame de son
frere. S'il en fut ainsi, il a et6 extraordinairement
exauc6. Ce fut, en effet, depuis lors que, outre des
ennuis penibles provoques par la situation des parents,
il vit croitre ses souffrances physiques. Ses forces
allkrent en diminuant; il devint de plus en plus
impuissant a se mouvoir et a marcher.
( 11 supporta ces infirmit6s, comme aussi les progres
de sa maladie de poitrine, qu'il suivait avec attention,
soutenu par les pens6es de lafoi. Sur un petit carton
retrouv6 dans un de ses livres de priires, on lit, ecrit
de sa main, ces lignes rv6latrices : Vide, Domine, el
tonsidera quoniam tribulor, velociter exaudi me. Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus, da nobis ita
dominicaepassionissacramentaperagere,ut indulgentiam
percipere mereamur. I1 s'unit b la Passion du Maitre,
dans la soumission & sa divine volonte. Des le debut
de cette ann6e, il notait ou soulignait sur un calendrier & effeuiller les pens6es ayant trait i cette totale
soumission.
« Le 12 fevrier, il entrait a l'infirmerie. Des lors,
ce fut le calme, la paix, presque la joie. II ne tarissait
pas en parlant des soins qui lui 6taient prodigu4s et
de la reconnaissance qu'il 6prouvait A l'egard du bon
frere infirmier. On 6tait frappe de sa resignation et
de la maniere aimable avec laquelle il accueillait ceux
qui venaient lui rendre visite.
SC'est avec une gratitude exprimee avec force qu'il
rejut du Tres Honor6 Pere l'autorisation d'aller &
Musinens respirer an air meilleur. Il esp&rait ainsi
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prolonger sa vie. Trois jours apres sos arrivie, le be*
Dieu Ie rappelait & Lui.
S1II repose la-bas, non loin du berceau de la s'tr
Rosalie Rendu, i laquelle, en boa Parisien, ii avait
une vienration particuliere, et sur la tombe de laquellt
il faisait de frequents pelerinages, au cimetiae
Montparnasse.
AiAu jour de sa premiere messe, a l'orphelinat
Saint-Louis, ii disait : t Mon pere est mort a trentea deux ans; si j'atteins cet age, j'aurai pu rendre
* quelques services i la Congrigation. n I1le d6passa
de quelques annies et il donna a la Compagnie vingt
et an ans de sacerdoce. Si son travail fut modeste, il
fat consciencieux, dans la mesure de ses forces physiques et morales. Dieu ne r6clame de ehacun que
selon l'itendue de ses dons. ,
15 juin. - Au lendemain d'une retraite de soeurs
servantes pr6chie A l'Hay, Notre Tres Honor6 Pere
prend le train pour Bourbon-IArchambault, c6lbre
station thermale, dont les eaux, dit-on, ont une efficacit6 attest6e par plusieurs siccles de guerisons. Que
ne feront pas de telles eaux si & leur vertu naturelle
s'ajoute la vertu surnaturelle que leur' vaudront nos
prieres! Nous ne manquerons .pas de recommander i
Dieu et le remede et celui auquel les medecins 1'imposent.
3o join, - De grand matin, beaucoup de bruit dans
la maison; on va, on vient, on descend les escaliers en
grande hite y aauait-il le fen? Non, ce sent les
vacanccs qui commnencent pou• la.jenesse; ce sent les
pr6paratifs de depart pour la Picardie. Ce midi, nos
siminaristes et nos ttudiants a roat bon appftit;
ils prendront lesz premier repas i Beaucamp; les
exameas ne seront plus qu'un soutveir; la. fn des
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.vacances apparaitra encore dans le lointain; plus de
soucis de longtemps; on joera, on bavardera, on
bricolera, on jardinera, on flinera; mais an milieu de
tout cela, on fera toujours une part au bon Dieu; une
part, que dis-je? Ce mot est quelque pen sacrilege; on
lui donaera tout, mkume les jeux et les bavardages.
i" juillet. -- A l'Institut catholique, ouverture d'un
cours de prophylaxie a I'usage des jeunes missionnaires qui se pr6parent a partir pour les Missions lointaines. L'etranger a devanc6 la France dans-cette voie;
chez nous, 1'Institut catholique de Lille a commenc6;
celui de Paris ne vent pas rester en arriere, bien qu*il
soit difficile de trouver les professeurs nicessaires en
ces mois de vacances.
13 juillet. - Notre r6fectoire est plein de laiques.
On s'interroge. Ce sont, parait-il, les Oblats de SaintFran<ois-de-Sales qui viennent faire chez nous trois
jours de retraite. Nous ne pouvons que gagner a leur
contact; car leur modestie, leur silence et leur pi&6
Jnous charment et noT-s Adifient.
15 juillet. - Notre Tres Honork Pere nous revient
de Bourboa aprbs one care que le beau temps a
favoris6e.
' 8 juillet. - Un prix de 5oo francs sur le fonds
Juteau-Duvigneau est attribua a M. Collard pour son
livre Les Martyrs de Tientsin. Nos fblicitations a
I'heurenu lauriat. Le prix Juteau-Duvigneau, d'ane
.aleur de 2 5oo francs, mais toujours partag6, est
4dcern6 A u I'autenr on aux auteurs d'ouvrages de
morale, surtout an point de vue catholique ,.
19 juillet. - Fete de notre saint Fondateur. A
neuf heures, messe solennelle, chantke par S. Exc. le
.nonce Mgr Maglione. A quatorze heures et demnie,
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vepres prisid6es par Mgr Cr6pin, auxiliaire de Paris,
et panegyrique par Mgr Debout, protonotaire apostotique. Notre f&te a'a pu r6unir tous les invites que novs
aurions souhaitis; c'est que nous nous trouvons dais
la saison des vacances et, par consequent, des absences.
Nous sommes retomb6s depuis plusieurs annies dans
l'inconvenient que M. Couty deplorait et auquel il
rem6dia en faisant transf6rer, apris la canonisation,
la f&te de saint Vincent du 27 septembre au 19 juillet.
II ne supposait pas que les vacances passeraient da
mois de septembre au mois d'aoit, puis, avanqant i
pas de gaant, entameraient le mois de juillet, I'absorSberaient tout entier et menaceraient le mois de juin.
Nous avons connu le temps oii les vacances commenqaient le 16 aout pour finir fin septembre. Comme
la mer, sur certains rivages, les vacances rongent,
rongent sans cesse. 11 est A craindre que, sous la
Spouss6e du besoin de repos, juin ne cede peu a pen
du terrain, jusqu'a tomber a son tour dans le gouffre
des vacances. Et puis... mais n'allons pas plus loin;
esperons que mai, du moins, tiendra bon et qu'une.
heureuse reaction se produira, qui ramenera les,
vacances, s'il en est besoin, & leurs justes limites.
C'est le vceu que nous faisons en cette fete de saint
Vincent, ce grand travailleur de Dieu et des pauvres.
26 juillet. - F&te de saint Vincent k la Maison-Mere
de la rue du Bac. Les sceurs sont venues prendre part
i notre f&te le 19 juillet; il est de tradition que nous
assistions aux offices de leur chapelle le jour octave et
meme que nous leur procurions un panggyriste de
chez nous. Cette annie M. Bogaert prend la parole. On
ne pouvait choisir pr6dicateur qui aimat mieux saint
Vincent et sit mieux le faire aimer.
28 juillet. -

De nouveau, le glas se fait entendre.
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C'est I'assistant de la maison qui vient de paraltre
devant Dieu.
M. Anatole-Jean-Pierre Dupeux appartenait a une
famille tres chritienne de 1'ile de R6. oii il naquit le
13 mai 1862. Son pHre 6tait cordonnier et sa mere couturiere. Ils s'estimirentheureux de voir poindre en lui
les signes d'une s&rieuse vocation ecclisiastique et-le
donn&rent volontiers &Dieu. Au grand s6minaire de La
Rochelle, M. Dupeux eut comme sup6rieur un homme
de haute valeur intellectuelle et morale, M. Rosset,
qui lui inspira I'amour de la Congregation et des
livres.
Ce fut le 29 juin i885 que le jeune clerc rebut la
gr~ce dusacerdoce. MgrArdin, 6vaque de La Rochelle,
le prit comme secr6taire et le nomma vicaire de sa
cathedrale. M. Dupeux voulait autre chose. I1 frappa
&la porte de Saint-Lazare,y fut recu le 9 octobre 1887,
y resta un an, fut plac6, comme vacaire, A la paroisse
Sainte-Anne d'Amiens, ou il prononqa les saints Vceux
le Io octobre 1889.
Apres la vie paroissiale, celle du skminaire. En 1890,
il fut envoy6 au grand s6minaire d'Angoulime. Les
treize ann&es qu'il y passa dans l'enseignement de la
philosophie, du dogme et de la morale compterent
parmi les plus belles de sa vie. II aimait a les rappeler
et il a laiss lM bas de fideles amiti6s.
Quand xinrent les lois d'expulsion, le personnel du
grand seminaire d'Angouleme donna un magnifique
exemple a la Compagnie : il fournit les quatre confreres demand6s pour diriger le s6minaire de San Salvador; le suprieur fut le meme, M. Choisnard.
La fermeture du s6minaire de San Salvador en 1907
amena la dispersion. M. Dupeux suivit encore son
sup6rieur au s6minaire de Sucre, en Bolivie, oh il
professa le dogme.
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L'an6e d'apres, ilpassait i Bueads-Aircs, en Argentine. II s'y occupa tout d'abord de l'6cole apostolique,
plis fat charg6 de l'conomat et enia exera les
fonctioas d'aumn6nier. La maison de Santiago lui fut
confiee en 1914 ;il en fat le superieui pendant un peu
plus de deux aas.
Le depart de M. Bettembourg, de retouren France
en ig18, laissait vacants, a Boenos-Aires, les postes
de suprieur, de visiteur et de directeur de la prorince des soeurs. II y reviat avec ce triple titre.
Cinq ans passent. C'est le retour en France, ou
presque. Le seminaire d'Oran l'a A sa t&te de 1923 i
1926. Inutile de parler de son tres court passage &
Saiat-Eingene, pres d'Alger, comme sup•rieur et
visiteur.
Apres quelque pen de repos a la Maison-Mre, il en
fut nomm6 assistant. Tous ceax qui i'ont conau dans
oet office sont d'accord pour reconnaitre qu'en lui
deux qualitis dominaient: la pi6t6 et la bont&.
La maladie de coeur dont ii souffrait depuis
longtemps l'a empAch6 de donner toute sa mesure. La
mort est venue i li pas &pas; il la-voyait approcher;
c'est pourquoi dans ces derniers jours, ii mit ordre a
tons ses papiers, d6chira, Acela, distribna; ii dressa
aassi lui-mimne, d'une crituredroite et ferme, la liste
des personnes auxquelles il voalait que £6t alnonac
son tr6pas. Je ne parle pas des pr6paratifs d'unautre
ordre, plus importants a ses yeux. Cela fait, il dut
dire: a Maintenant, Seigneur, vous pouvez venir; ae
tardezpas; je suis prat. v Et le Seigneur viateneffet;
ils s'aimaient; par la mort leur union devint plus
intime.

Les etudiants et les seminaristes venaient de repartir
pour Beaucamp, apres avoir pass6 avec nousla f6te et
l'octave de saint Vincent; l'offce funabre fut priv6
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de Icurs chants; et le cortege, de leur pr6sence. Les
c6r6monies se deroualrent, quand m&me, avec majesti,
grace aux nombreux confreres de passage i SaintLazare et au concours des petits enfants de SaintLouis. Les scurs 6taient venues nombreuses.
M. Dupeux avait des amis haut places: Mgr Baadrillart, I'archeveque d'Auch, I'6v6que de Soissons,
les vicaires g6neraux de La Rochelle, le doyen du chapitre mutropolitain deSens, et combien d'autres encore I
Tous envoyerent l'expression de leur sympathie et de
leurs regrets.
30 juillet. - Soixante-dix-huit preties du diocese
de Meaux commencent, ce soir, dans notre maison,
Sleur retraite, qu'ils termineront vendredi 4 aoit.
M. Tardieu, qui a djai auee assez longue experience
de ce genre de travail, est charg6 de richauffer leur
ferveur pour les amener a prendre de bonnes r6solutions.
LES ANCIENNES MAISONS DE VERSAILLES
Au lieu d'etre d6charge de la paroisse de Fontainebleau, comme i t l'aurait desire, M. AL6aras apprit en
1671 que le roi se proposait de lui confier celle de
Versailles. Louis XIV se plaisait de plus en plus dans
cette derniere ville, oi il Atait venu pour la premiire
fois en i65 et o4i il avait donn- de grandes fates en
1662. Comme le chateau, construit en 1628 sur les
ordres de son pr&d6cesseur, etait trop 6troit pour la
nombreuse suite qu'il amenait avec lui, il ajouta trois
grands corps de bitiments.
. La paroisse etait desservie, avant 1671, par un cur6,
assist6 d'un vicaire. La pens6e du bien que les pretres
de la Mission faisaient a Fontainebleau le convainquit-
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que leur presence b Versailles serait profitable i la
population de cette ville. Il parla de son dessein a
M. de Harlay, archeveque de Paris, et celui-ci se
chargea d'obtenir l'acceptation du Sup&rieur general.
M. Almeras avait trop souffert des difficultes rencontr6es par ses confreres de Fontainebleau pour
accueillir cette proposition avec joie. II supplia le roi
de laisser la petite Compagnie suivre sa vocation
auprbs des petits et des humbles. Ce fut en vain. Le
monarque imposa sa volont6 i: Vous avez acquiesc6
au d6sir de ma mere en acceptant Fontainebleau;
acceptez Versailles maintenant pour acquiescer an
I
mien.
I fallut se soumettre; M. Berthe alla trouver
Louis XIV pour lui timoigner, de la part de M. Alm&ras, qu'il ne trouverait pas dans son royaume de sujets
plus dociles que les enfants de saint VincentJ.
La fondation 6tait encore a I'itat de projet quand,
le 2 septembre 1672; M. AlmIras mourut. Devant le
silence prolongA du roi, M. Jolly, son successeur, se
prit a esperer qu'il n'en serait plus question. Son illusion prit fin en 1674, le jour oi un messager royal vint
lui rappeler la promesse de M. Alm6ras. Louis XIV
demandait six pretres et un clerc pour remplir les
fonctions curiales ot donner des missions dans les
villages voisins 2.
Les formalit6s ne trainerent pas en longueur. La
cure fut unie, le 1 octobre,
la Congregation de la
Mission par l'archeveque de Paris. Cette union suivait
de cinq jours la signature du contrat et pr6c6dait de
douze la prise de possession.
. ~
Reuil des rincipalsaircumaires des Sufriewrs ghrrau, t. I, p. 20o.
2. Ibid., t. I, p. Ib3.
3. Arch. nat. S 6715; MM 535, f* 241 et saiv.; MM 537, o 10o7et
SmT.
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Quelque diligence qu'il fit, le nouveau cure ne put
Ctre a son poste avant Ie o1novembre. C'etait Nicolas
Thibault, ( homme fort populaire, 6crit M. Lacour',
peu vers6 dans les manieres du monde, oil les autres
ouvriers... n'entendaient guere mieux. II 6tait simple
comme un enfant et M. Jolly le loua... d'avoir conserv6 dans la cour cette simplicit6 n.
II arriva huit jours avant la fin d'une mission donn6e
par deux de ses confreres.
Versailles n'etait encore qu'un gros bourg. Sa population, r6cemment encore de deux cents habitants,
avait dcupl! depuis quelques annies. Elle s'6levait
passagerement quand le roi y venait avec sa suite. Du
jour oh Louis XIV y 6tablit sa residence habituelle,
c'est-a-dire a partir de 1682, l'accroissement fut rapide.
L'6glise paroissiale que les missionnaires trouverent

a leur arrivie

6tait assez convenable pour un village.

Maintenant que Versailles prenait les proportions
d'une ville, il fallait autre chose. Une nouvelle 6glise,
placie sous le patronage de saint Justin, comme la
premiere, fut inaugurbe en 1679. Le monument n'avait
rien de remarquable. Inelegant, incommode, insuffisant, il 6tait peu digne de la ville des rois. Aussi son
existence fut-elle de courte dur6e.
Le o1 mars 1684 fut posee la premi&re pierre de
l'6glise Notre-Dame, qui est toujours debout et dont
les plans sont dus an c6lbre Mansart.
Pour doter la communaut6 des missionnaires,
Louis XIV demanda au Souverain Pontife d'unir a la
paroisse de Versailles l'abbaye de Saint-Remy-lezSens, vacante par le d&cs de M. de Gondrin, archevOque de Sens, Si l'opposition du chapitre de Sens
Mwitsioi. I, III, n. 76.
de
z. Hiiaire gtrai de la Congrigaion 4l
(Voir Axlxsi de la Congrigation de la Mission, t. 63, p. 6a.)
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retarda l'union, ce fut de fort pen de temps, car l'acte
pontifical fat expedie le 4 octobre 1676 '
M. Thibault et ses collaborateurs rappelerent i la
cour de Versailles les viritbs qu'ils avaient l'habitude
de precher dans les villages. Le careme de 1675 leur
fournit l'occasion de montrer le zele apostolique dont
ils 6taient animes. Is traiterent de preference les
sujets les plus capables de remuer les esprits, comme
la mort, le jugement, l'cnfer; ils menacerent les libertins de la colere divine; ils furent impitoyables au
confessionnal vis-a-vis de ceux qui ne promettaient pas
dequitterleurs disordres. Mine de Montespan, touchee,
comprit elle-mnme la gravite de ses fautes et r6solut
de mieux vivre.
M. de la Beaumelle nous a retrace dans ses Mimoires
les incidents de cette conversion passagere. Son r6cit,
quelque peu dramatis6 peut-atre, c'6tait dans ses habitudes, n'en contient pas moins une grande part de
veriti. Ecoutons-le : i La principale confidente de
Mine de Montespan, effraybe des jugements de Dieu,

fit part de son d6sespoir i Mme de Maintenon. Celle-ci
l'engagea h se confesser a M. Lescuyer, missionnaire
plein de zble et de charit6. Le bon pretre la traita
avec tant de prudence et de bont6 qu'elle sortit du
confessionnal baignee de larmes, se frappant la poitrine et donnant les marques d'une conversion sincere.
Elle entre chez Mme de Montespan, lui demande son
conge, lui rend tous les presents qu'elle a recus d'elle
et du roi, rejette ses promesses avec indignation, lui
dit qu'elle veut se sauver et la conjure de penser ellememe i son salut en se confessant et en quittant la cour.
o Tourmentoe par ses propres r6flexions, 6pouvantee
x. Ata aposlolica in gratiam Congregationis Missionis, p. 47 et suiv.
2. Mtmoire p
strir
er & Phistoire de Mme delMaintewvs et 4 ee du
si.dc passi. Maietricht, 1778, z6 vol. ir-.2, t. 11, p. 71 et siv.
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de l'arrxt qui punit par uae 6ternit6 de supplices
quelques instants de plaisir, entraine par 1'exemple
qui fait tant de conversions, lasse de jouer le persoa=age de mattresse, si humiliant pendant la quinzaine
de Paques, Mine de Montespan se trouvait dans cet
tat oI le coeur est pr&t A se livrer au premier sentijnent qui 1'attaque avec force. Elle voulut que ce confesseur si pathltique et si terrible achevat de fixer ses
incertitudes, or en augmentant son effroi, ou en lui
promettant un pardon facile. Elle ordonna done A
M. Lescayer de l'attendre le lendemain a son conaes-

sionnal. Le missionnaire, surpris de cet ordre, se promit
bien d'apprendre a cette imp6rieuse p6nitente a respecter les ainistres do Seigneur.
t Le Mer-credi saint, a l'entrke de la nuit, Mme de
Montespan se rendit a l'6glise sans bruit, sans domestique, dans le carrosse de Mme de Maintenon. Pr6-

cautions prises pour prevenir le scandale qu'aurait
donnn <et acte de religion, qu'on aurait regardi, s'il
avait et6 public, comme I'avant-coureur d'un sacrilege,
ou comme un jeu de I'hypocrisie.
( Mmie de Montespan sortit de 1'eglise fondant en
pleurs. Elle envoya querir M. Bossuet, alors pr&cepteur de M. le dauphin et ve4que de Condom. Elle lui
dit tout ce qui s'4tait pass- et avoua que le missionnaire
lui avait inspire une vraie horreur de son &tatet I'avait
si fort ibranlke par la menace des vengeances c6lestes

qu'elle avait risolu de partir de la cour et d'employer
la moitie de sa vie A faire p6~itence de I'autre moitii.
Elle le pria d'en porter la nouvelle an roi.
a Bossnet approuva son dessein, en releva la gloire
devant les hommes, le merite devant Dieu et promit
d'engager le roi A ne s'y point opposer.
c Ayant trouv6 sur ses pas Mme de Maintenon, il
lui apprit les miracles de M. Lescuyer..
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a - Mais, lui dit-elle, vous, Monseigneur, qui connaissez le ceur humain, pensez-vous que cette vapeur
de devotion dure longtemps?
- Je ne sais, lui repond 1'6vaque, mais c'est
toujours quelques semaines de gagnees et quelques
phchis de moins.
S- Ah! Monseigneur, r6pliqua-t-elle, -ce n'est
point le corps qui offense Dieu, c'est le disir.
a Des qu'elle entra, Mine de Montespan courut i
elle et lui dit en l'embrassant : a Enfin, vous serez
c contente de moi; je pars d'ici, et des demain, sans
a dire adieu et sans an revoir et presque sans regret. a
. Elle partit, en effet, et comme les courtisans ae
savaient k quoi attribuer cette retraite subite, le roi
leva tous les doutes en se reudant a la paroisse, oji il
loua hautement le zele des missionnaires, nomma
M. Lescuyer avec 61oge et, en sortant de I'rglise, leur
dit a tons : u J'ai de grandes fantes a expier; mais
c vous avez un grand credit aupres de Dieu; priez
c pour moi. 1
SAA ces mots, toun le monde comprit d'oi itait venu
le coup qui frappait la maitresse du roi. Les gens de
bien remerciaient Dieu d'une conversion longtemps

sollicitke par les plus ferventes prieres, et les libertins
g6missaient en secret, tout en predisant que cette conversion ne durerait pas.
cc Its ne se trompaient point. Mine de Montespan

ne tarda pas de rentrer i Ia cour, et ce ne fut qu'en
1686 qu'eut lieu la retraite dbfinitive, grice aux
instances de M. Hibert 1.

La cour, d'oi venaient tant de scandales, donnait
aussi de grands exemples. Mme de Maintenon kcrivait
le 8 mars 1684 : icLe roi a trouv6 bon que les dames
x. Vois La Beaumelle, op. di., t. III, p. 99gro.
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de la Charite Ctablissent une Charit6 &Versailles pour
y prendre le meme soin des pauvres que dans les
paroisses de Paris. Mme la duchesse de Richelieu en
est la supirieure... Nous pretendons pourvoir a toutes
sortes de nicessitis; nous nous trouvons d6j& chargies d'un certain ncmbre de personnes qui excitent
plus notre pitie qu'elles ne se pr&tent a nos intentions.
Ce sont des estropids hors d'6tat de gagner leur vie.
Nous avons aussi de ces innocentes qui courent les
rues et qui font commettre bien des phch6s. ,
La duchesse de Richelieu, grande amie de la
duchesse d'Aiguillon,'avait connu saint Vincent de
Paul; elle avait done appris la charite a bonne
tcole.
Mme de Maintenon 6tait I'Ame des assemblies de
charitY, auxquelles elle assistait fiddlement chaque
lundi '. La bourse de l'association recevait, outre Fargent des quCtes, la taxe hebdomadaire A laquelle les
dames 6taient assujetties. Les dames visitaient les
pauvres & domicile et leur apportaient secours et consolations. Elles attirerent les Filles de Ja Charit6 a
Versailles et les 6tablirent dans an bit iment edifi6 pour
elles par les soins de Mme de Maintenon et connu
sous le nom de Charitd des pauvres'.
A ces Filles fut confib le soin de visiter les malades,
de preparer les bouillons et les remedes et d'instruire
les files pauvres.
L'Association des Dames de la Charit6 6tait une
ceuvre paroissiale. Le cure de Notre-Dame en avait la
direction; nul ne connaissait mieux que lui les besoins
de ses ouailles; il y plaidait la cause des malheureux,
z. Mimoire du Cori de Versai~es Franfois HaUr (1686.7o4). Paris,
9 27,in-8, p. 117.
toire de Versailles, par le Roi, Versailles (s. d.), a vol. in.8
2.
L r, p. 265; cf. La Beaumelle, of. it., t. 2, p. 247 et suiv.
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et ses paroles stimulaient la charit6 quand celle-c
languissait.
Une autre -cuvre appelait toute son attention; c'etait
Ie service de la chapelle du palais. En confiant sa
chapelle aux missionnaires, au mois d'avril de l'annde
1682, Louis XIV lear avait doan6 on timoignage kcla.,
tant de la satisfaction que lai procurait leur zMle.
Ce n'&tait point Ia une aue6nerie ordinaire. Elte
exigeait on corps de chapelains comprenant si
pretres, six clercs et deux frires*. a L'un. desdits
pr&tres, dit I'acte d'6tablissement-, c6lebrera, a six
heures et demie du matin, une messe basse,en suite de
laquelle ils feront immAdiatement la priere do matin,
qu'ils termineront par les litanies du Nom de Jesus,
par un Domine, salvum far regem, avec le verset et
Foraison. Ih feront aussi tou s s jours eblibrer une
grand'messe i dix heures, a Fintention qu'il plaise b
Dieu de nous donner et A nos successeurs ies lumiires
nfcessaires poor gouverner no-re ktat seloa les regles
de la justice, et la grace d'augmaenter son culte et celai
de son fglise dans notre royaume, terres et pays de
notre obbissance, comme aussi a Fintention de remercier Dieu des graies qu'il repand sur nous, sur notre
maison royale et sur nos stats.
a Lorsque nous serons dans notre chateau, its seront
tenas de chanter chaque jour ladite grand'messe;
et
lorsque nous n'y serons pas, ils ne la chanteront que
les dimanches et les fWtes, nois- contentant en ce
SQuerque temps aprt Ia fondaion, le nombre des
pr6tres fut
k trowis Louis XIV mon, on revint au
nombre primitif (BibliotL nat, f. fr.
4-453.)
a. L'acte d'tablissement se t i ouve transcrit en entier dans
le msf fr. r4 453 de a Bibliot. nat. (p. 293), qui contient ene
erpie lu
Coiumier gwn&a& pow la chapelle royale du
ch/daui dle V•r•a-ia, do
Rgleet
po
le shministes de Versaillme ett
RhgkrlCt PwrkS
eniaffts de rhamr de ra chapte
du chdiea
&l dre. Versait,.
port " domae et celm des fre

-

639 -

temps-li qu'ils la disent basse les jours ouvrables;
mais ils chanteront toujours A la fin : Domine, salvum
fac regem.
v Lesdits ecclesiastiques chanteront, tous les dimanches et fetes, a trois hcures aprbs midi, vepres et
complies, et, aux jours ouvrables, ils les psalmodieront

A la meme heure.
Ils feront aussi tous les jours dans la chapelle,
depuis Piques jusqu'd la Toussaint, A six heures do
soir, et depuis la Toussaint jusqu'A Piques, a cinq
heures, la priere du soir, qu'ils finiront par les litanies
de la sainte Vierge et par le psaume Ezardiaipendant
notre vie, et, quand Dieu aura dispos6 de nous, par
an De profundis pour Ie repos de notre ame et celles
des rois nos prbdEcesseurs.
ceAprks qu'il aura plu i Dieu d'en user ainsi i notre
igard, nous voulons qu'I la mame intention il soit
c6l6br6 par lesdits pr&tres one meme basse de Requiem
chaque jour, sur les huit heures du matin; comme
aussi nous voulons qu'il en soit dit, immediatement
aprbs, une seconde, tant pour nous que pour la reine
notre epouse et nos descendants.
« Notre dite chapelle devant etre principalement
consacr6e i Dieu pour l'adoration du Tres Saint Sacrement, nous voulons que, pour satisfaire i la d6votion
que nous et la reine notre chore 6pouse y avons, l'on
en fasse rexposition, tons les dimanches et jeudis, au
salut qui se fera apr&s les prieres ordinaires et se terminera par la b&n&diction des assistants.
. Et pour marquer le respect que nous portons a la
sainte Vierge, nous d6sirons qu'il soit particulibrement expose toutes les fetes de la Vierge, ch6mbes et
non ch6mees, et les jours de saint Louis, de saint
Joseph et de sainte Thirese, a 1'heure du salut, qui se
*1heureordinaire.
fera, cesjours-11,
A
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, Deux des pretres demeureront toujours dans un
appartement de notre chAteau pour 6tre prets d'assister spirituellement ceux ou celles qui y peuvent subitement tomber malades et pour prendre garde qu'il
ne se passe rien que de d6cent dans notre chapelle.
Les six clercs de la chapelle furent choisis parmi
les s6minaristes de Saint-Lazare. Ils continuaient,i
Versailles, leur seminaire interne, tout en se formant i
L
la pratique du saint ministhre . L'un des pretres avait
le titre de directeur; Ils ne formaient pas une commanaut6 distincte. Le presbytire 6tait leur demeure et le
cur6 leur superieur.
M. Bonnet, futur Sup&rieur g6neral, fut, durant la
moitii de son seminaire, employ6 A la chapelle royale
de Versailles. On y garda longtemps le souvenir de samodestie, de sa pieth et de son zele, que rien n'effarouchait.
Un jour, avant la messe A laquelle il devait assister,
le roi s'apercut qu'il lui manquait quelque chose, son
livre de pritres peut-&tre. Un archev&que, devant qui
tout le monde tremblait, entra, tres presse, dans la
- sacristie. II vit M. Bonnet et, lui nommant l'objet que
le roi demandait, lui dit d'un ton impkratif c: Cherchez; pressez-vous. )
Le jeune siminariste ouvrit les armoires, en examina minutieusement le contenu, puis alia prevenir le
prblat qu'il n'avait rien trouve. Ce dernier le recut
mal; d'une voix naturellement puissante, que l'impatience rendait plus forte encore, il s'4cria : ( Voyons
done, cherchez, allez! ,
Courir dans le chateau, M. Bonnet ne le pouvait;
son rAglement le retenait & la sacristie ou & la chaI. Le manuscit f anais 14453
de la Bibliothbque nationale donne,
4
nous l'avcns ru, le reglement des sminaristes de Verilles.
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pelle. II resta. Quelle race d'hommes! dit alors l'archeveque; cela se remue comme la Bastille. -- J'ai cherchCdans toutes les armoires, Monseigneur, lui repartit
doucement le jeune clerc; je ne puis faire davantage. ,
Le jour de la Fate-Dieu, un officier du gardemeuble, charg'de decorer l'eglise et l'autel, y placa
des girandoles qu'ornaient des corps de femmes nues.
M. Bonnet en fut scandalise. II en parla A M. Duvaucel, directeur de la chapelle, puis, sur le conseil de ce
dernier, A M. Bontemps, gouverneur du palais. Comme
le gouverneur ne prenait pas l'observation assez au
serieux, le jeune homme ajouta : u Venez vous-meme,
Monsieur, et vous verrez si de tels ornements conviennent dans l'6glise et en presence du Saint Sacrement. )
M. Bontemps ne r6pondit pas A "cette invitation;
mais, ayant eu I'occasion d'aller chez le roi, il le mit
au courant de I'incident. c IUs s'entendent mieux que
nous A orner une 6glise, lui dit Louis XIV; faites 6ter
,ces girandoles et qu'on leur donne autre chose. ,' Et
en effet, M. Bonnet eut la libert6 de choisir ce qu'il
voulut pour 1'eglise.
Les titres de noblesse ne l'intimidaient pas quand
il ktait necessaire de recommander le silence dans le
lieu saint. Un groupe de seigneurs et de princes causaient un jour un peu trop librement dans la chapelle.
II alla droit A eux et leur dit d'un ton profondement
respectueux : o Souvenez-vous, Messieurs, que vons
etes en pr6sence du Tris Saint Sacrement. »
Le premier moment d'6tonnement passe et alors que
le jeune clerc avait d6ji disparu, l'un d'eux prit la
parole: 44Ce petit homme-la est bien hardi;si j'allais
lui laver la tete A la sacristie? - Gardez-vous-en bien,
observa un prince; il a fait son devoir; c'est nous qui
avions tort. n
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Le seigneur, am lieu d'&couter ce conseil, partit et
d'une voix courroucae il jeta ces mots : ,Jeune homme,
rous ignorez done A qui vous venez de parler! Votre
t6m&ritk meriterait une s6v~re punition. On ne fait pas
ainsi la lecon I ce qu'il y a de plus haut a la cour. -

Je sais bien, MonCZeur, repliqua le s6minariste, que des
menagements sont necessaires quaad on vent reprendre
les petites gens; mais ce n'est pas le cas des princes
et des personnes de votre rang; ils ont de la religion;
riea ne lear plait aetant que la v6ritl toute nue. P
u - Eh bien! demanda le prince d'Ori6ans an seigneur quand celui-ci fat de retoar; comment cela
s'est-il pass6? , La riponse du jeune homme amusa
fort le groupe. a Je vous avais bien prevenu, ajouta le
prince, que vous n'auriez pas le dernier mot. n
Le directeur Ae la chapelle se servait de M. Bonnet
quand il n'osait donner lui-m&me on avertissement i
des personnes de haut rang. * Mon enfant, lui dit-il
an mercredi des cendres, voill Mmae la princesse de...
qui veut recevoir les cendres; il ne convient pasqu'elle se
pr6sente aussi lgirement vetae; allez leuisignifier. ,
La commission itait d6licate. Apres an moment
d'htsitation, le jeene sacristain ob6it. La princesse
attendait A genoux. II s'agenouilla prbs d'elle et

chuchota doacement : u Madame, on dit qoe Votre
Altesse Ser&nissime d&sire recevoir les cendres. Oai, Monsieur. - Je me permets de lei representer
respectoeusement qu'elle n'est pas. dans I'rat qui

conviendrait pour un acte de religion et de penitence.
- Vou avez raison. n Et tiraat de sa poche un
moachoir, elle s'ea couvrit de son mieux. a Est-ce
d6cent ainsi? demanda-t-elle alors. - Madame, cela
iera moins mal l .
I.

Notlics ur les f~rlres, etc.,

xr*

srie, t. IV, p. 79 eti•iV.
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Parmi les s6minaristes de Versailles, plusieurs
ktaient employes a la formation des dix-huit ou vingt
petits clercs, qui apprenaient le latin, le plain-chant,
les c&reomoieset remplissaient les foncious d'enfants
de choeur. Le rgglement dress6 pour ces derniers
montre qu'on craignait de leur part toutes les espoigleries et 'toutes les imprudences auxquelles les
enfants de leur ige sent habitues, coimme de monter
sur les arbres pour cueillir des nids, de s'exposer k
tomber dans les bassins, de s'avancer trop avant dans
le palais par curiosite ou par amusement et de n'avoir
pas, envers les personnages de la cour, tous eas igards
convenables 1 .
La chapelle royale. de 1682 ne manquait pas de
beautC. Louis XIV,toutefois,ne la trouvrit pas encore
assez belle pour le roi de France et sa cour; il en
it construire une nouvelle en r7Io, plus spacieuse,
plus ornme, plus riche, et demanda au cardinal de
Noailles de la benir.
Aux fetessolennelles, Ie roi quittait son palais pour
assister aux offices de 1'glise paroissiale. II faieait
sa communion pascale a Notre-Dame et y offrait, i
son tour, le pain bcnit.
Sa presence rehaussait I'eclat de la Fete-Dien. a Ce

jour-la, le roi se readait a la paroisse et en revenait
dans un carrosse fait expres pour cette cordmonie.
II etait attel6 de detu 6normes chevaux blancs,
oe servant quedans cette occasion. Toute la famille
royale se mettait dans ce carrosse avec le roi. Les
petits pages avaient le privilege de monter derrikre,
sur les marches de chaque c6tk des portieres, ser
le siege, partout enfin oi ils pouvaient tenir. La
x. Voir ce'
nationale.

glement dans le ms. f. ir. 14453 de la Bibliothbque

-644maison militaire marchait devant et derriere la voiture. Les gardes du corps, les cent suisses et les
offaciers de la chambre 6taient places, comme a la
chapelle royale, dans l'6glise, toute resplendissante
de lumiires et de fleurs. Le roi, entouri de la
famille royale et de toute la cour, suivait a pied
la procession... La route... suivie etait decor6e de
magnifiques tapisseries des Gobelins.. Le roi entendait ensuite, a la paroisse, la messe dite par le
grand aum6nier et cbantie par la musique de la chapelle. Dans cette occasion, la quate 6tait toujours
faite par douze queteuses designees par le roi'. ,
Louis XV fit sa premiere communion &ANotreDame; plusiears evlques y furent sacrCs.
Les cures de Versailles occuplrent en- g6neral
fort honorablement leur poste. A M. Thibault, mort
le 27 fevrier 1686, succkda Charles Turpin de Jouh6,
qui se rendit digne ( par son rare merite, sa vertu
consommie, ses manieres d'agir nobles et aisbes, de
la bienveillance du roi et de l'estime de toute la
cour >.
Dans un tel milieu, il faudrait plus que de belles
qualit6s, un miracle serait n4cessaire pour ne pas
indisposer certains esprits chagrins. Comme tout
cur6, M. Turpin avait I'habitude d'crire sur le
registre des mariages le nom et les titres des 6poux,
tels qu'ils lui 6taient dict6s. Le jour oi une fille
d'honneur de la dauphine. Mile de Lcevestein, qui
6tait de la maison de Bavibre, 6pousa le marquis de
Dangeau, ii la d6signa, sur sa demande, sojs le nom
de Loevestein de Baviere. En apprenant cela, la dauphine, Marie-Victoare de Baviere, entra dans une violente colbre contre le cur6. Elle demanda le registre
I.

Le Roi, of. it., t. I, p. a25.
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et dichira la feuille. Le roi, mis au courant de
l'incident, demanda des explications au cure, qui
n'eut pas de peine a lui montrer quels graves inconv·nients pouvaient rdsulter de semblables lacerations.
a Vous avez raison,- lui r6pondit le roi; mais ces
inconvenients disparaitront si je r6gularise l'acte
accompli. , La-dessus, il ordouna au bailli de Versailles d'attester dans le registre, par un acte en

due forme, que le feuillet avait &t6 enlev6 par ses
ordres 1.

Un grand 6v6nement signala le court passage de
M. Turpin a la cure de Versailles : ce fut l'achevement de l'tglise Notre-Dame, qui fat consacr6e, le
3o octobre ;686, par l'eveque de Bethl6em, devant
ane grande partie de la cour, le gouverneur de Versailles, M. Jolly, Supirieur- genral, et environ quarante missionnaires. L'ancienne iglise devint salle de
catechisme et plus tard chapelle de collge.
En meme temps que s'l6evait le nouvel &difice,
pres de lui se construisait, par ordre du rei, la
maison oa les missionnaires devaient se transporter 2.
M. Turpin 6tait alors malade. Ce-fut pour ce motif

que, quelques jours apris la consecration, malgr6
l'opposition de -seigneurs haut places, M. Jolly le
rendit i l'6tablissement des Invalides, oi il remplaca,
comme cure, M. Francois Hibert, qui vint i Versailles avec la meme qualit63 .
DMs les premiers jours de son entree en charge,
M. Hebert fut pr6sent6 an roi par l'archeveque de
Paris. Aprs quelques mots de felicitations, Louis XIV
i. Mimoires de Hibtrt (1686-1704), Paris, 1927. In-8, p. 1-4.
a. Le Roi, o.
t., t. I, p. 245.
3. Lacour, of. it., t. IIl, no its. (Voir Annales, t. 64, p. 16t);
Mamoires de Hdbert.
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ajouta : a Je suis assur6 que vous'apprendrez a toute
la cour et a moi en particulier ce que nous devons
faire pour nous sauver 2.
Le nouveau pasteur remplit ses fonctions pendant
dix-huit ans, A la satisfaction de toute la cour et ea
general de tous ses paroissiens. 11 montait souvent e*
chaire et savait se faire couter. a Bourdalone, 6crit
aeau pr6neur
Collet', regardait Hebert comme le plus
qui fft dans le royaume. ) Ses instructions, pr6nes et
discours, tous 6crits en latin, remplissaient plus de
soixante volumes in- 4 '.
Louis XIV appr6ciait le cure de Versailles et se
plaisait & sa conversation a. M. Hibert ne voyait dans
la facilit6 avec laquelle il approchait le roi qu'ua
moyen de mieux servir les pauvres et de riparer les
injustices. ( J'ai pris la libert6 plus d'une fois, icrirat-il plus tard', de repr6senter avec tout le respect
possible A cet incomparable prince qu'on l'avait
tromp6; ii m'a fait 1'honneur de me croire; bien loin
de regarder ma sincCrit6 comme un manque de
respect et de reconnaissance, il m'en a su bon gre.
L'effet a suivi mes respectueuses remontrances. J'ai
eu le plaisir et la consolation de voir delivrer de
prison des officiers de guerre qui y languissaient
depuis plusieurs ann6es, de voir rappeler des gens de
bien qui avaient &t6 exiles sur de faux pr6textes, de
voir revenir a la Cour des pr6lats qu'on avait rendus
suspects a ce grand prince sur la doctrine et sur son
service. Combien de fois m'a-t-il dit qu'il voyait bien
qu'on le trompait! »

i.

M6moires de Hibert, p. it.
2. Trailides doir de la vie reiigiese. Lyon, 1765. 2 vol. in-ia, t. I,.
p. 426.
3. La Beaumelle, op. cit., t. III, p. 16-17.
4. Letue 4 l'Iv'que de Marseilte, citie d'apths Durengues, Vie de
M. Hibert. Agen, x898. In-8, p. 33.
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Tout en interessant Louis XIV au sort de ses
sujets, Hebert ne craignait pas de lui rappeler que,
meme pour un roi, un devoir primait tous les autres :
le salut de'son ame. < Sire, lui dit-il un jour, on peut

Utre roi et saint en umýme temps; voyez saint Louis.
C'est vrai, repondit Louis XIV, saint Louis 6tait
uo grand saint; et pourtant il ne communiait que deux
fais I'annee. - Oui, reprit le cure, mais il se confessait deux fois le jour. - C'itait done un bien
grand pecheur ,, ajouta froidement le roi.
Les lettres de Mine de Maintenon laisseot supposer
-q'elle ne godtait pas beaucoup M. H6bert. Peut-4tre,
par moments, ces dispositions faisaient-elles place a
des dispositions contraires, car La Beaumelle raconte
qu'eIle le consultait sur des sujets importants.
Quand il fut question de donner un precepteur an
dwc de Bourgogne, le cure recommanda Fenelon.
Aprbs la mort de M. de Harlay, qui laissait vacant le
-sigede Paris, Mine de Maintenon, curieuse de savoir
i esk ms mis en avant par le public pour la succession,
-

interrogea M. Hebert.
t Plusieurspensent,lui r6pondit le cure, que, si M. de
Fiselon -n'avait pas et6 place depuis peu, le choix
tomberait sur lui, et on le desire si fort qu'on voudrait que cette premiere grace du roi ne fut que
l'Avant-goft d'une plus grande.
Vous savez, interrompit Mie de Maintenon, ce
qui sous empeche-dc le proposer; mais M. de Meaux
:--t U.de Chalons nous restent; auquel des deux vous
at~eriez-vous?
-- Madame, r6pondit le cure, iln'y a pas a hesiter;
le choix de 1'eveque de Chalons s'impose.
SLelendemain, M. de Noailles, ev&que de Chilons,
1.

La Beaumelle, M1.noires, t IV, p. 1go0

-

648 -.

recevait 1'ordre de venir i la cour; ses r6pugnances
et ses objections ne parent vaincre la volonti da
roi 1 .
Entre le nouvel archev&que de Paris et M. H6bert les
relations furent toujours amicales. Elles ne cesserent.
jamais d'etre excellentes avec l'6veque de Meaux.
Hibert requt les dernieres volontes de Bossuet avec
son testament, lui administra les derniers sacrements
et c6l6bra la messe des fun&railles dans- la cath6drale.

de sa ville 6piscopale.
Mme de Maintenon et le cardinal de Noailles estimaient que M. H6bert aurait bien tenu la place de,
confesseur du roi; mais le P. Lachaise, qui ne leurplaisait pas, ne voulut pas partir; il r6ussit

Dmis-i-

iloigner son rival en proposant au roi de le nommer
a l'vechb d'Agen 1 ..
Apres M. Hebert, la cure de Versailles fat offerte :
a M. Husson, pricedemment cure a Sedan et aurm
Invalides, oiu il avait laiss6 d'excellents souvenirs..
m
Les filles avaient leur cole, tenue par les Sceurs de ?
Saint-Vincent-de-Paul. 11 fonda une 6cole de garcons,
qui fut mise sous la direction des Freres des icoles
chrtaiennes, et un petit college, qui acquit plus tard
ae iimportance, grace aux liberalit6s de Louis, duc

d'OrlIans, et pritle nom de ce prince 3 .

La hausse des prix, 1 la suite de I'hiver rigoureux
de 1709 et des craintes qu'inspirait la future rcolle, .
multiplia -e nombre des malheureux. M. Husson
reunit chez lui ses principaux paroissiens pour aviser
aux moyens de combattre le fl6au de la disette. Risolution fut prise de former un Comiti et de soumette
z. Mtloires de AMbert, p. 244.
a. Le Roi, op. cit., t. 1, p. 248; cf. La B~aumelle, of. ci., t. IV

p. 18-19g.

3. Ibid., p. 133.,
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toutes les personnes aisees a une taxe proportionn&e A
leur fortune. Le Comith nomma un receveur general,
envoya des commissaires dans chaque quartier pour
enqueter sur le nombre des pauvres et recueillir les
fonds, et traita aussi avantageusement que possible
avec un boulanger.
Du mois d'avril & 1'Ipoque de la recolte, mille cinq
cents pains, de cinq livres chacun, furent distribuis
chaque semaine. Louis XIV, le dauphin, les dues
d'Orlians, de Bourgogne, de Berry et les principauxseigneurs de la cour s'acquitterent fiddlement de la
taxe a laquelle ils 6taient assujettis'.
En 1740, dans une circonstance semblable, M. Jomard, cure, sulvit l'exemple de M. Husson et riussit,
par les. mimes moyens, a combattre le meme fliau.
It rationna ses confreres, qui se contenterent d'un
petit morceau de paiti par jour et ne burent que de
'eau. Ce digne missionnaire conquit, par sa bont6,
I'affection de toute sa paroisse. Pendant une maladie
qui mit ses jours en danger, I'iglise ne desemplit
pas de fddles, .qui venaient prier pour sa gu6rison.
L'annonce de sa convalescence donna lieu A des fetes
publiques. On allunia des feux de joie devant le
presbytere, on tira des.feux d'artifice, les 6glises et
les chapelles de la ville retentirent de perres d'actions
de gricess.
La mort de Louis XIV porta un coup fatal a la prosp6rite de Versailles. Ses habitants I'abandonnarent;
les constructions cesserent; A I'agitation d'une ville
succeda le calme d'un cimetiere. Le jour oiu Louis XV
vint s'y etablir avec sa cour marqua, pour elle, le
I. Le Roi, op. cit., p. 25o.
2. Journal des rigpe

4

de Louis XIV e de Louis XV de tamnte 1701

fan'ne 1744, par Pierre Nawbonne, recucilli et 6dite par Le Roi,
Paris, x8t6. In.8, p. 488, 499.
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debut d'une nouvelle ere de prosp6rit6. En quinze as,
la population passa de vingt-quatre mille A quarantecinq mille habitants. De nouveaux edifices surgirent
un peu partout, surtout do c6t6 du Parc-aux-Cerfs.
Pour faciliter k ce quartier la pratique des devoirs
religieux, unepetite chapelle y fat construite et conf~te,
en 1727, aux pretres de la Mission 1;

Le 4 juin 173o, par mandement de l'archeveque de
Paris, cette chapelle, jusque-lk succursale, devint le
centre d'une nouvelle paroisse, la paroisse SaintLouis, qui engloba le Vieux-Versailles et le Parc-aux-Cerfs.
Quand les dimensions de l'bdifice ne ripondirent
plus a l'importance de la paroisse, Loiuis XV dicida

.la construction d'une vaste 6glise, dont il posa luimEme la premiere pierre leI2juin 1743 . Onze ans

furent nicessaires pour acheves l'Fdifice. Sur 1'empla-cement de I'ancienne eglise s'6leva, en 1760, le presbyttre, occup& par le cur6, douze vicaires, deux clercs
-et quatre freres, tous membres de la Mission.
Notre-Dame resta toujours la paroisse du chgteau,
mais le curk de Saint-Louis eut, comme son collfgue
-de Notre-Dame, le privilege d'assister au lever do
roi. I1 en profitait quelquefois. Un matin, Louis XV
vit le cur6 qui Fattendait. C'etait M. Baret, un des
eccl6siastiques les plus z61es et les plus charitables
que Saint-Louis ait eus a sa tate.
- Je suis heureux de vous voir, dit le roi d'un
visage affable et souriant. Vous venez sans doute
m'apporter de bonnes nouvelles de vos paroissiens.
Avez-vous beaucoup de malades, beaucoup de morts,
beaucoup de pauvres ?
a. Le Roi, of. cit., t II, p. 147, 214.
a. Narbonne, of, cit., p. 602.
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- Sire, r6pondit le cur6, les pauvres abondent
dans ma paroisse.
- Pourquoi cela? La charit6 s'est-elle refroidie,
ou le nombre des pauvres s'est-il accru?
- Jamais, Sire, nous n'avons eu tant de malheureux.
- D'oi viennent-ils don ?
- Sire, les valets de pied de votre maison euxm&mes demandent la charite.
- Je le crois bien, ajouta le roi avec humeur, on,
ne les paye pas.
Et sur ces mots, il quitta Ie cur6 .
M. Barr6 6tait tres aimS, surtout a cause de sa
grande charite. Son corps fut inhum6, par ordre do
roi, dans le caveau du chbeur de l'gglise Saint-Louis.
Son portrait,.peint par Coqueret en 1776, est expose
dans une des salles du palais de Versailles 2.
Qn lui donna pour successeur Aphrodise-AndrbJacob, qui resta de 1777 1785 A la tete de la paroisseet fut ensuite transf&r6 a Notre-Dame, laissant la.
cure de Saint-Louis A son propre fr&re Jean-AndreMarie Jacob. Les deux freres, que la plume s6vere
et trop souvent injuste de M. Alliot nous d6peint,
dans un livre oi la passion prend parfois le pas sur
I'histoire, comme a un peu trop avides d'honneurs et
profits 3 », occuperent honorablement leur poste en
des heures difficiles et mkmes tragiques. De l'aveu
de M. Alliot lui-mtme, ils i exercerent une saine et
heureuse influence sur la soci6t& versaillaise, qui
I. Vie privre de Louis XV, par Moufle d'Augerville. Londres, 1781.
In-8, t. IV, p. z55; et PObserrfteur aogtlis, 177-1778, Londres, 4 ol..
in-12, t, I: p. a2.
2. Le Roi, of. cit., t, II, p. 316.
3. Op. cil., p.-.49, M. Alliot dit ailleurs, parlant de Jean-AndrJacob : a Un petit homnme du Midi, assez court de corps et d'esprit *.
(Op. (it., p. 74). Cc nest pas trs spirituel, mais surtout ce n'est pas.
exact. La vie du cure de Saint-Louis ddment cette apprEciation.
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leur etait fort attachke. Dans leurs deux 6glises, largement pourvues de ressources et de personnel, le culte
se cl66brait avec dicence, pompe, dlgnit ; les offices
itaient suivis avec empressement par la foule ; l'administration paroissiale etait digne, douce, reguhlre,
comme en temoignent les livres de comptes et les
registres de cathoiicit6. a
Les ev&nements qui se deroulbrent A partir de 1789
vinrent troubler le calme dont jouissaient les deux
paroisses. Le 4 mai, la cilebre procession des itats
g6niraux, a laquelle prit part le clerge de Versailles,
partit de l'eglise Notre-Dame pour se rendre a 1'6glise
-Saint-Louis, oa, apres le chant de la grand'messe,
16.A
£

d-X

•vcquc uc riiuy

prunonca rn discours qui souleva

les applaudissements d'une partie de 'assistance'.
i
Le 20 juin, jour o6 les deput6s aux etats g6naraux.
devaient se reunir dans la vaste salle des Menus-ý

Plaisirs, on les pr6vint que les pr6paratffs rendus
nicessaires par la s6ance royale du surlendemain
exigeaient la fermeture du local. Les d6putes du

clerg6 s'assemblerent la Mission, oi logeait I'archeveque de Paris; ceux du tiers 6tat chossirent la
salle du Jeu-de-Paume, et la pr&trent serment de.
ne se skparer qu'aprbs le vote de la Con-titution.
Le renvoi de la s6ince royale du 22 au 23 m6con-

tenta les deputes des communes. Ils se pr6Cemenrent
-au Jen-de-Paume le 22 pour y tenir s6ance. Les portes
en etaient ferm6es. Is allerent alors demander asile
aux Recollets, qui refus&rent de les recevoir.
Repoussbs de ce c6te et apris avoir inatilenent tent6

de p6n6trer dans la salle des Menus-Plaisirs, ils fixrent
leur choix sur l'eglise Saint-Louis. Trois deputations
se presenterent au cur6 :la premiere conduite par
r. Le Roi, op. cit., t. I, p. aa6; t. II, p. 3r7.

. -
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M. Bailly, president du tiers 'itat, la troisieme par
I'abb6 Sieyes. 11 leur repondit : Vous vous etes empar6
de mon 6glise sans me consulter ; pourquoi votre
demarche? Les 6glises appartiennent A Dieu; elles
ne sont pas destinbes & des. reunions politiques; ma
conscience ne me permet pas de vous accorder l'autorisation que vous demandez; je ne cede qu'~ la force.n
Et comme Sieyes insistait pour avoir I usage du
chceur, le cure ajouta : t Vous etes chanoine et
grand vicaire; comment osez-vous m'adresser pareille
demande? Vous savez combien vos assembl6es sont
tumultueuses. pour ne rien dire de plus; convient-il
que ces indecences se commettent dans le sanctuaire 1 ?
Ces d6marches auprs au cur6 n'ktaient qu'un acte
lie politesse. Son refus, dont il alla rendre compte
au roi, qui lui t6moigna toute sa satisfaction, n'eut
aucune influence sur la marche des evenements. La
seance se tint dans I'eglise Saint-Louis, seance
memorable pendant laquelle les d6putis du clerg6
se r6unirent solennellement a I'ordre au tiers 6tat, au
milieu d'applaudissement enthousiastes, pour la v&rification des pouvoirs en commun.
L'agitation grandissait de jour en jour. Les premiers
jours d'octobre furent particulibrement troubles. Le
roi ne se sentait plus en shret6 a Versailles; les
rumeurs qui venaient de Paris 1'effrayaient.
Le 6 octobre, a cinq heures du matin, tandis que
plusieurs brigands, arriivs la nuit de la capitale,
singeaient dans l'6glise les c6ermonies saintes,les uns
Sdbitant du haut de la chaire des sermons pleins de
blasphemes, les autres simulant une procession avec
croix en t&te et cierges . la main, un second groupe
de bandits envahissait le presbythre.
I. D'Auribcau, Mineires wour
servir d Phistire de la persi&Aion Ianfase. Rome, 1797. In-8, p. X49.

Le cur se presenta. a M. le cur6, lui dit le chef,
nous desirerions assister a la messe; vous plairait-il
de la c616brer sans retard ?-Bien volontiers, repondit
M. Jacob; mais vous savez que la maison est assi4ge
de soldats ; donnez-moi des guides pour me conduire
A I'eglise n.
Au moment oi le prttre allait commencer la messe,
.Ie chef et les officiers lui demandtrent de la dire pour
ile succis de leurs projets. ( Je la dirai, repartit le
curd, pour que Dieu vous accorde toutes les grices
dont vous avez besoin. u
SI

i.-

1/

.

La messe achevee, le celeirant, qui counnassaut.

l_

usages en vigueur dans les ceremonies religieuses militaires, baisa I'autel et se retourna pour dire A haute
voix: a Messieurs, vive le roi! n Et aussit6t de tout•es
les poitrines sortit le cri : a Vive le roi! )
Quelques instants apris, les brigands envahissaieat
le chiteau, massacraient les gardes da corps et parve-naient a s'introduire jusque dans la chambre a coucher
de la reine, qui avait eu, heureusement,le temps de
s'enfuir.
Au milieu des 6evnements tragiques qui se diroulaient, les freres Jacob ne songeaient qu'a remplir
leurs devoirs de boas pasteurs auprEs de leurs paroissiens. Les circonstances devaient bient6t les iloigner
de ce troupeau auquel ils auraient vonlu consacrer
leur vie. La Constitution civile du clerg6, vot6e par
la Constituante le 12 juillet 79go, dclarait quechaque
d4partement formerait un diocese et que les 6veques
seraient nomm6s par iAssembl6e ghnerale des electeurs. Versailles avait jusqu'alors fait partie de I'archi-diocese de Paris. La Constituante 1'l6evait an rang de;
-ville 6piscopale. Les electeurs se r6unirent a Notrea. D'Auribeau, of. cit., p. 157.
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Dame le dimanche 4 dicembre 1793, I l'issue de la
messe paroissiale, pour choisir leur 6veque. Le nom
de M. Jacob, cure de Saint-Louis, rallia, d'Auribeau
l'assure, la majorit6 des suffrages. Son refus jeta
dans un grand embarras 1 . Apres deux jours de tatonnements, la plupart des voix se porterent sur un
pr&tre du diocese de Rouen, Jean-Julien Avoine, cur6
de Gomecourt 2.
Le 8, eut lieu a Notre-Dame, imm6diatement avant
la grand'messe, en presence du nouvel elu, la lecture
du procks-verbal de l'ilection. M. Aphrodise Jacob,.
qui tenait a eloigner toute 6quivoque sur son attitude,
s'approcha de 1'intrus, aprbs avoir rev6tu ses ornements et avant de monter a l'autel, et il lui dit i haute
voix : u Vous devez juger, par la joie que vous a
t6moign6e le peuple en apprenant votre 6lection, de
celle qu'il 6prouvera-quand vous viendrez a lui, envoye
par Jesus-Christ et l'glise, son unique 6pouse. u
Si M. Avoine n'avait pas compris la leton que
contenaient ces paroles, le cur6 de Saint-Louis se
serait charge de 1'6clairer. Le jour ou il se pr6senta
au presbytere de cette paroisse, les missionnaires
I'accueillirent froidement. M. Jean-Andr6 Jacob rompit
le silence pour lui dire :
- La conduite de cette communaute, Monsieur, ne
doit vous laisser aucun doute sur notre faqon de penser.
- Je le sais, r6pondit M. Avoine, et c'est ce qui
m'afflige. J'aurais bien d6sir6 quelques cooperateurs.
dans une congregation que j'ai toujours estimke; mais.
je vois avec douleur que je ne puis pas compter sur
elle.
- Vous avez raison, Monsieur, de ne pas vous en
I. D'Auribeau, o. cit., p. x59.
2. Le Roi, of. it., t. I, p. 229.
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flatter. Notre Congregation a toujours fait profession
d'obeir an Pape et aux 6veques. Us ont parle; ils sont
nos maitres, nos guides et nos pres; leur doctrine
sera toujours la n6tre et leur volonte la regle de noV
conduite. Avez vous In le nouveau mandement de
l'archeveque de Paris?
- Non, je ne m'en soucie pas; je sais ce qu'il pent
dire. Quant au Pape, il fait son m6tier.
- Comme vous parlez, Monsieur, du chef de 1'lgglise
universelle!
- Bah! vous verrezque le Pape finira par approuver
la nouvelle Constitution; n'a-t-il pas approuv6 la regale
apres l'avoir condamnne ?
Les partisans de la nouvelle £glise eurent bient6t
loccasion de se declarer par la prestation du serment
auquel la loi obligeait tous les fonctionnaires publics.
II fut decide que la ce6rmo-nie aurait lieu le
diinanche 16 janvier, a Notre-Dame, pour tout le clergi
de Versailles. L'avant-veille de ce jour, la municipalht
de Versailles n'avait requ qu'une seule d&claration,
celle de Jean Bassal, vicaire A Notre-Dame. Dans
1'espoir d'autres d6fections, la fete fut renvoyte
an 23.

Pendant ces huit jours, le clergE de Notre-Dame
cut ladouleur de voir un autre deses membres, Francois
Juhel, suivre-le triste exemple de Bassal. Tons deux
praterent le serment au jour indiqu6 et crurent mCme
devoir I'accompagner d'un discours, dans lequel ils
pretendaient justifier leur conduite 2.
Intelligent, actif, ambitieux, intrigant, Bassal devint
le veritable chef de la nouvelle eglise i Versailles.
Les honneurs qu'il convoitait vinrent & lui et lui perx.

D'Auribeau, of. it., p. 16o.
a. Alliot, of. cit., p. 358.
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mirent de jouer un r6le important pendant la grande
Revolution, non seulement a Versailles, ohi il occupa
la cure de Saint-Louis et eut la vice-pr6sidence du
directoire du district, mais encore a la Legislative et
a la Convention, dont il fut membre, et meme en
Suisse et a Rome, oi il fut envoy6 en mission. L'ambition 1'entraina bien loin, car, pour donner des preuves
de son civisme r6volutionnaire, il vota la mort de
Louis XVI et s'engagea dans les liens du mariage. Le
Directoire 1'emprisonna pour actes de concussion. Il
mourut & Paris en 1812, ag6 de soixante ans.
Pour attirer ses anciens confreres dans les rangs
des jureurs, Bassal d6ploya toute son ing6nieuse habilet6, surtout aupres des jeunes. II finit par entrainer
quatre vicaires de Notre-Dame : Jean Thuot, qui
accepta la cure de Shvres'; Maximilien Ottman, qui
devint vicaire 6piscopal; Pierre Desrez'; Joseph Delangre, qui entra, pour professer, au siminaire dioc6sain ; et le frire coadjuteur Jean Loriot, que I'6veque
s'attacha comme secretaire et ordonna pr&tre '. Maximilien Ottman retracta son sernient, au lit de mort,
trois mois apres I'avoir prt6 s.
Le jour de son installation . Saint-Louis, Bassai
pr6vint par ces mots Jean-Andr6 Jacob : , Je vous
annonce, mon cher cur6 *, que j'ai pris possession de
_la cure de Saint-Louis. Vous devez sentir au fond de
I. Alliot, op. riO., p. bg.
2. Ibid., p. 70.
3. M. Alliot ne le croit pas pr&tre de la Mission (of. cit., p. 89). 11
1'itait pourtant; les registres du personnel en font foi.
4. Alliot, of. ir., p. 70.
5. D'Auribeau, op. ci.., p. i61. M. Alliot semble ignorer cette rTtractation (op. it., p. o16).
6. M. Alliotsescandalise de ce que,dans une lettre,Jean-Andri Jacob
appelle Bassal a man cher Bassal a (op. it., p. x74). 11 n'a pas senti
1'ironie qui se cache sos ces mots. a Mon cher Bassal a rfpond & * mon
cher C•6 a.
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votre coeur combien le mien doit etre d&chir6 de vols
faire une pareille annonce;. mais It departement exige
que, des aujourd'hui, je m'empare de mes droits; aussi
je vous prie de dire i nos Messieurs de ne plus se pr&senter pour aucune fonction; j'y pourvoirai par mes
vicaires . n
Obliges de c6der la cure de Notre-Dame a 1'6vque
constitutionnel et celle de Saint-Louis A Bassal, les
missionnaires se disperserent gq et lI.Une vingtaine
s'etablirent dans les quartiers de la ville pour continuer les secours de leur ministkre aux fiddles qui
refusaient de recourir aux assermentis; ils disaient la
messe dans leur demeure et y entendaient les confessions 2
Les precautions qu'ils prirent pour se cacher ne les
prserv&rent pas tons de la vengeance du clerg6 constitutionnel. Sept d'entre eux 'furent d6noncis et jet6s
en prison, les 22 et 23 aoit, avec d'autres ecclesiastiques : c'taient Paul Gallois, Louis Arnoult, Louis
Thoirez, Melchior Duparcq, Louis Landrin, Nicolas
Raveret et Gabriel Henry 3
Paul Gallois 6tait sacristain de la chapelle royale.
Alliot pretend' que sur lui pesait une accusation particulierement grave : il aurait emport6, pour les soustraire a la confiscation et A la profanation, des reliquaires et des vases sacres de la chapelle royale. Le
fait peut etre exact; mais la cause de I'arrestation fat
autre. Le registre d'6crou 5 et les registres des deliberations de la municipalit6 de Versailles' disent nettement que Gallois fut incarcere pour cause de t fana1. D'Auribeau, op. cit., p. it .
2. Alliot, o/f. dit., p. 77, 86, z2a,1~8 (note 2), 164.
3. Zbid., p. n16xbt, en note.
4. Ibid., p. 2ao
5. Arch. dep. de S.-et-O..LLY, f-35 a.
6. Arch. mun. de Versailles, Reg. DI 70, fo 25o.
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tisme )). Ds qu'ils surent, par les nouvelles venues de
Paris, que des massacres de pretres 6taient A craindre,
les administrateurs versaillais libererent les eccl6siastiques prisonaiers. Pour des motifs que nous ignorons, Paul Gallois ne binkficia pas de cette mesure de
clkmence.
Les massacres de Paris, qui codterent la vie k deux
anciens vicaires de Saint-Louis, Jean-Henri Gruyer
et Nicolas Colin, enferm6s au seminaire de SaintFirmin, furent le prelude des massacres de Versailles.
L'Assemblee nationale avait Atabli
Orleans une
Q
haute cour nationale pour l'arrestation et le jugement
dss personnes coupables du crime de lMse-nation.
Soixante-deux personnes, arr&tees parson ordre, attendaient en prison qu'il fut statu6 sur leur sort. Les
bruits les plus ridicules couraient & Paris au sujet de.
ces prisonniers. Ils se livraient, disait-on, a toutes
wortes d'orgies, en attendant-le jour de l'6vasion, que

l'or du duc de Brissac allait bient6t faciliter.
La-section des Gobelins demanda leur transfert &
Paris. D'eux-m6mes, sans avoir recu aucune mission
officielle, detx cents Marseillais quitterent la capitale
pour se rendre a Orleans. L'Assemblie nationale prit
peur. Elle intima aux Marseillais l'ordre de revenir,
envoya deux commissaires &Orleans pour la visite des
prisons et dix-huit cents hommes pour la garde des
prisonniers.
Cette arm6e, grossie des deux cents Marseillais,
rencontres a .Longjumeau, rentra dans Orleans le

$o aoIt, protegee par plusieurs pieces de canon. Ses
d46mlds avec la garde nationale de cette ville obligirent I'Assembl6e nationale A N'loigner. Elle regut
ordre de conduire les prisonniers a Saumur. Au lieu
d'ob&ir, elle se dirigea vers la capitale. A cette nou-
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velle, l'Assemblie nationale dicida de lesarrter Atest
prix & Versailles.
Avisk aussit6t de cette decision, Ie maire de Versailles craignit pour la vie des prisonniers. Versailles
ttait rempli d'etrangers; cinq on six mille hommes,
venus de tous les points du departement, s'y fornaiect
en bataillons de volontaires; on y voyait circuler,
depuis quelque temps, de louches individus pretsi
toutes les besognes; et puis Paris n'etait pas loin: oa
pouvait redouter la venue des bandits qui avaistt
trempe .leurs mains dans le- sang des victimes des
3 et 4 septembre.
Les prisonniers d'Orlkans et leur nombreuse escoite
arrverent le 9 septembre. Le peuple s'assembla swr
leur passage. A plusieurs reprises, la foule arr&ta les
chariots qui portaient les accuses, en poussant des ctri
de mort. L'&nergique attitude du maire contint av!f
instant les esprits surexcites. Le danger devenait imminent. II fallait, a tout prix et an plus vite, mettre les
prisonniers en suirete dans un bitiment de la ville.
Les chariots suivirent la rue de l'Orangerie. A la
hauteur de la rue de Satory, celui qui se trouvait en
t&te dut s'arr&ter. Des sabres se levirent pour frapper
les prisonniers. cc Quoi! s'6cria le maire, vous, les
difenseurs de la loi, vous vouler vous d6shonorer
aujourd'huil Votre honneur m'inthresse plus encore
que ces prisonniers, dont j'ignore le nom. Citoyensr
laissez agir la loi. i
On ne 1'4couta pas. II se placa devant les malheureux
pour leur faire un rempart de son corps. Tout fut inutile. Le sang coula dans la rue; les cris plaintifs des
victimes se melbrent aux hurlements des bourreaux.
Les prisonniers qui cherchaient a se d6fendre furent
accables sous le nombre. Apres une heure et quart,
les meartriers s'arr&tkrent,faute de victimes A immoler.

Huit prisonniers seulement sur cinquante-deux avaient
pu s'enfuir et se cacher'.
Toutefois, les brigands n'6taient pas satisfaits. Ils se
ruerent vers les prisons et en enfonctrent les portes.
A la maison de justice, cinq ditenus furent massacres
ce jour-la; le maire r6ussit a sauver les autres. Aux
icuries de la reine, oh se trouvait Paul Gallois, il y
eut quatorze victimes. Les path6tiques exhortations
de MM. Meaux, juge du district; Gauchez et Amaury,
conseillers municipaux, du procureur de la commune
et de son substitut resthrent sans effet sur le cceur des
assassins. it Sept a huit hommes faisaient 1'examen
des registres des -crous et, sur cette piece, ils condamnaient a mort. Ensuite ils prenaientles cartes indicatives des noms et des numaros, donnaient l'ordre
d'amener tel prisonnier, lequel, arriv6 dans la cuisine
du concierge, 6tait aussit6tpouss6 dehors, oai il tait
- assomm6. - Ainsi s'exprime le procks-verbal dress6 le
lendemain '
Le nom de M. Gallois, pr6tre, sacristain de la chapelle royale, excita la fureur des brigands. On a racont6
qu'un 6nergumine, arm6 d'uhe barre de fer, le frappa
aux jambes A coups redoubles et les lui brisa. Le
malheureux serait tombeet aurait recu a terre un coup
3
de massue, qui l'acheva . L'ame de M. Gallois alla
rejoindre an ciel celle de M. Gruyer, massacr6, la
semaine pric6dente, au s6minaire Saint-Firmin. Les
1. Mortimer-Ternaux, of. cit., t. 3, p. 359 et suiv.
2. Le Roi, op. i., p. 90o. Ce procks-verbal,insb~f dans le registre
des deliberations municipales (Di 70, f. 239 vO-244), a ete public dans les

IimoiressurIes journesdesefpiemreI 7 92,par Jourgniac de Saint-NMard,
Paris, i858, in-i8, p. 299 et suiv. Sur les massacres de septembre k
Versailles on peut encore consulter avec profit: Lettre du directoire du
dtpartement de Versailles an sajet des massacres, 9 septembre 1792
(Arch. nat.,F. 368g);et Procedure contredeux des bandits inculpesd'avoir
particip6 an meurtre (Arch. nat., W. .242, n 8).
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maisons de Notre-Dame et de Saint-Louis donnaieit
chacune un martyr a la Congregation de la Mission et i
l'£glise.
RELATION DE LA MISSION FAITE A PORTEL CAUDE)
DU 14 JANVIER AU II FEVRIER 1748
Cette date est bien eloignie; si nous publions ici ce rdcit,

c'est pour qu'on ait une idee de ce qu'6taient les missions
autrefois; le passe est, pour sous, plein d'utiles lemons; il
est bon de jeter de temps en temps un regard en arriere.

M. Larderat, cure de la paroisse dudit Portel,
n'oubliait rien pour perptauer dans sa paroisse le fruit
de la derniire mission pastorale qui s'y ft en 1735 et
a laquelle il avait lai-m&me travaillk. Pour cela, outre
ses instructions ordinaires, ii en faisait d'extraordinaires, deux fois 1'an, en renouvelant les mxmes
exercices de la mission, pendant trois jours,Ies matins
et soirs qui pr6cidaient la fete de Noel et la fete"
locale de l'Assomption de Notre-Dame.
Mais, quelque ardent que fft son zsle pour soutenir
ses paroissiens dans les sentiments religieux qu'ils
avaient fait paraitre a la mission de 1735, I'homme
ennemi ne cessait de s'opposer aux fruits de son
ministere. Le pasteur ne se lassait pas de pr&cher, de
crier, de g6mir sur les disordres dont il 6tait le
t6moin. II eut enfn recours A une nouvelle mission,
dans I'esperance qu'elle rembdierait aux dereglements
et qu'elle supplierait a ce que son zMle n'avait pu faire
jusqu'alors.
Les pr&tres qui travaillirent dans cette mission
etaient de la Congregation de la Mission, et les mremes
qui sont employ6s a ce digne emploi dans le diocese.
Us 6taient au nombre de trois pretres, gens d'um zle,
d'ane science et d'un m&rite distingu6s. Le supirieur
etait un gentilhomme, nomm6 Orcellet Francois des
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Arnauds, natif de la vallee d'Onlx, i 1'entr6e du
Pi6mont. II 6tait ag6 d'environ quarante ans; homme
robuste, infatigable, d'un zele et d'un talent peu
communs; grand partisan de la vie dure et 6loign6 de
toute d6licatesse depuis qu'il avait Wt6 allaite, des
I'age de trois mois, par une brebis, I'invasion des
ennemis dans son pays ne lui ayant pas permis d'avoir
d'autre nourrice, ef celle qui I'allaitait I'ayant abandonn6. Le second pretre missionnaire se nommait
M. Triquet, Ag4 d'environ trente-cinq ans, homme
d'une chariti, d'une douceur et d'un zele*admirables;
ii 6tait aussi sujet du roi de Sardaigne, 6tant de la
ville d'Annecy, en Savoie. Le troisieme missionnaire'
6tait suisse. 1I'avait &t cure, pendant dix-hait ans,
dans le diocese de Lausanne, en Suisse, et, depuis
six ans, ag, d'environ quarante-sept ans, il avait
embrass6 1'Institut de Saint-Vincent-de-Paul, et s'6tait
consacr6 anx missions. Celai-ci ne ccdait en rien au
talent des deux premiers missionnaires. II semblait
meme ench6rir sur leur. m6rite distingu6 par on
caractere de bonte, d'humilit6 et de douceur qui le
rendait aimable a tout le monde. Comme il 6tait entr6
ie dernier dans la Congr6gation, il avait la derniire
place; il faisait le cat.chisme et ne voulait ceder
cette fonction a. aucun de ses confreres, tant il la

cherissait et s'estimait honor6 d'en etre charg6.
De si dignes onvriers de 1'ivangile dpnnaient lieu
a M. le cure d'esp6rer de cette mission les plus
heureux succis pour la conversion de ses paroissiens;
ce qui I'avait engage de se donner des mouvements
pour procurer i ces messieurs nn logement convenable.
M. Benais, marchand de Portel, entra dans les
i. Jeau-Francois Sonnery.

vues du pasteur, et fit de son mieux pour seconder
son zile a recevoir les envoyis du Seigneur. 11 prCta
une grande maison, dans la grand'rue, qu'il avait
acquise du seigneur de Portel. M. le cure s'6tait
charge de meubler cette maison, destinee A loger les
missionnaires, et de leur fournir tout le linge, batterie
de cuisine et autre attirail nacessaire. M. Bernais
voulut y Atre pour on lit garni et fit ]a depense des
r4parations necessaires A loger commodiment ces
dignes ministres de la parole de Dieu.
Enfin, ce -messieurs, ayant fini leur mission A la
Palme, arriverent chez M. le curE de Portel, le mardi
9 janvier. Its furent accueillis avec'la politesse et
le respect qui lear 6tait dus; ils resthrent chez M. le
cure jusqu'au vendredi; apres quoi, ils furent occuper
le logement qui leur 6tait prepar6 et firent la visite
des principaux habitants.
Le dimanche suivant, 14 janvier 1748, vers les sept
heures du matin, 'ouverture de la mission se fit, A la
premiere messe, par une procession solennelle, pendant laquelle on chanta Veni Creator et le verset et
SI'oraison du Saint-Esprit, an retour, devant I'autel.
Les missionnaires y assistirent et, aprBs I'oraison,
M. le cure, officiant, 6tant mont6 A I'autel, donna
sa btn&diction aux trois missionnaires, qui la lui
demanderent. Puis, M. le cur- dit la messe basse et,
aprbs 1'6vangile, M. le superieur fit un discours des
plus touchants sur la grace de la mission; il lut, aprbs
1'exorde, le bref de notre Saint-Pre e e Pape accordant indulgence plkniere A ceux qui, contrits, confesses et communies a leffet de gagner la mission,
visiteraient 1'6glise paroissiale, et y prieraient pour la
concorde entre les'princes chr6tiens, 1'exaltation de
l'Eglise, etc. Les autres offices se chanterent a
r'ordinaire, et, le soir, apres vepres, il y eut sermon.

-665Avant le sermon, on chantait le cantique: u Parlez,
Seigneur, etc. A, page 41 du livret. Apres, M. le cure,
revetu de la chape, precide d'un thurif&raire en
tunique rouge, et des acolytes, revetus de meme, ouvrit
le tabernacle, en tira le saint Sacrement,qu'll mit sur
Iautel, et apres Taatum ergo, le verset et l'oraison du
saint Sacrement, il donna la be6ndiction, pendant que
le peuple chantait le cantique : a Sur cet autel, etc. ),

page 34 du livret. La benudiction du saint Sacrement
se donna ainsi tons les 'soirs de la mission, apres le
sermon.
Le cat6chisme s'tait fait apres midi, d'abord apres
la r6citation du chapelet, qu'on a coutume de chanter
et r6citer tous les dimanches et fetes. Avant le cat6chisme, on chanta: u Afin d'8fre docile et sage, etc. n;
ce qui se pratiqua pendant tout le cours de la mission.
Le catechisme finissait ordinairement par un nouveau
cantique, et par les litanies de la trbs sainte Vierge,
qu'on chantait. On remarqua que les chants qui
pricidaient et suivaient le cat&chisme 6taient beaucoup plus longs que l'instruction, et on attribua cette
conduite a la qualit6 des paroissiens, qui avaient
- oins besoin d'etre instruits que bien d'autres peuples
des paroisses. Les missionnaires, en effet, avouirent
que le peuple de Portel 6tait parfaitement bien
instruit. Le cat6chisme, qui se faisait, les dimanches
et fetes, aprbs midi, _ une heure, ne se faisait, les
jours ouvriers, qu'i I'entr6e de la nuit et avant le
.ermon.
Chaque jour ouvrier, i 1'exception du mercredi, les
cloches appelaient le peuple a l'6glise un peu avant
cinq heures du matin. Un des missionnaires disait
alors la messe, pendant qu'un autre montait en chaire
et y faisait la lecture des prieres imprimees dans le
gros livre de la Mission; aprbs la messe, on chantait
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l'Angelus eh vers franais, comme il est dans le m&me
livre, page 18o. Ensuite le cantique : a Parlez, Seigneur i, qui prce~dait toujours le sermon. Enfin, le
mime missionnaire qui avait celbrb montait en
chaire et prichait. On pr&chait aussi le soir apres le
cat6chisme, qui durait jusque vers les sept heures, et
il etait suivi de la priere du soir. On garda le m&me
ordre, et aux mimes heures, chaque jour ouvrier. Le
mercredi 6tait un jour de repos, choisi par les missionnaires, qui ne prechaient "ni n'instruisaient et ne
confessaient pas de toute-la journ6e.
Le peuple de Portel 'tait fort pen assidu aux

instructions la premiere semaine, surtout le matin; il
n'y avait presque personne Ala sainte messe, jusque-1l
que le missionnaire ne montait pas souvent en chaire
pour faire la lecture et se contentait de se tenir &
genoux au balustre. Cette indiff&rence engagea M. le
superieur, le samedi 20 janvier, apres PAve Maria da
sermon, d'en faire des reproches aux habitants.
a Vous alleguez, leur dit-il, que le froid est excessif; mais etes-vous plus delicats et devez-vous garder
plus de menagements sur la rigueur de la saison que
M. le cure et M. le vicaire, que nous avons vus, avec
6dification, 6tre chaque matin an sermon, nonobstant
le grand froid, et quoique, certainement, ils n'aient
-pas besoin de mission! II y a apparence que votre
absence est us effet de votre paresse; c'est pourquoi,

a i'issue da sermon, nous dirons .tout haut an Pater et
un Ave pour ceux que la paresse empache de se lever
matin, pour venir entendre la parole de Dieu. n
II parut que le pieux expedient de ce zL66 'missionnaire eut son effet, et, depuis ce temps-a1, il y eat assez
de monde, tant & i'exercice du matin qu'A celai du
soir. M. le cur6 ae maaqua pas un seul sermon de
toute la mission, et donna chaqae jour la benediction
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du saint Sacrement le soir. M. le vicaire aussi fut
4galement assidu, et, a la reserve du jour de la Conversion de saint Paul, qu'il fut oblige d'aller a la f&te
de Peyriac, il ne manqua aucun sermon. II ne tenait
ni au able de M. le cure ni a celui de M. le vicaire,
que tous les paroissiens ne profitassent de la grace
de la mission. Outre le bon exemple qu'ils donnaient
par leur assiduit6 aux sermons, ils ne n6gligeaient rien,
par leurs discours et exhortations particuliers, pour
porter les gens a s'aller confesser aux missionnaires
et a r6pondre A leur zele.
M. le cure, le dimanche qui pr6c6da l'ouverture de
la mission, prit pour sujet de son pr6ne la conduite
que devaient garder les paroissiens pendant la mission;
et ayant exalt- la grandeur de cette grace, et avec
quelle reconnaissance ils devaient la recevoir, et se
mettre en etat d'en profiter, il entra dans le d6taii et
annonca que, pour donner la liberte de conscience a
un chacun, il ciderait son confessionnal A M. le sup6rieur de la Mission, et qu'il exhortait tout Ie monde
de s'adresser a eux, meme ceux qui n'auraient pas
peut-6tre fii leur confession; que ce n'etait pas,de sa
part, d6faut de zgle, ou amour de repos, mais uniquement de leur procurer une entiere libert6; que,
nianmoins, ceux qui ne pourraieot se r6soudre i
xecommencer leur confession et a redire ce qu'ils
avaient dit une fois, trouveraient en lui un coeur
entierement devou6 a m6nager leur faiblesse et a les
aider a une parfaite conversion; que, s'il y en avait
quelqu'un, pendant la mission, qui efit de la peine A
se soumettre aux missionnaires et a leurs avis, peut&trepour ne pas se faire entendre, il serait volontiers
ieur mediateur. Enfin, M. le cure travaillait de toutes
.ses forces pour que cette mission eft des succis
Iieureux, proportionn6s aux grands talents de ceux
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mission a profit6 a quelques-uns, plusieurs autres oat
6t6 insensibles a la grice de Dieu.
Les missionnaires annoncerent que, le jeudi de la
premuire semaine, ils commenceraient a confesser. Ils
traithrent, dans cette semaine, les sujets qui avaient
I'instruction pour principal objet; ils parlirent de la
grice de la mission, des indulgences, des mauvaises
confessions, des commandements de Dieu, qu'ils expliquirent succinctement en trois on quatre sermons, de
la confession generale, etc. La deuxieme et la troisieme semaines, ils s'occuperent a frapper la conscience
des p6chears, en leur pr&chant sur I'abandon de Dieu,
sur le pich6 mortel, sur la mort dans Ie p6che, sur les
fins dernieres, sur la mis6ricorde de Dieu, etc.
Is timoignaient etre surpris du pen d'impressiona
que faisaient sur le cceur des habitants de Portel des
v&ritis si capables de frapper; ils les voyaient 6couter
de sang-froid ces v6rit6s terrables et ils en gKmissaient.
Ces Messieurs ne se lasserent pourtant pas, et parlerent toujours avec. beaucoup de force, attribuant le
pen de marques d'impression qu'ils.voyaient dans Ie
visage des auditeurs, a l'usage ou ils etaiest d'entendre
de semblables verites de la part de leur-pasteur ordinaire, qui, a temps et a contre-temps, les leur rappelait, soit dans les pr6nes, soit dans les cathchismes,
soit dans les exercices de mission qu'il leur faisait
ordinairement deux fois l'an, pendant les trois jours
qui pr6cidaient ia Noel et la fete locale. II y eut
cependant dessermons qui furent bien goit6s, comme
celui de l'abandon de Dieu, de M. Sonnery, le deuxiemedimanche; celui de la misericorde de Dien, qu'il precha le troisime dimanche; celui du Jugement dernier,
que precha, dans la troisikme semaine, M. Orcellet.
M. le curk rapporta avoir vu des gens fondre en

larmes a ce dernier sermon qui fut des plus touchants.
Nonobstant ces marques ext6rieures qui 6taient
dans queloues-uns, les missionnaires n'6taient pas
contents. [Is ue trouvaient pas de la docilit6 dans le
peuple. Ils avaient d'abord annonck qu'il fallait briler
les tambours de basque; M.. Orcellet, plein de zele,
avait visiti plusieurs maisons qui en avaient, et les
leur avalt enlev6s. Un jeune 6tourdi, fils d'un des
principaux habitants du lieu, outr6 de ce zele, pour
s'en venger, fut, le mardi 23 janvier, jeter des pierres
aux fen&tres de la maison o/i logeaient ces Messieurs
et s'enfuit a l'instant. MM. le cure, bailli et consuls
firent des perquisitions pour decouvrir l'auteur de cet
attentat, qu'on dissimula, parce qu'il 6tait pris de vin
et que, d'ailleurs, quelques jours apris, il alia au
confessionnal trouver un missionnaire et lui demanda
pardon de sa folie.
Ce ne fut pas l'unique sujet de mecontentement des
missionnaires; its trouverent des p6cheurs aveugl!s et
indociles; quelques uns refusaient absolument de
saivre leurs avis; d'autres leur disaient: u Vous ne
voulez pas me donner l'absolution, gardez-la, et je
vous charge de mes p6ches. » Dans un sermon que fit
M. Sonnery sur le larcin, quand, dans le detail, il dit
qu'il n'etait pas permis de voler du bois et qu'on 6tait
tenu a restituer, une femme fut assez insolente pour
crier tout haut, en sorte que tous ceux qui l'environnaient I'entendirent, quoique le predicateur necomprit
pas ce que c',tait : u Quels scrupules ! Vous avez beau
parler, mon Pre, toujours ii s'est vol6 du bois, et
toujours on en volera. o Ce qu'elle dit en patois,
ajoutant m~me d'autres paroles, qu'on n'entendit pas.
Le mime lour, M. le sup6rieur prechant la meme
matiere, des qu'il toucha an vol du bois, il se fit un
murmure dans 1'6glise, comme le matin.
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La troisiime semaine, M. le sup6rieur jugea A propos de visiter la confrerie; A laquelle visite il procada
le jour de saint Blaise, 3'f6vrier, alres midi, apres la
r6citation du chapelet. II etait assistS, en cette visite,
de M. le cure, qui repondit aux differentes interrogations que fit le missionnaire. II demanda d'abord
depuis quand etait 6tablie la confririe. M. le cure
repondit qu'elle 6tait 6tablie depuis 1659, ainsi qu'il
conste des statuts icrits et signis, dans le grand
livre de l'oeuvre, par le vicaire g6n6ral qui etait alors,
avec le sceau de Mgr de Fouquet, alorsarcheveque. II
demanda encore quels itaient les fonds de la confr6rie; s'il y avait des fonds places; si on avait soin de
se faire payer des l6gats et des rentes; s'il y en avait;
si on pretait I'argent; quel etait ceuhi qu'on avait en
caisse; qui enctait d6positaire; s'il 6tait sous clef,
et entre les mains de qui 6taient les clefs, etc. M. le"
curi r6pondit que la confrerie n'avait d'autres fonds
que Ia chariti des fideles et les qutes qui se faisaient,
except6 la rente de dix livres que payait le diocese
pour la somme de 200 livres, provenant d'un legs fait
par feu le sieur Jean Benais, marchand dudit Portel;
qu'on ne pr&tait pas l'argent, qui est dans une cassette
a deux clefs, dont M. le cure garde l'une et la tr6soriere l'autre; laquelle cassette est enferm6e dans un
grand coffre oi se tient tout le linge et les effets de
la confrerie; ce coffre se tient toujours dans la maison curiale, et la garde-meubles garde la clef, Les
comptes se rendent exactement; on remet a la sup6rieure un &cu de 3 ou de 6 francs, selon qu'elle a des
dipenses a faire pour des malades, et quand elle n'a
plus d'argent, elle porte son compte, que M. Ie cur6
arrteen presence du procureur, et on lui baille pareille
somme d'avance.
M. le supirieur demanda quel 6tait le nombre des
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sceurs, et si elles s'acquittaient ponctuellement de
leur devoir. . le cur r6pondit que les soeurs etaient
au nombre d'environ trente-cinq, mais que plusieurs
Staient vieilles on infirmes: on oblig6es par etat de
resider aillears. II n'y en avait que quelques-unes qui

fussent en itat de servir les malades, fonction dont
elles s'acquittaient le mieux qu'il leur Atait possible.
'Sur quoi, M. le sup6rieur exhorta les femmes et les
Alles de la paroisse de s'enrbler dans cette pieuse
confrerie, priant M. le cure de vouloir faire cette
riception a I'heure prisente. M. Orcellet exalta en

meme temps le m6rite qu'on acqu&rait en se consacrant an service des pauvres malades, et d6clara que
celles qui auraient ce zale n'avaient qu'a s'approcher
pour etre reques. Mais ii fut bien surpris de ne voir
Sapprocher personne, quoiqu'il fit de nouvelles instances par ses exhortations. Cette opiniitret4 ou
difaut de bonne volont6 contrista le missionnaire, qui
fit le tour de l'6glise pour inviter de nouveau personnellement celles qui lui paraissaient propres i remplir cette fonction. Elles persistirent dans leur refus,
a 1'exception d'une ou deux, qui avaient deja propose,
Ie matin, * la sup6rieure deles faire recevoir; ce qui
engagea le missionnaire A s'adresser aux plus petites

illes de l'ecole, qui furent recues au nombre de
On attribua la grande r6pugnance des filles et
femmes de Portel a s'enr6ber dans cette confr6rie, a
la rigueur dont usa M. le cur6 envers une fille qni,
apres avoir promis, en se faisant recevoir, de ne plus

-neuf.

danser avec des hommes, oublia sa promesse, au
point que, pen de temps aprbs tre reque, elle tint
un bal, et preta sa maison pour en tenir plusieurs
autres; a l& suite de quoi, et en punition, elle f;t
-exclue, pour an temps, de qunter i la porte de l'glise,
d'assister avec les autres femmes a la procession,
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sous leur croix, et autres fonctions de la confrrice.
M. Orcellet crat que la repugnance qu'avaxent ces
filles et femmes d'entrer dans la confrerie itait une
marque du pen de sincritk de la promesse qu'elles lui
faisaient de ne plus tenir de bals, ni danser avec les
hommes. Aussi, protesta-t-il & plasieurs,qui avaient ie
consentement de leurs plre et mere- on mari et qui,
n'avaient d'autre emp&chement? que lear mauvaise
volont6, qu'il n'y aurait point pour elles de mission,
si elles ne s'enr6laient dansa confr6rie de la chariti.
Plusieurs se rendirent, et, Ie jour de la communiona
g#nerale, avant la messe, 1y en eut une quinzaine qai .
se consacrerent au service des panvres, entrant dams
cette pieuse soci&et.
M. Orcellet finit sa visite en louant le bon ordrew
qn'il trouva dans cette confr rie, ainsi qu'il conste
de -l'acte sur ce dressh dans le livre qui est entre les
mains du procureur. Le missionnaire se readit aussi ala maison curiale, ot-il visita le linge, argent, etc., -•
des pauvres. II distribua & chaque saur, ainsi qu'il
est d'usage a Portel, un billet des saints du mois. I!.
exhorta les officieres de ne point neighger les quetes,.
surtout celle du bl6, an temps de la r6colte, et lesencouragea de ne point s'arrhter par rapport aux
railleres des libertins, on & quelque. autre motifl
.
humain.
-

Tout ce d6tail doit persuader au lecteur quel iait

le zele du missionnaire pour faire fructiher Ja grice
de la mission dans le cceur des habitants de Portel..~Mais ils 6prouverent beaucoup d'indocilit& de la part.
de certains. Ilt temoignerent publiquement leur micontentement, et M. Orcellet, quelques jours avant la
cl6ture, ne put s'empecher de dire, apres I'exorde di
sermon, aprbs avoir reiter6 l'avertissement, que la
mission finirait leinimanche apris : a 11 vous tarde de
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nous voir par les vallons; je vous d6clare qa'il ne
nous tarde pas moins de nous en aller, pour porter
ailleurs la predication de l'vangile. i
Le micontentement des missionnaires 6clata surtout
dans le peu de d6f6rence qu'on eut pour eux, par rapport au plantement de la croix. II fut d'abord convenu
qu'elle serait plant6e dans le meme endroit qu'a la
derniere mission, c'est-i-dire devant la porte de la
maison curiale, dans un local appel6 le Comfoix,
I'kiire des h•ritiers. M. le cur6 donna d'abord 3o livres
pour l'achat du fer; a.quoi il ajouta dans la suite
13 livres to sols pour le plomb, la nourriture des
ouvriers pendant huit ou dix jours, la chaux n6cessaire
au piedestal et autres d6penses. M. Benais, marchand
de la paroisse, qui est celui qui montra le plus d'empressement pour la croix, n'6pargnantrien pour cela, promit
d'abord de payer la facon, qui cofita, de prix fait,
18 livres, mais qui, pat les augmentations, alla a plus
de 24 livres. 11 ajouta ensuite bien d'autres depenses
d'argent, journees, charrois, etc., etc.; et on peut
avancer, sans exag6ration, que, tout compt6, sans y
comprendre 14 local qu'il donna, M. Benais a fourri
pour plus de 66 livres et qu'en y ajoutant le prix de
son local et de deux fumiers, qu'il fit fermer pour
faire honneur a la croix, il y est bien pour une centaine
de livres. On fit biae une qu&te dans le lieu pour cette
croix, mais, L la r6serve du bailli, qui seul donna
6 livres, le reste de la qutte ne monta qu'" 6 livres
o1deniers.
II etait done question de I'endroit oi devait etre
plantee la croix; on croyait qu'il n'y aurait point de
difficult6. Le vieux bailli, pere de celui-ci, avait consenti,dans la dernicre mission,si gracieusement quela
croix fit plant6e dans son fonds; elle y avait subsist6neuf ans, oi lIs fiddles l'allaient adorer, jusqu'i ce-
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qu'un coup de vent la renversit. Le pi6destal subsiste
encore, et les ames pieuses, le Jeudi saint, y voat
encore faire leur station. II est vrai qu'on n'avait pas
a la derniere mission-passe d'acte; mais il semblait
que la donation avait it6 bien authentique par le plaatement d'une croix que la conmmunaut en corps avail
fait dans ce local, qui paraissait etre comme consacri
a la pi&At et au culte divin, qui, depuis treize ans, en
&tait en possession.
Cependant, la premiere difficult6 fut de la part du
sieur Limouzy, bailli, qui pretendit que, n'y ayant point
d'acte, ce n'avait pas ete,de la part de son pere, uhe
veritable donation, puisqu'il en payait encore la taille,
mais un simple pr&t d'un local pour y mettre une croix
pour un temps. M. le.cur lui offrit de lui payer toutes
les tailles qu'il avait payees depuis treize ans, et meme
la valeur du local, a dire d'experts. Toutes les paroles
des missionnaires furent inutiles; ie bailli r6clama son
local. Le sieur Benais, marchand, qui voulait, aquelque
prix que ce fft, qu'il y eft une croix, et qu'elle fit a
portee de la veaeration publique, vida ce premier differend, en donnant e &change une portion d'aire qu'il
avait acquise du seigneur au lieu appelk £ I'hiere
grande ».
On crut alors qu'il n'y aurait plus de difficultes, et
que la *croix serait plantie dans J'ancien local de la
croix de la derniere mission. M. Orcellet parla en
chaire de la g6nerosit. de M. Benais, qui avait bien
voulu, outre 1'argent de la facon de la croix, acqu&ir
le local; de M. le cure, qui avait deij donia 3o livres
pour le fer; du bailli, qui avait port6 6 livres. Le missionnaire avait en vue d'animer la g6nkrosit6 d'un chacun dans la quite qu'on devait faire. Mais I'homme
enaemi profta de ces paroles pour faire naitre de
nouvelles discussions.

-- 675 Guillaume Jourda pr6tendit que Ie local 6tait indivis
et qu'ainsi, il avait autant de droit que le bailli dans
le local de I'ancienne croix. Nouvel embarras, nouvel
exercice au zele des missionnaires. Jourda, anim6 par
les exhortations des procureurs qu'il allait trouver,
envoya un buissier au sieur Benais et le fit assigner
Sen partage de Pentier local dit cc1'hiere des h6ritiers n.
Rien ne put flichir le dit Jourda, ni les propositions
d'un tchange qui valait deux fois plus que ce qu'il
demandait, ni les exhortations des missionnaires, ni
les pressantes exhortations de M. le cure, qui lui reprbsenta qu'attendu qu'il y avait plus de quatre-vingts ans
que la portion du local de la croix itait poss6dee par
Ie bailli et ses auteurs, il n'y avait pas lieu au partage
que la seule possession immempriale avait d6termine.
Quelque fondement et quelque certain que fit ce
titre en justice r6gl6e, M. le cur6 protesta qu'il aimait
mieux se priver de la satisfaction qu'il avait de voir
Ia croix, de la porte principale de sa maison, que
d'occasionner un proces. Notre-Seigneur attach6 a la
croix n'a en en vue que de donner la paix et de 1'&tablir dans le conur des chr6tiens; sera-t-il dit que la
croix d'une mission excite des querelles, des disputes,
des altercations et peut-etre des inimitiis? Alors,

M. Benais offrit un nouveau local dans un champ qui
lui appartenait, fort pres du local contestt. -M. le cur6
avait peine a l'accepter h-cause de la d6pense considerable qu'il fallait faire pour Mleyer deux murailles
et former une vofte pour faire le pi6destal, tel qu'il
est aujourd'hui. M. Benais, toujours affectionn6 pour
la croix et s'estimant fort honor6 de l'avoir dans son
fonds, se chargea de toutes ces depenses. On acquiesca
A son d6sir, et il commenqa d'abord a faire jeter les
fondements du pidestal oi la croix est plantCe.
Les missionnaires contituaient avec zele leurs fonc-
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tions; ils trait&rent, cette derniere semaine, des fins
derni&res, et annoncerent que le dimanche qui prhc&derait immidiatement la cl6tare, on ferait la cremonie
du renouvellement des promesses du baptime. M.
le
cure porta an lit blanc et plusieurs linceuls pour
tapisser et orner la chapelle ou le saint Sacrement
devait etre expose pendant la cer-monie. On garnit
aussi les fonts baptismaux, et M. Triquet, missionnaire, travailla lui-mame A cette dcoration.
C'eait Ie 4 fevrier, apres vepres et Ie sermon,

qui

itait " du petit nombre des Glus ; M. Sonnery ajouta
une petite exhortation sur la c&rmonie qu'on allait
faire. M. It cure, revatu de la chape, avec ses ministres
ordinaires, pr6cddi de la croix processionnelle,
porta,
sous le dais, le Saint Sacrement Ala chapelle, pendant
Qu'on chantait le psaume Credidi. II mit d'abord le
Saint Sacrement dans la niche preparee, lencensa,
puis dit l'oraison de la Trinite avec l'ivangile de
la
meme fete et entonna le symbole de NicCe.
Apres
quoi, il fit i haute voix, a genoux, la lecture
d'une
priere i Dien pour reaouveler en sa pr6sence
les promesses du saint bapteme. On avait place 1'eau baptismale et le vase dn saint chreme sur l'autel. L'of fciant,
les missionnaires, le reste da clerg6 et les
ministres

furent baiser les vases contenant l'eau baptismale
et le
saint chr&me; ce que fireat ensuite avec beaucoup
d'6dification MM. les bailli, consuls et gkneralement
tons les paroissiens et paroissiennes qui etaient
presents. Cependant, on chantait un cantique
spirituel

Ace sujet : Je viens noi mime, mon Dieu,
ratifJer, etc.

Voyez le livre des cantiques. On s'en retourna
processionnellement au chaeur et dans le
mýme ordre,

chatant : Pange, lingua, etc., et on donna
la benedic-

tion du saint Sacrement, avec Ie cantique
: Sur cel

.atel,

etc.
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La derniere semaine, on fit des preparatifs pour la
procession qui devait cl 6 turer la mission. Les missionnaires 6 taient fort occupes au confessionnal et
tichaient de preparer les ames de bonne volont6 t la
communion ginarale, qui se fit le dimanche de'la
Septuagisime, i fevrier, a la premiere messe, qui fut
chantle solennellement par M. Sonnery, assiste de
diacre. sous-diacre, thurifiraire et autres ministres. II
n'y avait pas. eu d'exercice la veille, afin d'avoir le
temps de r6concilier tous ceux qui s'6taient present6s.
Les missionnairel etaient a I'eglise plusieurs heures
le jour, et n'en etaient sortis, le jour precedent, que
bien avant dans linuit. On exposa le saint Sacrement
avant la messe; on entonna le Veni Creator, avec le
verset et l'oraison du Saint Esprit, et on c616bra la
messe solennelle avec les c6r6monies accoutumees.
Les enfants de la premiere communion, an nombre de
cinq garcons et cinq filles, furent placis Agenoux dans
le cheur et vinrent kl'offrande. .
Apres que le celebrant eut communi6, il se tourna
et fit un discours des plus touchants sur 1'occasion pr6sente. II conjura instamment les enfants de demander
pardon a leurs pere et mere, qu'il interrogea ensuite
,pour savoir s'ils pardonnaient a leurs enfants. I1fit
aussi demander pardon par les paroissiens & M. le
cure; les oui r6iteris, en rbponse a ses questions,
furent des plus tendres et tirtrent des larmes des yeux
de plusieurs. Mais ce qu'il y eut encore de bien touchant, ce fut quand M. Sonnery adressa la parole b
M. le cure, qui -tait a sa place -ordinaire, et le pria
de dire quelques paroles de consolation a ses paroissiens, qui venaient de lui demander pardon.
SM. le cur6 prit la parole, et apres avoir timoign6 A
Sses paroissiens la consolation qu'il ressentait de les
voir r 6 concilibs avec Dieu et sur le point de sceller
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cette rkoaciliation par le corps et le sang de JesasChrist, il leur dit qu'il les portait tons dans son ceear
et qa'a I'exemple de l'Ap6tre, il itait pr&t de donner
sa propre vie polr chacun d'eax. 11 paraphrasa ces
paroles de saint Paul: Desideraxtes vos, cupide voebamus tradere vobis on solum Evaxgeliunm Dei, redeliaw
aimas Mostoas, quoiam ckarissiri mobis facti eslis;
memores estis, frates,laboris Iostri et fatigatioris, et les

appliqua a la circonstance et an d6tail de tout ce qu'il
faisait journellement pour leur saint, de l'indocilitt
de quelques-ans et de 'obstination de plasieurs autres,
sujet de gemissement et de larmes poor un pasteut
Mais quelle consolation, anjourd'hai, de voir toutesles brebis reanies dans un meme bercail et disposees
a etre plus dociles i la voix de leur pasteur! I beait.
easaite le PNre de misericorde d'avoir envoyi ces

saints missionnaires, ces hommes apostoliques qui oat
annoncC ia sainte parole avec tant de z~le. II coatinua en paraphrasant ces paroles de Jisas-Christ :
Vaos madi eslis, sed non omrnes, et les appliqua a ceux
qui n'avaient pas profit6 de la mission et qui avaient-

resist aila grAce. II finit par use priere qv'il adressa& Dieu pour la conversion des imp6nitents et la per-s6v6rance de ceux en qui les paroles de veritk et de
vie avaient fait impression. Puis, s'adressant en par-••
ticulier aux Ames fidles qui 6taient sa consolation et.,
qai, comme it l'esp6rait, seraient un joar sa joie et s.
couronne, it tAcha de ranimer lear fervear aux approches de Dien vivant, rapportaut quelque traits

des psaumes.
Aprrs que M. le cure eat parl6,- n donna la communion, premierement A celui qui faisait les Tonctions.
de sous-diacre, puis aux premiers communiants, et,
6tant descendus aa balustre, on communia les fidles,
qui se presenterent an nombre d'environ 80o; ce qui,

-- 6/9 joint a plusieurs femmes enceintes et A plusieurs
infirmes qui avaient communii prkcedemment, pent
aller aux deux tiers des communiants de la paroisse
qui out particip6 aux saints mysteres dans cette mission.
L'apres-midi, on commenta les vepres avant une
heure, pendant lesquelles le Saint Sacrement fut
expose. Des que l'hymne et le verset eurent tde chantis, M. Sonnery monta en chaire pour donner 1'ordre
de la procession, qui commenca a defiler pendant
qu'on chantait le Magnificat et le -reste de vepres.
II y avait d'abord, en tkte de la procession, une
jeune fille, proprement habill&e, qui reprisentait saint
Michel, archange; elle portait un dcusson avec gaIon d'or et pierreries, et cette inscription : Quis at
Deus ? en gros caractkres, derriere l'ecusson; elle
avait i la main sept dards on 6pbes flamboyantes et
peintes. II y avait un jeune homme destine A cette
-fonction; mais il ne fut pas pret, et on fut oblig6 de
lui substituer
la hate cette jeune fille. Apres elle,
marchait Claire Limouzy, fille du grand Guillem, qui
portait une croix richement orn6e, i la tate des premieres communiantes et autres filles de l'6cole, toutes
ihabill6es de blanc.
Jeanne'Limoazy et -lisabeth Belard portaienta
l'alternative et pour se soulager une banniere en
-peinture reprisentant la descente de la Croix; apris
elles, quekques filles, et ensuite Paule Tisset, portant
une croix magnifiquement orn6e en dentelles, pierres
pricieuses, galons d'or, etc. Elle marchait a la thte
d<es flles, qui la suivaient deux a deux, chantant les
litanies de la trks sainte Vierge.
Aprbs les flles- marchait, A la thte des femmes,
1lisabeth Jourda, 6pouse de M. Limouzy, bailli,
portant ane croix. Entre les filles et les femmes on
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portait an pavilion, que quatre filles avaient orn6 et
qui 6tait des plus propres en dentelles, rubans,
pierres briilantes, bouquets de sole, etc. La statue
de la tres sainte Vierge etait an milieu; les quatre
flles qui la porterent furent : Marguerite Guenac,
Claire Bouchere; Marguerite Piches et Mercilre,
regente.
Les garcons suivaient deuxa deux les femmes et
avaient a leur tte Guillaume Limouzy, his de Nicolas,
qui portait la croix; apris eux, marchait le sieur
Pierre Benais,marchand tanneur do pr-sent lieu,dont
ii est parlo ci-dessus, portant la croix des hommes
maris et veufs, qui suivaient deux a deux. Enfin
venait le clerg6, pricedi de la croix processionnelle,
portee par an sous-diacre en tunique rouge, avec deux
acolythes de mime, portant leurs chandeliers. M. Dericheroy, cur6 du Lac, en chape, portait la ferle'et
faisait L'office de pr6centeur. Plusieurs de Messieurs
les cures et vicaires do voismage s'y taient rendus et
pr&c&daient le dais que la confrere du Saint-Sacrement venait de faire en beau damas fleuri, galon et
frange d'or, et qui servait, ce jour-la, pour la premitre fois. Ce dais 6tait porte par Messieurs les bailli
et consuls en chaperon. M. le cur6 marchait audessous, portant le Saint Sacrement, assist&des diacre,
sous-diacre et thuriferaires. On chanta, pendant la
procession, les hymnes du Saint Sacrement.
Elle dirigea sa marche, sortant de l'eglise, par la
grand'rue, sons le pont de Lion, descendit jusqu'au
corn de la maison d'Ast6, puis elle monta i la place,
passa, sans s'arreter, devant la croix de pierre qui
est i l'entrie, descendit encore par la rue etroite de
Faurau, et, ayant traverse la grand'rue, elle alla vers
la maison de Jean Foulquier, an lieu dit Lamotte, et
dirigea sa marche vers I'aire du sieur Benais, oi se

fit la station. On avait dresse et garni au milieu une
table pour reposer le Saint Sacrement, que le c6•lbrant encensa,et, ayant dit l'oraison, il donna la b6n6diction aux quatre faces de la procession, qui chantait
i genoux le cantique ordinaire : Sur cet autel...
La procession defila ensuite devant la maison du
sieur Gu6nols, alla passer devant la croix nouvelle
et rentra dans l'6glise, oi on exposa de nouveau le
Saint Sacrement, qu'on voila. L'affluence 6tait si
grande que M. le cur6 fut oblig6 de mettre son siege
au milieu du marchepied, et ses deux ministres sacres
. ses c6tes sur des sieges, les thuriferaires et acolythes surles degris. M. le supbrieur monta en chaire
et parla, avec cette force et ce zele qui lui sont ordinaires, sur la perseverance et la cl6ture de la mission.
Apres quoi, M. le cur6 fut a la sacristie quitter la
chasuble dont il s'6tait servi pendant la procession,
pour se conformer k l'usage de la sainte Iglise primatiale, qui se sert ce la chasuble pour I'officiant qui
porte le Saint Sacrement en procession hors de 1'6glise,
lors meme qu'elle se fait apres midi. M. le cure, ayant
pris la chape, proceda A la clcrmonie du Te Deum,
qui se chanta solennellement avec le verset et l'oraison
convenables.
Messieurs les missionnaires, 6tant a genoux, vinrent
denouveau demander la benediction a M. le cure,qui
la leur donna, 6tant en chape efsur le marchepied de
l'autel; puis, dans le meme lieu, il s'embrassa avec les
missionnaires I'un aprXs l'aptre, et il faut avouer que
cet adieu fut touchant et tira des larmes des yeux de
plusieurs.
On n'avait pas pu encore faire la b6n6diction de la
croix nouvelle, et on y proc6da de la maniere suivante. La procession sortit de l'6glise dans le mrme
ordre que la pr6c6dente, avec les memes croix, ban-
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nitre, pavilion : M. le cur6, rev6tu de la chape, assisti
des memes ministres, rev6tus de leurs ornements; le
pricenteur, avec la ferle, sans chape. La procession
fit le meme tour, except6 qu'au lieu de dfiler par at
rue de Lamotte, elle defila le long de la grand'rue,
-allant vers la maison do sieur Benais, et se tourna
pour aller a la croix que M. le cur6 benit avec les
c6r6monies prescrites dans le pontifical. Puis, il se .
tourna vers le peuple et, a la privre de Messieurs les
missionnaires, il lui dit quatre mots d'exhortation str
les motifs qui obligeaient a planter cette croix et les
sentiments que devaient avoir les habitants de Porte
*en la voyant. II ajouta que, par un surcroit de graces
-et de faveurs, Messieurs les missionnaires voulaiet
bien, en vertu du pouvoir qu'ils avaient recu de
Mgr I'archev&que, leur accorder quarantejours d'indulgence, toutes les fois qu'avec les dispositions convenables ils iraient fa're station & cette croix. Et de
plus, en vertu du pouvoir qu'ils avaient recu du SaintSiege, ils accordaient indulgence pl&niere a tous cenx,
qui, veritablement contrits, confesses et communies,
viendraient prier devant cette croix pour 1'exaltation
de 1'Iglise, I'extirpation des h6rvsies et autres fins
et intentions du Saint-Pare. Mais comme notre SaintPere le pape, accordant cette indulgence pl6niere,
parle de ceux qui prieront devant un crucifix, ce qui
parait exiget un crucifx en relief, M. le cur6 fit
enchAsser un crucifix en relief dans la couronne
d'6pines de la grande croix, et M. Triquet en fit a
voix basse la ben6diction. L'officiant, le clerge, les&_magistrats et les -principaux habitants firent la bn&diction de la nouvelle croix, et comme il se faisait
tard, on se contenta de faire baiser au reste du peuple
la petite croix d'argent.
La procession s'en retourna a l'6glise dans le meme
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oraison de la trbs sainte Vierge, patronne de I'6glise.
Quoiqu'il ftt presque nuit et que M. 'Orcellet dit
etre fort fatigue, ne faisant que de sortir de chaire,
il invita M. le cure, M. le procureur et les officieres
de la confr6rie de la charite A faire une quete ge6nrale pour les pauvres malades. On quota trois linceuls,
plusieurs chemises et aure linge, et de I'argent, qui
fut remis dans la cassette. M. Orcellet 6tait a la t&te
de la quote, et ses sollicitations augmentirent beaucoup les aumrnes.
Le lundi-, 12 f4vrier, les cloches, d'un son lugubre,
appelerent le peuple a I'6glise, des les six heures du
matin. On chanta une messe solennelle pour les
morts, avec diacre et sous-diacre. Apres l'Fvangile,
M. Orcellet pr&cha sur le purgatoire et la charit6 qu'oa
doit avoir pour les ames qui y sont detentes. Apres
quoi, on continualamesse et on fit les absoutes. M. Sonnery c6elbra la messe et M. le curb fit les absoutes.
C'est tout ce qui s'est pass6 de plus remarquable
dans cette mission. Nous avons cru devoir 1'6crire
ici pour I'instruction de nos successeurs et I'6dification publique. Quoique nous ayons fait mention de
tout ce que les missionnaires ont dit pour marquer
leur mecontentement, un d'eux a avou6 avoir &t6
bien console, vers la fin de la mission, des progres
qu'avait faits la grice de Dieu dans le coeur de plusieurs
habitants. Mais quel qu'ait 6t6 le succes de la parolede Dieu dans cette mission, il sera toujours vrai de
dire qu'il y a beaucoup d'appelbs et peu d'6lus. Dien
veuille accorder a ceux qui se sont reconcili6s avec
Dieu la grice de la perseverance, et k ceux qui ont
6te sourds a la yoix de Dieu, 1'esprit de penitence,
pour revenir de leurs egarements et faire de dignes
fruits de conversion I
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Letre de M. COLLARD,

friCre de la Mission,

h M. LE SUPIRIEUR GENERAL
Chartres, 3 avril 1928.
MONSIEUR ET TRts HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vou plait!
Pour satisfaire au disir de vos filles de Chartres,
je viens vous faire part du petit pilerinage de famille
que nous avons accompli, elles et,moi, ce matin. En
souvenir des pelerinages faits par saint Vincent i
Notre-Dame de Chartres et de celui qui marque une
date dans l'histoire des Filles de la Chariti et que
fit la bienheureuse Louise de Marillac en 1648, nous
avions rbsolu de nous r6unir pour une messe c6lebrSe
dans la v6nerable crypte o& est honorte, depuis des
siecles, Notre-Dame Sous-Terre, la Virgo Paritura.
Sans doute, notre saint Fondateur et sa collaboratrice n'ont pas pri6 devant la statue actuellement
vtn6rn e en cet endroit et qui remplace une plus
antique, detruite-en 1793; mais le lieu est le mlme
oi ils ont pri6 apres tant de saints et minents personnages.
Nous avigns d'a'ord projett de nous y reunir le
27 mars, anniversaire de la mort de la sainte mere
Devos, de si profonde humilit6 et de si haute vertu.
Les circonstances ne l'ont pas permis, et c'est ce
matin que je c~61brai le saint Sacrifice, en 6voquant
saint Vincent et la bienheureuse Louise de Marillac,
en presence des soeurs de l'H6tel-Di.eu et de la maison
Saint-Michel, de celles, du moins, qui ont pu se rendre
libres. Vous n'6tiez pas absent de cette petite reunion
de famille, Monsieur et Tres Honord Pere, car votre
ils et vos filles ont bien prid pour vous et pour les
deux Compagnies. Je me suis souvenu des intentions

qubapportait la cooperatrice de saint Vincent, venue

en ce meme myst&rieux sanctuaire prendre c la sainte
Vierge pour Mere et Gardienne de la Compagnie des
Filles de la Charite -o, et en union avec la Bienheu-

reuse ccje lui demandai pour elle la puret6 dont elle
a besoin, la charit6 entre toutes les soeurs, et la fid6lit6 dont Marie fut le modele dans l'accomplissement
du mystere de 1'Incarnation ,. Ce sont les propfes

termes desquels se servait Louise de Marillac, rendant
compte de son p0lerinage a notre saint Fondateur.
Et quelque temps apres, nous nous retrouvions,
dans la cath6drale meme, devant la statue de Notre-

Dame-du-Pilier. Aux pieds de celle-l, nos saints ont
prie, car elle date des dernieres annees du quinzieme
siecle et se trouvait sous une arcade di jube, aujourd'hui disparu. - L'affluence y est si commune, 6cri-

vait un auteur en 16o 8 , que la colonne de pierre qui
soutient la sainte image s'est cavee des seuls baisers

des personnes devotes et catholiques. » M. Olier
offrit une riche robe en temoignage de sa d6votion a
Notre-Dame de Chartres. A la colonne us6e en a etL
substitu6e une nouvelle, mais la statue est la meme,
qui a recu le fervent et sincere hommage de saint
Vincent et des missionnaires qu'il envoyait a Chartres,
comme de la bienheureuse Mere, et c'est avec une
religieuse emotion que nous'avons renouvel leur geste
de pieuse v6neration.
Vous savez, Monsieur et Tres Honor6 Pere, que
Chartres garde le souvenir, non seulement denos Fondateurs, mais de ses amis et de ses disciples. L'une
des premieres Filles de la Charit6, sceur Barbe Angiboust, est nee non loin d'ici, a Saint-Pierre-de-Serville. Saint Vincent professait la plus grande estime
pour 4 damoiselle » Guerin, qui fit une retraite au
moins chez Mile Le Gras et se voua, ici, auk oeuvres
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de chariti, sur les indications donnees par notre bictheureux Pre.,
Durant un siecle, les pretres. de la Mission furent
'charges de la direction du grand et des deux petits
siminaires du diocese. J'ai tenu a visiter ce qui reste
de ces 6difices habit6s on construits par nos pares.
Du premier, le grand seminaire de Beaulieu-lezChartres, situe a 3 kilometres de la ville, il ne reste
plus guere que des ruines, sur lesquelles se sont
4lev6es deux ou trois fermes. On ne voit plus, de
l'ancien 6difce, qui fut grandiose, que le parloir et
la loge du cuncierge, ainsi que les murailles des caves
se trouvant sous I'ancien refectoire. Quelques longs
pans de mursaux aretes de pierre de taille sent encore
debout, cl6turant le jardin, oi de 1'ancien seminaire
restent an puits, un r6servoir et une entr6e de cave.
L'6difice a 6t6 ditruit, par ordre des autorit6s, pendant la Revolution francaise. C'est pourtant avec
emotion que je contemplai ces vestiges d'un beat
passe, en cet endroit oi M. Nicolas Pierron dirigea
la jeunesse clbricale pendant deux ans (1695-1697),
avant d'etre 61u supirieur gnAral. C'est 1kaussi qu'eut
lieu la grande et retentissante gubrison de M. Bonnet,
par l'intercession du v6nbrable Vincent de Paul. Avant.
-d'etre appel6 & Paris comme vicaire gn&ral- et d'etre
misi la tete de la famille' de saint Vincent, M. Bonnet
fut charg6 de la direction du seminaire de Beaulieu.,
de 1697 & 17 i . C'etait sous I'6piscopat de Mgr Godet ,
-des Marets, qui avait Rt6 pensionnaire de nos con-,
irkres au college des Bons-Enfants.
Ce praat institua dans le diocese l'ceuvre des
Retraites eccl6siastiques, auxquelles il prenait part.
chaque ann6e et qu'il confa aux Pretres de laMission.
II fonda, en outre, les Missions diocisaines et &ablit Z,
au GraAd-Beaulieu la r6sidence des missionnaires que

M. Pierron lui accorda en 1704. Durant tout le dix-buitime siecle, que de bien n'accomplirent pas fer
Pratres de la -Mission, professeurs et missionnaires,

dans ce dipchse de Chartres! C'est la consolante
reflexion que je faisais sur ces ruines, qui gardent
toujours l'appellation de

(cGrand-Siminaire

,.

De cette epoque feconde, ii reste divers papiers
dans les Archives, oh 1'on rencontre, en particulier,.
ine ligne .crite de la main de M. Watel et suivie desa signature, a la suite d'un proces-verbal de 1'tat dela bibliothbque, qui lui fut pr'sent6 lors d'une visitequ'il effectua en 700oo.

En outre, a la cath6drale, de chaque c6t6 de l'autel
dtdid an Sacr6-Coeur, sont places deux demi-statuesea marbre blanc, sauv6es de la destruction du s6mivaire de Beaulieu. Je dis deux demi-statues. En effet,.
lles 6taient placees sur une sorte de decor representant un fond de jardin et dispos6es de maniere quecelle de Jesus ressuscit6 semblit apparaitre ý MarieMadeleine. L'effet devait etre curieux de ces deuxblames effigies d'un blanc mat tranchant sur le coloris'
du tableau de fond. Elles sont I'euvre de 1'artisteBridan, qui d6cora, on mieux encombra, le chceur dela merveille qu'est la cathidrale, de plusieurs bas-reliefs et du groupe colossal de l'Assomption. Pour
aous, elles demeurent les pricieux souvenirs du maitreatel de la chapelle de cette maison de Beaulieu, oh
de v6ndrables missionnaires ont c6l6br6 et prib.
Plusieurs de nos confreres oat etd inbumes dans lecimetiere privi de Beaulieu. Cinq corps, trouves, env
1889, dans la cour d'une ferme installee sur les ruines,
oat di &tretransport6s au cimetiere de Coudray, comIune dont fait partie 1'ancien grand s6minaire. J'aii
6tt faire une priere en ce lieu, oh reposent ces respec-tables restes.
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Outre ce grand s6mmiaire, qui recevait ceux qui se
pr6paraient aux saints Ordres, il y avait, en 1746, den
petits siminaires a Chartres, tons deux confis aussi i
la Congr6gation : celui de Saint Vincent pour les
humanistes, et celui de Saint-Charles pour les philosophes.
L'histoire du siminaire Saint-Vincent est pea
connue; ilfut institu6 en 1738, probablement dansune
ancienne maison, en partie encore debout, pres de la
porte Cendreuse. En 1747, cet 6tablissement fut riuni
an s6minaire Saint-Charles, que les Lazaristes dirigeaient depuis 1719. MM. Ferrand et Cosson, dont
les noms sont familiers a ceux qui connaissent I'histoire
de notre mission d'Alger, y remphrent les fonctions de
superieurs. Le 12 juin 1738, les s6minaristes et leurs
maitres c6ibrerent solennellement dans l'gglise SaintSaturnin,leur pa roisse, la canonisation de saint Vincent
et alors eut lieu la translation solennelle, en la noavelle chapelle du siminaire, d'une relique du saint,
donn6e huit ans auparavant (septembre 1730), 1 l'occasion de la beatification. Le vaste edifice construit
depuis et qui ne fut abandonni qu'aux mauvais jours
de la Revolution, existe encore dans la rue du Cardinal-Pie, tout proche de la cathidrale. Lors de
l'application de la loi de s6paration, le grand s6minaire, qui y 6tait 6tabli, dut 6tre transf&r6 ailleurs, et
la maison elev6e par nos Peres abrite aujourd'hui les
Archives departementales. Deux pr&tres de la Mission
et un frere coadjuteur avaient 6t6 inhum6s dans un
caveau creus dans une salle, sous la chapelle. En 1886,
ils furent retrouv6s et exhumes. Je suppose qu'ils
furent alors transportis dans un cimetiere de la villeMais je n'ai pu recueillir aucun renseignement pr6cis
sur ce point.
J'ai tenu aussi a me rendre a l'antique 6glise de
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a l'asile Saint-Bricetenu par les Sceurs de Saint-Paul.
Dans la crypte repose le corps de Mgr de Lubersac,
ivaque de Chartres a l'6poque de la R6volution, qui
honora de son amiti6 notre confrere le bienheureux
Louis-Joseph Francois et lui donna mime le titre de
vicaire general.
Le souvenir- des Lazaristes n'est pas 6teint a
Chartres, et la faiblesse de M. Gratien, qui pr&ta les
serments-et devint 6veque constitutionnel de la SeineInf6rieure, est amplement r6pare par le bien immense
que fit M. Verguin, superieur du s6minaire SaintCharles, qui serefusa a toute compromission, demeura
a Chartres pendant toute la p&riode r6volutionnaire,
travailla activement ensuite au relhvement du diocese
et reconstitua le seminaire. Sa m6moire est toujours
en ve6nration et son portrait, une vieille toile peinte
a 1'huile, se trouve dans la chambre du superieur de
l'actuel grand seminaire, le premier de la galerie des
superieurs qui se sont succed6 depuis la restauration.
M. le chanoine Ilavard, dont vous connaissez la
sympathie pour la Congregation, m'a parld des-pelerinages que nos 6tudiants et s6minaristes faisaient a
Notre-Dame de Chartres avant la guerre de 1914. Si
la tradition 6tait renou6e quelque jour, il serait
heureux, comme autrefois, d'offrir gite et convert aux
pilerins. Mais il est vrai que, si, de Paris a Chartres,
on n'est plus contraint aux fameux coches sur lesquels
Sl'a; 'n Saint-Lazare avait des rentes, la distance est
suffisamment longue et les horaires assez mal disposes
pour exiger un jefne prolonge g qui d6sire cle6brer la
sainte messe a.Chartres. ou y communier. Ce peut 6tre
une difficult6.
Veuillez excuser, Monsieur et Tres Honor6 Pare, la
longueur de cette lettre. Mais l'occasion m'en etant

offerte; je crois vous faire plaisir, en vous parlant de
notre glorieux passe en cette ville de Cbartres, ou les
Filles de la Charitt arrivirent a rH6tel-Dieu en 1062,
ofi nos confreres travaillirent si longtemps et ou saint
Vincent et la Bienheurease MWre vinreat implorer la
sainte Vierge.
Daignez agrker, Monsieur et Tres Honor6 Pbre,
I'hommage de mes sentiments de profond respect et
de filiale soumission en Notre-Seigneur et Marie
Immacaoie.
Maurice COLLARD,
L p. d-

m.

LE PETTr SEMINAIRE D'ARDOUANE

La Ligue de Defense des Religieux Anciens Combattants organise, tous les ans, sous le nom de Coupe
de la DRAC, an concoars d'iloquence, entre les coll~ges franais, pour d&couvrir etencourager les futurs
orateurs de la cause catholique.
Des ,liminatoires out lieu d'abord en province, puis
Paris d6fendre sa chance
chaque vainqueur vient'
dan le tournoi final.
Cette ann6e, an concours l6iminatoire de Montpellier, preside par Mgr I'ivqque et par le bitonnier
des avocats, M* Louis Goibal, an l61ve de philosophie
da petit seminaire d'Ardouane, M. Camille Granier,
de Saint-Pargoire, se classa premier, devant les sept
concurrents des maisons d'6ducation de la r6gion.
Le 15 avril, il prenait part,avec les vingt-huit vainqueurs de province, au concours de Paris, qui comportait Un discoursd'un quart d'heure sur 'CEuvre des
religieux en France. Parmi les vingt-huit, six furent
retenus par le jury et disputerent a finale de la Cotpe
dans le grand amphith~tre de l'Institat catholique,

devant un auditoire impressionnant : ils durent improviser une r6ponse a un orateur anticlbrical sur I'utilit6
des religieax. M. Camille G ranier se classa troisieme et
obtint le prix des Pretres anciens combattants(P. A. C.).
La presse parisienne signala avec bienveillance cette
joute oratoire de jeunes, non parfois sans une pointe
d'ironie a pour cette voix chantante des bords de
I'HIraulta. Le fournal des Dibatsconcluait en disant:
c Un 6leve des Lazaristes d'Ardouane arriva juste a
temps pour sauver 1'honneur de ses compatriotes du
Midi, pays des orateurs. i, Le Midi m&rite mieux
qu'un troisiime prix; il le montrera l'an prochain.
LES <EUVRES DES FILLES DE LA CHARrrt
DE LA MAZARADE DE MARSEILLE

Malgri les difficultis des temps et toutes les propagandes antichritiennes qui se multiplient dans notre

milieu, la religion est respectee de tons.
Les ouvriers reconnaissent la soeur partout oi ils
la rencontrent, seuls on en compagnie. Le dimancbe,
en se promenant, ils ambnent leur femme et - leurs

enfants visiter la Mazarade. PNnitrer chez eux quand
ils sont malades est chose facile; rien ne leur fait tant
plaisir que la visite de la seur.
SAu Jardin d'enfants, les tout petits rcitent le cat6chisme et font faire la priere ; leur maman.
Mais quel bien ne fait pas le patronage des fillettes
des ouvriers! Elles sont venues a la Mazarade toutes
petites, quelqaes-unes an maillot; elles sont la chez
elles; cette ann6e, elles y sont venues une moyenne de
cent vingt-cinq journtes chacune. Apres la couture, il
y a le cat&chisme, mais toujours avec des projections;
bien souvent, il faut, A cinq heures et demie, repasser
quelques vues pour les parents, les enfants voulant
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leur faire voir comme a c'itait beau P. L'assistance 3
la messe est plus r6guliCre.
Le dimanche, elles passeit encore l'apres-midi la
Mazarade, au lieu d'etre au patronage laique, coiffes
d'un bonnet rouge, on dans des cinemas de quartier,
oh elles font, bien jeunes, de ficheuses rencontres.
Les ainies du dimanche ont quatorze et quinze ans.
Deux paariages viennent d'etre r6gularis6s; un autre
le sera ces jours-ci.
Les enfants des ouvriers font a pen pres tous lear

premiere communion; ce qui est un resultat appreciable dans notre milieu, indifferent a tout ce qui n'est
pas le gain du pain quotidien.
Les jeunes filles da.Cercle sont habitudes maintenant

a la petite retraite de la Semaine sainte, pr6pa-

ration a la Communion pascale. Apres le diner en
commnn, elles ont 6couti bien volontiers M. Basile,
6
qui a employrtoute son ame et sa bonne volont pour
se mettre a leur port6e. Le bon Dieu l'a r&compense,
en quelque sorte, en touchant le ccer de quelques
brebis kloign&es depuis de longues annies.
Les reunions mensuelles sont un precieux encouragement dans le bon chemin pour cette jeunesse si
exposke; elles leur sont devenues une necessite. Ces

jours-ci, une jeune filie qui a quitt4 lusine depuis
deux mois pour soigner sa mere 6clate en sanglots en
Ce
montant l'escalier et dit an milieu de ses larmes : C
Mazala
c'est
pleure,
je
que
n'est pas le travail d'usine
rade. y Le Cercle d'etudes, fait par des jeunes filles
des equipes sociales,-est suivi trbs s6rieusement parune vingtaine.
C'est a la colonie que l'on travaille le plus profondement tout son monde : jeunes filles, fillettes, petits
"garcons et les parents qui viennent les voir tons les
dimanches.

Les jeunes flles profitent de la retraite fermie que
le bon Phre de la Valette prepare avec tant de soin :
retour d'une jeune fille qui n'avait jamais communie
depuis sa premibre communion, faite depuis neuf ans.
Le 15 aoft, nombreuses communions; deux retours,
Sdont I'un apres seize ans d'une vie bien 16ghre. Une
autre est complktement transform6e depuis ce beau
jour.
Les fillettes s'attachent profond6ment aux sceurs;
c'est grace aux vacances qu'elles passent A la villa
a Saint-Paul », qu'elles viennent ensuite r6guliire-

ment, le jeudi et le dimanche, a la Mazarade et 6chappent ainsi au patronage laique.
Les petits garcons ont fait la joie du Pere; tous
ceux de sept ans ont fait leur premiere confession,
bien preparie.
Le matin, ils allaient, seuls, faire leur priire a la
chapelle; aucun n'a manqu 6 d'y aller tous les jours.
On profitait de l'examen de conscience, a la priere du
soir, pour leur rappeler leurs devoirs envers Dieu,
envers leurs parents, le prochain et eux-memes.
Voyois maintenant dans le d6tail, ceuvre par oeuvre,
les fruits obtenus a la Mazarade pendant l'ann6e 1927.
Creche. - 76 enfants, 8068 pr6sences.
Tous les ans, les petits ben6ficient de quelque am6lioration. Cette ann6e* il ne pouvait .tre question
d'agrandirlessalles ou de donner aux enfants lumibre,
soleil ou chaleur; ils ont, de ce c6t6, tout ce qu'on
peut d6sirer. C'est la lingerie qui a fait du progrbsEn hiver, les langes que les meres portaient pour
les b6b6s 6taient i peine secs; il ne pouvait en etre
autrement, vu le pen de commodit6s qu'elles ont chez
elles. Le remade etait facile a trouver, il fut vite
applique; et depuis novembre dernier, la maman In'a

plus Ie souci, en rentrant da travail, de later et de
s&cher da linge one partie de la unit. En arrivan,
l'enfant est dishabilli; il sera change autant de fois
qu'il ie faudra ec toajoars avec les langes de la creche.
Cette amelioration a &t tris apprici&e; ele tait tris
ancessaire an point de vue de l'hygiaene
132 enfants, 27 500 ptsences.
Jardim dAesiants. plus leurs enfants a la
n'ameneat
ouvrikres
Les
Mazarade uniquement pour qa'ils soient gardes pendant qu'elles travailleut; elles appricient les avantages qa'ils y trouvent: pour lear santi, il y a de fair,
da soleil et de l'espace, les heures des repas seat
r6gles; et aossi pour l'duacation, les enfants causent,
chantent, savent s'occuper; ils sont interessants et

polis.
La r6gularit4 de 'an dernier s'est accentaue cette
annie; les femmes se derangent pour conduire les
petits; it est vrai que les enfants out on grand chagrin quand lear maman, pour une raison quelconque,
refuse de les laisser venir a la garderie.
Soixante-huit de ces grands personnages ont fait
leur promenade annuelle k la villa - Saint-Paul a, au
mois de jaillet. II faisait bon voir 1'empressement des
employis du tram d'Aix pour ces petits voyageurs,
peat-etre an pen bruyants, mais si gentils avec leurs
beaux tabliers roses. Uls ont,etb bien reass, si bien

regus qu'ils ne voulaient plus partir. A six heures et
demie, lear retour an boulevard Oddo ne manquait pas
de pittoresque, il y avait foule pour les attendre et
les parents 6taient plus heureux aue les enfants.
Palrowge. -

Commence ea octobre 1925, le patro-

nage des fllettes des ouvriers s'est, d•6elopp6 rapidement. Les petites filles qui ont atteint l'age de la
scolarit& reviennent le jeudi .et tons les jours de

cong6 : vacances de Noel, de Piques, grandes vacances;
aussitot qu'il y a one demi-journ&e de libre, elles sont
la. Elles jouent, chantent, forit de la gymnastique et
apprennent a coudre; les plus grandelettes commencent
leur trousseau; cette annee, il y avait des chemises
biod6es sur lesquelles les mamans 6taient fibres de
lire le nom de leurs filles.
Depuis octobre, elles viennent aussi le dimanche
apres midi; elles chantent, elles jouent; il y a des
fetes comme chez les grandes, des projections, du
cinima; enfin, il faut croire qu'elles ne s'ennuient
pas : elles ont tant de peine A partir le soir! II y a
52 enfants dans cette section et 6656 pr6sences.
Richkud. - 19 162 portions de soupe ont &t6servies
en 1927, soit une augmentation de 2155 sur l'exercice pr&cdent.
A onze heures et demie, la cuisine est toujours animbe
et bien remplie; le meilleur esprit regne avec la gaiet6;
les plus exp6rimentees donnent des conseils aux d6butantes et toutes se perfectionnent dans Part culinaire
pour le plus grand bien de chacune.
Trousseau. - La vie chere a l'avantage de rendre
les jeunes filles fort empressees A confectionner leur
trousseau. A midi et le soir, toutes tirent l'aiguille
avec ardeur; une parure bien brodie ou savamment
ajour6e n'est pas A dedaigner.

238 pieces de lingerie ont 6t6 confectionn6es.
Depuis que nous avons eu le bonheur d'avoir la
villa ( Saint-Paul P, les promenades se multiplient. Les
jours feri6s de PAques, Pentec6te, 14 juillet, 15 aoft,
celles qui le peuvent se donnent rendez-vous un, deux
et m&me trois jours.
En join, trbs belle excursion & Saint-Cyr-sur-Mer.
Les femmes de la Vg6taline ont fait leur promenade

habituelle a la Sainte-Baume; elies regrettent bien
qu'une aussi agriable journ6e n'arrive qu'une fois
par an.
Biblioteque. - La bibliotheque vient d'etre dot6e
de dix beaux livres soigneusement relies et illustris
de superbes gravures.
Cercle. - Le Cercle devient de plus en plus serieux
et intime. La reunion mensuelle est attendue avec
impatience. 11 faut compter 60 presences a chaque
reumon. Celles qui ne peuvent y assister previennent
d'avance.
La petite causerie qui suit le diner est trIs interessante.
Les fetes sont maintenant des traditions : les Rois,
la Mi-Careme, Sainte-Catherine; les catherinettes
conservent toujours pricieusement leurs bonnets. Le
reveillon est toujours en honneur.
Les r6unions mensuelles de juillet et aofit ont eu
lieu a la villa (( Saint-Paul n, et aucun dimanche ne se
passe sans qu'une ou plusieurs jeunes filles viennent
respirer I'air des pins.
Les mariages se font tres shrieusement et c'est un
plaisir de voir les anciennes amener leurs b6bbs a la
peaSe du vendredi.
A la seance rxcreative du lendemain de Noel, le
beau drame de Maina, le chceur des sganarelles et
les santons a la creche, ont rejoui les cceurs provencaux.
L'arbre de Noel a fait grand plaisir auxjeunes filles.
Coloxie de vacances. - La villa ".Saint-Paul , a &t6
ouverte du 9 juillet au 25 septembre. Ily a eu 92 jeunes
filles, fillettes ou petits garcons qui y ont pass6
2386 journees, ce qui fait une augmentation de 19per-
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sonnes et 747 journees sur I'annte pr6c6dente. La
moyenne de sbjour est de 25 jours par enfant.
La maison de campagne est le paradis des enfants;
ils en gardent le meilleur souvenir, en parlent a tout
instant; quelques-uns font leur cache-maille pour l'6ti
prochain. Ne trouvent-ils pas 1U ce qui fait le bonheur
de leur age : de la place, de l'air, du soleil, de
l'ombre aussi, une nourriture fortifiante et abondante,
des distractions saines et des occupations agreables,
le tout bien ordonn6, de sorte que le temps passe trop
.vite a leur gr ? Le dimanche, c'est le jour de campagne des parents;
ils arrivent le matin avec leurs provisions et restent
tout le jour bien tranquilles au grand air; ils sont
d&soles quand la colonie se termine, parce que, disentils, « Ca nous manque de ne plus monter le dimanche;
on est si bien ici J
Cinima. - Nous avons eu de tres beaux films.
SLa Rose effeuillbe n a eu un grand succes: quatre
fois la salle comble.
( Marchand d'habits ), i l'Enfant des Flandres n
et « Petit Prince ), ont fait le bonheur des enfants
I'apres-lridi, et des parents a cinq heures et demie.
Dispensaire.- Le dispensaire, oi plus de 12 ooo pansements ont et6 faits, rend service au personnel en
lui 6vitant l'assurance.

La possibilitb de faire renouveler un pansement
plusieurs fois par jour permet de continuer le travail,
alors que ce serait bien difficile si cette facilit6

n'existait pas.
Les visites A domicile se multiplient, puisque les
ouvriers viennent plus nombreax a la Mazarade.
Noutrissons. -

Les jeunes mamans comprennent.

l'utiliti de la pesee et de la consultation pour lears
bb-6s et elles en proitentLes anciennes du Cercle de l'nsine sont les plus
rbgulieres et trbs heureuses de se retrouver, toas les
vendredis, a la Mazarade.
Les meres des petits de la criche benificient, elles
aussi, des bienfaits de cette belle aeuvre.
UNE JOURNIE

MARIALE A MONTBARD

(Extrait du Bien Pubitc, 29 juin

(CQTE-D'OR)
1928)

Dimanche dernier, 24 juin, grandef&te mariale, sons
la prisidence de M. le vicaire gineral Perrenet. Des
le matin, aux trains venant de Dijon, Chitillon et
Paris, des autos diversaient sur Montbard prks di
cinq cents jeunes illes de la F&diration des " Plus

Vaillantes a. Un groupe de soixante Montbardoises
lear souhaiterent la bienvenue.
Aprks avoir assist & aune messe de communion a
l'nstitution Baffon, elles y recurent, toute la journee,
la plus cordiale et la plus gt6areuse hospitalite. La
gcand'messe, cilbrie par M. le vicaire general, fat
chantie de tout cceur par toutes les a Plus Vaillantes ». En passant, nos plus sinceres remerciements
a Mine Lobbe, Mile Suzanne Noirot et M. Lobb6 pour
lear conoours si precieux et si appriciA. Un sermon

sur la Mddaille miraculease fut douan par le
R. P. Rigaud, Lazariste, le grand organusa~eur de cette
f~te ariale, qui avait pour but de preparer le centenaire de I'apparition de la Vierge de ia M)daille,
qui sera c61lbr4 en 193o. et de hiter la beatficatfion de
notre sainte compatriote sceur Catherine Laboadr6
dont la mission a 6t6 de promouvoir, dans Ie 'maode
entier, la dbvotion & Marie Immacul.e.
Apres la messe, une importante thCorie des
P•us
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Montbardois se montrkrent, comme toujours, trbs
accueillants et furent ravis d'etre les spectateurs d'un
defili si peu banal. Un dejeuner fut servi, a l'Institution, a une vingtaine de sceurs de Saint-Vincent-dePaul et & leurs a Plus Vaillantes », puis on se rendit au
patronage Bayard. II fallut faire un veritable tour de
force pour y placer des centiines et des centaines
d'auditeurs. La tres nombreuse assistance fut heureuse
d'entendre une vibrante allocution de M. le vicaire
Sgenral et une fort belle conference du R. P. Rigaud.
Enfin, grace a des projections aussi interessantes
nieux et nous
qu'instructives, nous connaissons
aimons davantage celle qui va bient6t devenir la
sainte de Fain-ls-Moutiers et la protectrice de ces
contr6es.
Un salut solennel, rehauss6 par un magnifique
concert religieux, termina cette tres belle et inoubliable journ&e.
Merci a-M. le vicaire general Perrenet, qui est venu,
an nom de notre 6veque bien-aim6, pr6sider ces
grandes assises, non loin du berceau de sceur Cathe- rine Labour
Merci aux Rverelnds Pires Lazaristes, ainsi qu'I
Mine la supirieure des Filles de la Charit6 d'AliseSainte-Reine, qui ont mis an service et a la gloire de
Marie Immaculfe et de leur sceur en religion Catherine Labour6 leur talent d'organisation, leur savoirfaire et leur divouement. Nous saluons aussi avec
reconnaissance, pour le bien que leur presence a fait
la paroisse de Montbard, les Filles de Saint-Vincentde-Paul qu'on rencontre sur tous les chemins de la
Scharit6. Si leurs cornettes blanches sont habituellement
le touchant symbole do plus pur devouement, aujourd'hui ces cornettes blanches ont &t6 comme un fanion
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autour duquel se sont groupees les a Plus Vaillantes a

du diocese.
Comme conclusion de cette fete mariale, que tous
r6petentcette douce invocation: O Marie,concue sans
pech6, priez pour nous, qui avons recours A vous! a
LES CINQUANTE ANS DE VOCATION DE SCEUR THER~SE
DE METZ
(Extrait du Lorrain, mai 1928)

Qui ne connait en ville, au moins de vue, cette
modeste petite sour qui s'en va, glissant sans arret,
sans aucune fatigue, a travers les rues de notre cite
messine ? Les bras crois6s sur sa poitrine, cachant dans
ses grandes manches une aum6ne et son chapelet, on -la voit ainsi trottinant de son petit pas infatigable,
grimpant A tous les ktages, descendant vers toutes les
infortunes, donnant a toutes ses cheres ouvrieres de la
pl6nitude de sa charit6, de I'abondance d'un cceur
riche de consolations, et, sur sa bonne figure rnstie
jeune dans 1'usure de cinquante ans de devouement,
un ternel sourire.
C'est la " Sceur Th&resc de la rue Marchant n,.Si
elle est petite, un pen voit6e, si'les ailes de sa grande
cornette blanche se rabattent sous le poids des ans,
comme les ailes de l'oiseau fatigue, son coeur reste
jeune, sa bont6 reste inppuisable. Demandez-le aux
centaines et centaines d'ouvrieres de son patronage,
qu'elle a secourues, aidbes, relevees, consol6es. Toutes
n'ont qu'une voix pour dire le grand coeur, 1'affabilit6,
la charit6 de cette secourable porteuse de travail et
de courage.
Nous savbns que ces lignes - si jamais elle prend le
temps, entre deux courses, de lire ce' qu'ecrivent les
journalistes - vont effaroucher sa modestie. Peu
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importe : comme le disait Mgr Siebert dans le rayonnant sermon qu'il prononca, hier matin, pendant la
grand'messe, en l'honneur de la jubilaire, le monde
ignore trop du d6vouement de ces humbles filles; il
ignore encore plus les joies et les r6compenses que,
dans le cloitre,elles gofitent accomplir, pour Dieu et
pour le' prochain, leur tAche quotidienne. Mais ce fut
la conclusion du pridicateur, une telle vie ne peut
trouver sa pleine recompense qu'au s6jour oii les Mlus
arrivent avec de pleines gcrbes chargeant leurs bras.
La messe 6tait chant6e par M. le chanoine Zwickel,
qui, jadis, succ6da A M. le chanoine Collin comme
aum6nier de la maisonde Saint-Joseph, rue Marchant;
deux Lazaristes, le superieur et un professeur de
Cuvry, assistaient le cl16brant. La chapelle 6tait
bond6e : les dames patronesses au complet, des sceurs
des diverses maisons, puis la foule des ouvrieres du
patronage, dont sceur Thrbse est l'infatigable agent.
Aprls I'offce, r6union au grand ouvroir. Chants de
bienvenue et de f6licitations des orphelines, rondes
des petites encadrant un compliment lu par la doyenne
des ouvrieres du patronage, Mile Thomas, quatrevingt-sept ans, qui tourna de jolies choses A 1l jubilaire, lui donnant rendez-vous pour les noces de
diamant, dans dix ans, s. v. p.! La bonne sour ne
pouvait que pleurer de jole, sourire, serrer les mains
Sde ses chores prot6g6es, distribuer des images par
centaines, toutes signees de sa main. Pour elle,
M. le chanoine Dorvaux, aum6nier, trouvales paroles
voulues de remerciement a tous et A touteq, surtout
pour la g6nereuse offrande qu'ont voulu remettre a
leur soeur Thresre, pour ses oeuvres, les modestes
ouvrieres du patronage. Ce fut une journe de joie et
de b6n6diction.
Le Lorrain se joint a toutes les b6n6ficiaires de la
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chariti de la bonne sceur Thbrkse pour lui souhaiter
encore de longues annies de devouement, de courses
charitables, a petits pas, dans les rues de notre ville,
a tous les6tages, vers toutes les iLfortunes.
CARITAS.
SLE COLL•GE DES IRLANDAIS
(Extrait d'un journal, 7 avril 1928)

En quittant la place Maubert pour aller vers le Pantheon, il faut escalader la rapide rue des Carmes, sur
le c6te du march6 de ce nom. Elle fut ainsi appelie
des religieux carmes itablis a1par Jeanne d'Evreux,
femme de Philippe le Bel. La reine les y amena do
Marais, oit saint Louis avait installe quelques fils
d'Elie, dont il avait obtenu le transfert en France,
quand il quitta la Syrie Ala fin de lacroisade. L'impasse
du Clos-Bruneau-garde le souvenir du temps ou ces:,
religieux cultivaient Il une vigne. On passe derriere ...
la chapelle de I'ancien college de Beauvais. C'est unt.
jolie nef ogivale, bitie par Raymond du Temple, .
architecte duJ.ouvre de Charles V; elle sert nain-.
tenant d'6glise aux Roumains de Paris.
Apres avoir franchi la rue des Ecoles, si vous n'etea. venu dans ces parages depuis quelque temps, vos yeux
sont frappos par 1'aspect insolite qu'a pris la rue des Carmes. Cette grosse maison a gauche,frappeed'aligne- .
ment obese et dehanchie, n'est plus. A sa-place un
espace vide, qui laisse voir, encadrant une cour carree,
un charmant d&cor. Au fond, la facade d'une chapelle 4
deux pilastres corinthiens soutenant un riche entablement cintrb. Un petit porche se ditache au milieu
de cet 6difice dress6 sur quatre degris semi-circulaires;
il est fait de deux colonnes qui portent un dais pareil
k uoe demi-couronne et bombant sur la muraille. A..
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<droite, la cour est form6e d'un bitiment d'habitation,
simple, mais en belle pierre et de fines proportions.
A gauche, le pendant de cet 6elgant logis manque;
mais non pas l'emplacement pour le batir. Ces constructions respirent le plus d6licat et le plus ingenieux
dix-huitieme sicle francais; elles sont, en effet, de
1760 et l'euvre d'un Irlandais, mais francise, nomm6
.Rosery. Cette chapelle, cette demeure, la maison a
porte cochere, si v6tuste qu'il n'y a pas du tout lieu de
la regretter, qui &taitjusqu'i ces derniers -mois en
bordure de la rue, tout cela faisait le college des
-Irlandais.
Primitivement, de 134 4' 1677, il y eut 1• le college
des Lombards. II eut au moins un professeur illustre,
'helleniste italien Jer6me Aleandre, que Louis XII
nomma recteur de 1'Universit6 de Paris et que le pape
Leon X fit cardinal aprbs I'avoir envoy6 en Allemagne
comme nonce pour agir contre les premieres rebellions
lutheriennes.
Les lies britanniques avaient,non loin del ,des etablissements pour leurs etudiants : la rue des Anglais,
la rue-des Pcossais suffiraient a empecher qu'on
l'ignore. Mais, quant a 1'Irlande, elle n'entretint guere
d'6coliers aupres de 1'Universite de Paris que bien
tard par rapport a tant d'autres nations, pas avant le
seizieme siecle, et seulement comme boursiers, au
- collge de Montaigu, au college de Navarre.
En 1578, elle dut &la magnificence dela famille de
l'Escalopier d'avoir un petit college . elle. Puis
plusieurs pretres irlandais, spbcialement Patrice
Maginn et Malachie Kelly, tous deux pourvus de benfices en France, se ruanirent pour grouper ces diverses
fondations. Le collge des Lombards n'avait plus que
pea d'6C1ves, ses bourses 6taient mal employees;
Louis XIV-le le r donna. La charit6 des Francais
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s'6mut aussi en faveur de ce s6minaire (car ce collpge
itait purement eccl6siastique).. Des voix comme clle
de Bourdaloue, dont nous avons un tres beau sermon
sur ce sujet, interesserent le public a cette 6cole,
refuge de proscrits, p6piniere d'ap6tres et de martyrs,
qui venaient li s'armer pour retourner en Irlande, au
peril de leur vie, maintenir la vraie foi dans rile des
saints.
Ce college connut des traverses de toutes sortes.
D'abord diplomatiques. Songez que les etudiants
devaient cacher leur .nom, car, decouverts par les
mouches anglaises, des lois penales les bannissaient
a perp6tuait, eux et leurs families. Leurs biens et ceux
des leurs 6talent confisques. La prime a la dilation
n'6tait pas petite : la moltii des patrimoines ainsi
voles. II y eut aussi des difficultes intestines. Les
clercs irlandais etaient apres a la discussion; ils argamentaient avec rage, si l'on en creit Rulhiere dans
son Poime sur les disputes:
Venez-y, venez voir, comme sur un th6itre,
Une dispute en rTgle, un choc opiniitre,
Des moines dchauff6s, v.ai fliau des docteurs,
De pauvres Hibernois, complaisants disputeurs,
Qui, fuyant leur pays pour les saintes promesses,
Viennent vivre k Paris d'arguments et de messes.

A la fin du dix-huitieme siecle, le collIge.des Irlandais fut transports un peu plus loin, sur le plateau de

la Montagne Sainte-Genevieve,

rue du Cheval-Vert.

Cette rue subsiste. Prolongeant la rue Clotilde, elle

tombe particuliirement sur la rue Lhomond. Si elle se
nomme aujourd'hui c des Irlandais n, c'est que le college des Irlandais, appeli maintenant s6minaire, y est

toujours.

En 1789, les maitres et 6elves, eblouis par le mot
I
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de Libert6, s'enthousiasmbrent d'abord pour la R6volution. Cela leur valut, au milieu de notre clerg6, un
sort 16gal digne d'envie. Mais, en 1793, ils n'en furent
pas moins incarc6res dans leur propre demeure. Finalement, la tenacite h6roique de leur sup6rieur,
J.-B Walsh, leur -pargua la dispersion, la confiscation et peut-atre pire. Le Premier Consul fit rassembler les restes, personnes et biens, des divers
colleges catholiques, relevant tant de I'Angleterre que
de 1'Irlande; tout fut r6uni rue du Cheval-Vert. Sous
la Restauration, les deux " nations , reprirent leur
ind6pendance. Les Anglais fondbrent des bourses a
Saint-Sulpice et autres seminaires francais; ils y
entretiennent encore quelques douzaines de s6minaristes anglo-saxons. Les Irlandais se trouverent
assez nombreux et assez bien dot6s pour garder un
s6minaire autonome rue du Cheval-Vert.
La curiosit6 m'en ayant fait franchir le seuil, il y a

six ans, je fus requ le plus courtoisement par le superieur, R6v. Patrick Boyle. II voulut bien me faire voir
cette maison, dont d'ailleurs ii est I'historien. (Cf. The
Irish Collegein Parisfrom 1578 to 1901, by the Reverend

Patrick Boyle, with a brief account of the other Irish
Colleges in France, v. z Bordeaux, Toulouse, Nantes,
Poitiers, Douai et Lille, and a short Notice of the
Skotch and English Colleges in Paris, 3 phot.).
I1 me dit que, depuis la guerre, la chert6 des choses ne
permet plus d'avoir que quarante s6minaristes, tandis

qu'auparavant la maison en recevait le double. Irlandais,
ils restent sous la juridiction de leurs 6veques, qui
viennent ici leur conferer les ordres. I! me fit voir la
belle cour, fermie au fond par un fer A cheval de

vieux marronniers, qui s'oppose a celui que forment lesbitiments, el6gante btisse du temps de Louis XVI,
oi I'ceil est charm6 par les proportions. Dans le vesti-
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bule de la chapelle, des tables de marbre noir, fixies
au mur, portent en lettres d'or les noms et titres des
fondateurs; Louis XIV n'y est pas omis. Dans la chapelle meme, les images de saint' Thomas d'Aquin,
docteur de Paris, et de saint Vincent de Paul alternent
avec celles de saint Patrick et de sainte Brigitte:
Brigidda, cette fleur de la lointaine lande,

Sainte, bonne pour tous, qu'une vieille 16gende
Nous montre caressant les grands cygnes d'Irlande.

comme chante Louis Le Cardonnel. C'est sous la rgle
et dans la spiritualit6 sacerdotale que saint Vincent
de Paul recut du cardinal de B6rulle pour la direction
des s6minaires, que sont ici faconnes les jeunes clercs
irlandais. C'est dans une forme francaise qu'ils
.
recoivent
la semence fertile.,
Des vertus dont ils vont sanctifier leur ile.
Si le' visiteur porte un cceur catholique, ii lui est
difficile de n'etre pas 6mu a la pens&e de tout ce qui
s'est Rlabore la. Simplement Francais, comment ne
serait-il pas un peu fier de I'hommage que nous rend
la noble Erin, dont la harpe symbolique timbre
1'&cusson du portail, en recherchant, avec notre hospitalite, des disciplines qui, sacerdotales et catholiques,
sont pourtant un peu de chez nous?
Mais revenons au college des Irlandais, rue des
Carmes. LA encore, que va-t-on faire de cette belle
architecture? En attendant d6cision, on la restaure,
c'est le plus urgent. On devrait bien aussi bAtir nu:
pendant au beau logis qui est .-droite de la cour.
Pour fermer celle-ci, tout en laissantau passant la vue
charmante de la petite chapelle,qui fait grand honneur
A son 6poque, il faudrait une belle grille, accord6e au.
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style de lensemble. II en faut une aussi rue du
Cardinal-Lemoine, devant la maison de Lebrun. Ce
n'est pas l'argent qui manque a. nos 6diles, ni, comme
on disait jadis, les a excellentsouvriers n: nous avons
le choix entre les ferronniers admirables : Kiss, Subes,
Brandt, Richard Desvallibres...
La ville de Paris semble en humeur de faire de
bonnes choses sur cette rive gauche o6 il y aurait
encore tant de trisors d'architecture et d'archeologie
a mettre soit en sicurit6, soit en valeur. Elle a vot6 un
important credit pour 6leverenfin une facade 1'6glise
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, ceuvre de Lebrun et
pricieux mus6e de peinture et de sculpture oh sont
de nombreux ouvrages de Girardon, Tuby, Coysevox,
Natoire, Corot. Elle a bient6t achev6 la r6fection des
charniers de Saint-S6verin, le seul cloltre ogival qui
nous reste & Paris, avec celui des Bellettes, rue des
Archives, et deux on trois travtes accolies A SaintNicolas-des-Champs. EspHrons qu'elle va poursuivre
dans cette voie et faire un sort a I'admirable emplacement qui se trouve sur le c6t6 de Saint-Julien-lePauvre, etqui, derriere une cloison de planches, livre
aux folles herbes,attend depuis une trentaine d'annees
que le Conseil municipal daigne penser a cette honte,
scandale de quiconque visite Paris.
- Vieux h6tels, vieux colleges, il ne s'agit que de
vieillerigs dans tout cela I
- Nous le savons bien, et certes nous aimerions
mieux parler d'euvres nouvelles. Nous ne sommes
aucunement idolitres du pass6. Disons-le pour la centi&me fois : nous ne voulons garder avec pieuse gratitude que I'actifde son h6ritage. Sur ce flanc nord de
Ja Montague Sainte-Genevieve, entre l'icole polytechnique (colleges de Navarre et de Boncourt), le lyc6e
Louis-le-Grand (colleges. de Clermont, du Mans, de

708 Marmoutier), le college de France (collpge de Tr&guier ou des Trois-Plveques) et le college Sainte-Barbe
(colleges de Fortet, des Cholets, etc.), derriere la
bibliothique Sainte-Genevitve, qui, elle-meme, occupe
I'endroit de colleges anciens, c'eit 6td un incomparable emplacement pour la Cite universitaire de
Paris. 1 n'y avait que deux douzaines de maisons bran-

lantes a acheter et abattre. On eit biti le logis des
itudiants dans le lieu le plus digne, le plus 6mouvant
et, par-dessus le marchi, le plus commode. Seuls
auraient manque desterrains dejeuxiqui, eux, pouvaient
etre 6tablis a distance du centre de la ville. Les 6tadiants pouvaient avoir la leur demeure, a la porte des
.ecoles et bibliotheques, en plein quartier Latin,dans des
maisons universitairesqui eusseat eu pour fondements
les substructions et m&me certaines caves aux voutes
romanes et ogivales qui subsistent des habitations de
leurs devanciers depuis le douzieme siecle. Quels
stimulants a 1'6tude et & ia meditation, quelles legons
et quelle po 6 sie, dans ces souvenirs! VoiIl de ces innovations, non contemptrices du pass6 et d'autant plus
pleines d'avenir, auxquelles on applaudirait avec
enthousiasme! L'ltat ni la Ville, qui gaspillent tant
d'argent, n'en ont eu pour une si noble construction.
On a diiL une Cite universalaire dans l'endruit le plus
prosaique, a plus d'une demi-lieue de toutes les
Facaltis. Quant i nous, mainteneurs de ce qui est permanent dans le passe,nous aurions vu, sans ombre de
regret, disparaitre le college des Irlandais, qu'on a
fort bien fait de sauver, rue des Carmes, si c'eit 6te
pour bitir la belle Cit6 universitaire dont on a laissi
6chapper l'occasion.
Ren6 BRacY.
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ESPAGNE

LA PREMIARE

MAISON* DES PRtTRE"

DE LA MISSION

A MADRID (1928)
Nes confreres de Madrid out c61•br6 solennellement, le
r7 juillet, le centenaire de leur arrivde & Madrid. La Congr&gation tout entibre s'unit & leur joie. Rappelons ici, d'apres
les Annales espagnoles (numdro du i"juillet),les imposantes
c¢rdmonies qui marquFrent leur premibre installation dans
-cette belle capitale.

C'est en 18oo que les Filles de la Charitk s'&ablirent
A Madrid. Leurs directeurs-n6s, les pr&tres de la
Mission, qui avaient n6goci6 cette affaire, et en parti-culier le ven6rable P. Murillo, furent contraints de
faire de nombreux voyages la capitale. Mais a cause
des difficultis que pr6sentaient les voyages A cette
Apoque et de la distance trop grande de leurs maisons
Jes plus proches : Barbastro, Valence, Badajoz, ils ne
pouvaient donner aux sceurs les soins qu'elles reclamaient; ce qui occasionna diverses difficultis.
A la demande de celles qui desservaient la maison
de la Inclusa, un d6cret royal du 18 juillet 1815
-&rdonnait de prendre, sur le fonds des vacances
*cclesiastiques, la somme de 400 ducats annuels pour
rentretien d'un mnembre de la Congr6gation de la
Mission qui s'6tablirait dans la capitale pour s'ocsuper des Filles de la CharitA, conform6ment aux
rfgles des deux Congregations. Cet arrangement ne
put aboutir.
Tandis que M. Feu, visiteur de la Congregation de
la Mission et directeur des Filles de la Charit6
d'Espagne, faisait, en 1826, la visite des maisons de
oeurs de Madrid, les soeurs servantes des cinq
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maisons (la Inclusa, Noviciat Royal, College de la
Paix, H6pital des Incurables et H6pital gen6ual)
s'adresserent au roi, le priant d'ordonner au visiteur
de leur fournir pour directeurs les pr6tres de la Mission. Fernand VII entra dans Jleus vaes, en parla i
M. Feu. Celui-ci lai reprisentant les dangers anxquels
etaient exposes les missionnaires vivant hors de la
communautd, le roi r6pondit : , Eh bien t fonde unemaison ici. Voyez vous-mzme le moyen pratique de
r6aliser la chose. a
son
Apres mfre r6flexion, le visiteur exposa qu'_
avis, le moyen le plus facile etait l'achat, par le gouvernement, de notre maison de Barcelone,qui, depislongtemps, servait d'h6pital militaire. Avec la somme
qui serait vers~e on bitirait deaox maisons de a.
Mission, I'eae &Madrid et l'autre a Barcelone. Au lieu
de donner de 'argent, Ie roi pourrait aussi bien laisser
4 la Congregation deux immeubles dans I'une et
Iautre ville, en ichange de la maison que la Congr& -.
gation possedait a Barcelone,
Fernand VII pr6f&a la premiere solution. Le
8 juillet 1827 paraissait un 6dit dans lequel nous

lisons: u Sa Majeste, d6sirant que s'etablissei Madrid
one maison de la Congregation de la Mission dans.
laquelle s'observent les regles de 'Institut de SaintVincent-de-Paulet parlaquelle cet Institat se propage,
Elle le pread d'ores et d6jA seus a- souveraine pro-..

tection. Et powr que la chose se realise le plus vite:possible, Elle a daigne agrier la proposition du.
P. Visitema g~enral; sa volont est queI'intendant de;
l'arm6e et province de Catalogne procede sans retard
1 r6tablissement du plan de la maison et d'autresinmmebles que la Congregation posshdea Barceloue
et qui, jusqu'l present, sont affectis & I'Hopital militaire. La volont' de Sa Majest6 est qu'on les-expertise
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et qu'on les ivalue a leur juste prix, aux fins d'achat
par l'Etat. L'Uitat payera leur valeur A la Congregation
4e la Mission, afin qu'elle puisse s'etablir en cette
capitale. )
Malgr6 les diligences faites, il fallut d'autres,
dicrets royaux et diverses formalites avant que la
somme fixte fit versee entre les mains du visiteur. Le
roi facilita,autant qu'il tait en lui,l'achat d'un terrain,
ea accordant des exemptions de fair et droit et en
simplifiant les formalites requises par la loi. Apres
divers pourparlers, auxquels mit fn un ordre royal, on
acheta enfie la maison de campagne des marquis de
Salar, et le contrat de vente fut signs, le 24 janvier,par
MM. Feu et Codina, par-devant le notaire don Florentino L6pez Baro.
Le 29, MM. Feu, Codina, Barragin, Gonzalez, de
Soto et Ie frre-.cooidjuteur Comerma prirent possession de la maison et du jardin.
Le 6 fivrier, le ministre de l'Intirieur faisait savoir
au ministre de la Justice ce qui s'6tait fait, et lui
edmandait un rapport pour le Conseil royal, aux fins
'd'ebtenir des lettres d'approbation officielles; il
Ssouhaitait que dans ceslettres fussent mentionn6s les
inmortants bienfaits que Sa Majest6 le roi espkrait de
cette fondation pour le pays et pour 1'Eglise. II disait
de la Congregation: i Cette ven6rable Congregation,
dont lInstitnt, comme celuii des Sceurs de la Charit6,
- i sont sous sa direction, a acquis une si juste c6&1.bite par ses vejtus, I'edification qu'elle donne, ses
Spridcations, sa pikth et son 6minente charit6. »
SUn autre dicret soyal exempta de tous droits et
iap 6 ts la construction de la maison. Les mois sui: nts, divers privileges furent concddis, soit a 1'6tablissement Iui-mane, soit A ceux qui 1'habitaient ou y
_,taient appeles par les sup6riears.
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Enfin, le 6 juillet 1828, le roi signa a Burgos la
a Real Cedula ,, qui reconnaissait d'une maniere
officielle et definitive la fondation de la Maison de
Madrid. Ce document fait valoir l'utiliti notoire de la
,Congregation, les grands fruits spirituels que produisent ses divers ministeres : missions, ordinands et
retraites rtoutes les classes de la societ6; il rappelle
les vicissitudes par lesquelles les Filles de la Charite
sont passses en Espagqe et la necessit6 dans laquele
elles se trouvent, pour leur prosperit6 et leur union,
de vivre, conform6ment i leurs rfgles, sous la direction des pr&tres de la Mission; il relate, enfin, toute
I'histoire de la fondation de la maison et les fins que
se propose le roi en l'approuvant et la favorisant :
promouvoir le culte divin et assurer une direction sage
et avis6e aux Filles de la Charite.
Le i5 du meme mois, la fondation fut approuvee
par le cardinal Inguanzo, archevaque de Tolede, qui,
empech6 d'installer officiellement les missionnaires
dans leur nouvelle demeure, d61lgua, pour le remplacer, don Manuel Gallego, visiteur eccl6siastique
de Madrid.
Le 17 juillet, k six heures du soir, don Gallego se
prksenta en notre nouvelle maison de la Mission,
accompagn6 de don Raphael Alphonse de Tejada,
fiscal eccl6siastique du Tribunal de la Visite; don
Cyprien Sevillano, doyen du Chapitre des curbs et
blnificiers de Madrid; don Philippe Guio, cure de
Saint-Andr6; du notaire principal du Tribunal eccl6-

siastique, etc. Recu par le visiteur et par la.Coommunaut6 avec les honneurs dus au rang de 'illustre
cardinal qu'il representait, il fut conduit dans une
salle haute de la maison; et la, en presence de sa
suite, des Peres de l'Oratoire, de don Thomas Arias
et Levia Eraso, auditeur de la Roteet chanoine de
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Saragosse, de S. Exc. don Louis Lopez Ballesteros,
ministre de I'Interieur, et de plusieurs autres personnages, il demanda si tons les Peres d6signes pour
former la nouvelle communaut6 etaient presents. Le
visiteur r6pondit qu'ils 6taient tous 14, except6 ceux
qui 6taient legitimement occupes ailleurs.
Alors, sur i'ordre de don Manuel Gallego, furent
lus publiquement et le decret royal et l'ordonnance
par laquelle l]minentissime Cardinal Inguanzo autorisait l'ouverture de I'etablissement. Cette lecture
finie, don Gallego demanda aux missionnaires s'ils
6taient resolus A vivre en communaute, dans 'observance des regles donnaes par saint Vincent de Paul,
et a se consacrer 4 avec un saint zele aux pieuses fins
et aux religieux exercices de lear institut n, sous la
juridiction et ob.issance des archeveques de Tolede,
conformiment aux rigles et constitutions de la Congr6gation. Sur leur r6ponse affirmative, don Gallego
Sdclara, en vertu de la commission qu'il avait reque,
que la Congr6gation de la Mission itait install6e dans

la capitale et que facult6 lui 6tait donn'e i pour
qu'elie pit commencer les saints exercices .de la
mission et les autres de l'lnstitut, d'ouvrir un oratoire
Spublic, de sonner les cloches, de cklbrer solennellement le saint sacrifice de la messe et d'accomplir
publiquement les fouctions eccl6siastiques, sans prejudice des droits paroissiaux n.

Ces formalit6s remplies, tout le monde se rendit a
la chapelle, -oir don Gallego, revtu- de la chape,

entonna le Te Deum, que continua solennellement la
communauth. Enfin fut dressi par notaire an acte
Srelatant ce qui venait de se passer zt cet acte recut la

signature da visiteur ecclisiastique, des prktres de la
communaute, du ministre de l'Intrieur et des autres
personnes nommies plus haut.
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Le lendemain, a huit heures et demie do matin, don
Gallego transporta solennellement Je Saint Sacrement
de 1'6glise paroissiale de Saint-Joseph, alors provisoirement install6e dans 1'eglise du convent des Mercdiaires de Gongora, a la chapelle de la nouvelle
maison.
En tate marchait l'archiconfririe du TrEs-SaintSacrement de cette eglise, puis ua grand nombre de
paroissiens et de fidcles de la ville avec des torches et
des cierges allumbs, an chmuir de chanteurs, qui
entonaerent et continu!rent les hymnes Pange Lingua
et Sacris Solemiis. Apres eux, venaient les pr&tres de
la Congr6gation de la Mission, Ie clergk et la paroisse.
Un t&moin oculaire affirme que le Serenissime Infant
-don Carlos suivit la procession durant une partie de
Son parcours et qu'il l'aurait suivie entiirement s'il
n'avait da assister personnellement au Conseil royal.
L'assistance comprenait encore un nombre considbrable de religieux, d'ecclesiastiques 6lev6s en digniti
et de personnages de la haute soci&t. Le his ain6 do
ministre de 1'Intlrieur portait la banniere. Sur le
passage, les fen&tres et les balcons ktaient orn&s de
tentures et de guirlandes.
Des que la procession fut arrivie a notre 6glise,
comnmenca la messe solennelle, chaatie par don Jean
Peil, chapelain d'hoaneur et confesseur de Sa Majeste
le roi. Le Saint Sacrement demeura expos6 durant
tote la jourane. Le soir, furent psalmodies les
matines de l'effice de saint Vincent de, Paul; apres
Squoi, le Te Deum et leslaudes furent chantis avec la
plus grande solennit6.
Le 19, fete de natre saint Fondateur, second jour
dies fetes de notre installation, S. Exc. Mgr D. Antoine Allue, patriarche des Indes, cAlebra pontificalement et le R. P. Raphael de Lacalle, de la Compagnie
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de Jesus, donna un eloquent panegyrique. Le soir,

chant des complies solennelles.
Le 20, dernier jour des fetes, l'officiant fut don,

Thomas Arias, juge a la nonciature.
Durant tout ce triduum, le concours fut immense; ii
vint des visiteurs de.toutes les classes de la societe,
soit pour nous filiciter, soit pour visiter notre 6glise.
SAinsi fut Atablie et inaugarne la premiere maison
que possederent les pretres de la Mission a Madrid.
H1las! leur sejour n'y fut pas de longue darie. A la
paix succida la tempete, et neuf ans apris, en 1837,
ils en 6taient expuls6s. Sur cette terre d'exil, il n'y a
de permanent que l'instabilit6.
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CHINE
Letre de M. MAURICE DORE,

fritre de la Mission

4 sa sawce
M. Dore a UtA tue & P6kin par les Boxeurs le 15 jain 1900.
Cette iettre, Ecrite dix-huit jours avant sa mort, a Et& d6couverte, ces temps derniers, dans la chambre de sa sccur, d6c6d6e

ricemment t Dax. Nous ne voalons pas- 'enfouir dans les
archives avant de la communiquer aux lecteurs des A nales.
-Si t'ang, 29 mai 1900oo, onze heares du soir.
CHkRE PETITE SCEUR,

Quand tu recevras cette lettre, nous sauxons probablement a quoi nous en tenir sur le's affaires de Chine,
si toutefQis7 cette lettre te parvient jamais. A ce
moment-l, nous serons probablement au paradis A
contempler les suites, pour la Chine, du beau travail
que font actuellement les Boxeurs.
Les Boxeurs, dis-tu; qu'est-ce que c'est que ga?
Sont-ce des quadrupides, des quadrumanes, on tout
bonnement des bipodes? Ce sont tout simplemert des
bipedes, h61as! des hommies, mais des hommes pervers, des membres d'une sociti6 secrete diaboique
dans le sens strict du mot, qui envoient aujourd'hui
droit en paradis une foule de chr6tiens et de chr6tiennes de notre Vicariat.
Ce ne sont que massacres partout; incendies, oi les

chr6tiens meurent brides wits. Jamais om n'awaai we
Chine de massacres genraux, faits so s F'oa btimeillant de l'autorit6 chinoise. Car.l'atonit We fait iem

pour emp&cher ceia; an cntraire, beaacoup kls pm.-tegent, ces Boxeurs, enfants de Satan- U prince, le
Et
pare do futur heritier, e fait aeme o•aremrent
qm'ea
s'apcrexvoir
pas
semblei
ne
actuelle
dynastie
la
faisant les affaires da diable, elle est Ioia de faire ks

siennes.
En effet, qu'arrivera-t-il? Si on massacre les EMsspcens, les seurs, les prtres, te personnel des liga-

Stions europeennes, comme la chose est tris probabie,
comme cela a diji tris probablemenat res oan comeucement d'execation, puisqasoa racaute que des Erop6ens, des Frangaisemployes i la diection da cbetnM
de fer qu'on vient de brier jmsqs'aux portes de Pkin, ont &t assassin; on est tsat as mowis sa
-nouvelles d'eux et leurs residences taiet Lquiques
lienes d'ici, huit on dix; si 'so fait cela, si Fl'
renouvelle les massacres de "Tintsi et sar one towt
autre &chelle, ne semble-t-il pas que la dera e beem
de la Chine a sonni? Les Europeams wont tos wveger
Sleurs nationaux egorges par es brutes jasucs. Ne
sera-ce pas le partage de ia Chine? Ne sera-ce pa&, a~
moins, une terrible riwol•tion ai sombuera la dymatie
- actuelle?
allos &tremaiusacr
Et tout fait croire queroos
et incendiis, et cela
Pi-kin m& ~, a moMin d'aie
-protection toute sp6ciale de Diea- Nianamoins, aos
-sommes tous tranquiwes; et nmo j'atteads avec confiance ce qu'il plaira Dies de faire de moi, Je me
merite, certes, pas lagrce de mourirpouor wa noMwca
c'est absolument de cela .q'il s'agit tootefois, 'it
daignait m'accorder -ette imaease fawear, merci, mac
Dieu!

chritiens meurent brdlis vifs. Jamais on n'avait vu en

Chine de massacres g6n6raux, faits sous l'ceil bienveil-
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a sa saur
oo900.
P6kin par les Boxeurs le Ix jin
M. Dore a it6 tue6
Cette lettre, ecrite dix-huit jours avant sa mort, a €te dkcouverte, ces temps deruiers, dans la chambre de sa socur, dbc6d6e
rcemment k Dax. Nous ne voftlos pas P'enfouir dans les
archives avant de la communiquer aux lecteurs des Annales.
Si t'ang, ag mai 1900, onze heures du soir.
CHeRE PETITESCEUR,

Quand tu recevras cette lettre, nous saurons probablement a quoi nous en tenir sur les affaires de Chine,
si toutefoise cette lettre te parvient jamais. A ce
moment-la, nous serons probablement au paradis a

contempler les suites, pour la Chine, du beau travail
que font actuellement les Boxeurs.

Les Boxeurs, dis-tu; qu'est-ce que c'est que
?a?
Sont-ce des quadrupedes, des quadrumanes, ou tout
bonnement des bipedes? Ce sont tout simplemer~t des

bipedes, helas! des homfnes, mais des hommes per-

vers, des membres d'une socit -.secrte diabolique
dans Ie sens strict du mot, qui envoient aujourd'hui
droit en paradis une foule de chritiens et de chritiennes de notre Vicariat.
Ce ne sont que massacres partout; incendies, oit les
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chr6tiens meurent brilis vifs. Jamais on n'avait vu en
Chine de massacres g6neraux, faits sous l'eil bienveillant de l'autorit6 chinoise. Car l'autoriti ne fait rien
pour empecher cela; au contraire, beaucoup les protegent, ces Boxeurs, enfants de Satan. Un prince, le
pere du futur heritier, le fait meme ouvertement. Et
la dynastic actuelle ne semble pas s'apercevoir qu'en
faisant les affaires du diable, elle est loin de faire les
siennes.
En effet, qu'arrivera-t-il? Si on massacre les Europ&ens, les soeurs, les pretres, le personnel des 16ga-tions europ6ennes, comme la chose est tres probable,
comme cela a deja tres probablement recu un commencement d'excution, puisqu'on raconte que des Europeens, des Frangais, employ6s a la direction du chemin
de fer qu'on vient de briler jusqu'aux portes de PNkin, ont &t6 assassines; on est tout an moins sans
nouvelles d'eux et leurs residences 6taient a quelques
lieues d'ici, huit ou dix; si l'on fait cela, si l'on
renouvelle les massacres de Tientsin et sur une tout
autre &chelle, ne semble-t-il pas que la derniere heure
de la Chine a sonn6? Les Europeens vont tous venger
leurs nationaux 6gorg-s par ces brutes jaunes. Ne
sera-ce pas le partage de la Chine? Ne sera-ce pas, au

moins, une terrible revolution oit sombrera la dynastic
.
actuelle? Et tout fait croire que nous allons etre massacres

et incendies, et cela & Pf-kin emem,
& moins d'une
protection toute spciale,de Dieu. N6anmoins, nous
sommes tous tranquilles; et moi j'attends avec confiance ce qu'il plaira I Dieu de faire de moi. Je ne
merite, certes, pas la.grice de mourir pour son nom, car
c'est absolument de cela qu'il s'agit : toutefois, s'il
daignait m'accorder cette immense faveur, merci, mon
Dieu!

-

718

-

Et quand? On s'y attendait hier; deunain peutetre. 11 est a croire que ce ne sera pas encore cette
nuit. Maisdemain, apries-demain, qui sait?
Nous prenons.nos precautions. Tout est combin6
avec mon vicaire poor consommer les Saiates Esp&ces.
Je me demande mume s'il est prudent de les conserver,
car le temps peut manquer. Et je veile, pour etre pret
k la moindre alerte.
I1 est onze heures et demie, je bois un pen de caf6
pour dompter le sommeil qui a.'envahit. Vers quatre
heures, demain, j'irai dire la messe pet-4-tre pour la
derniere fois, et'puis j'irai me coucher, et voili.
En voilk une lettre! peut-ftre une lettre d'adiers Eh
bien doncr seurette,-adieu, si telle. est la volont6
divine, et an revoir I&-haaut
M. Dolat,
Ton vaurien de frbre,
i. "s. m, miss. apost.
La situation semble s'amtliorer; ne vous effrayez
A. FAVIER,
,
pas.
Vic. Apost.
LES CINQUANTE ANS DU FRERE MAES EN CHINE

(1878-1928)
(Extrait du Bulletin catholique de Plhin)

Cinquante ans de Chine, un demi-siecle de labear,
le Frire Maes... c'est cela, c'est lui gu'on fetait, le
13 mars, dans I'iotimit- familiale de la Missioa du P&Tang.
Cinquante ans de Chine... D'instinct, oa cherche oi
commence cette carribre, o0 dbbute cette course. 18781928... Le dernier quart d'un sicle, le premier quart
d'un autre... Entre ces deux dates extr&mes, qae
d''venements! Essayons de nous souvenir : l'ancien
regime, I'imperatrice douairiire, le pile Koangsa,
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les projets de riforme, la guerre sino-japonaise, le
soulevement boxeur, la gaerre russo-japonaise, la
chute de la dynastie, le ruse Yuen Che K'ai, I'anarchie des provinces, la grande guerre, le mouvement
communiste... Nous citons vite, vite... quelques noms,
quelques faits, pour evoquer tout ce que ces noms et

ces faits symbolisent.
Notre v6teran a conna tout cela, vu tout cela, traverse tout cela, it

tenu .,. Tenace comme les chenes.

de sa vieille Flandre,il s'est repris aprbs chaque tempete, s'est redress6 apres chaque tourmente. II est reste
droit, solide, ferme et vert... Pendant cinquante ans,
toujours pressi au milieu de ses presses, il n'a pas eu
le temps de songer au temps qui s'envole; le labeur a
chass- l'ennui, emptch6 les rides, dissip6 le marasme,
dit halte-li au cafard.
Vive labeur! c'est sa devise. Pour trouver le bonheur,
c'est la bonne formule... Notre jubilaire l'a tenue et la
tiendra... Refusant de g6mir, il sourit aux ans commei ses amis : s'il a manipul6 1'encre par tonnes et le
Spapier par quintaux, il ne saurait se r6signer a broyer
da noir!
Daus une r6union intime, aux premieres clart6s dw
jour, Mgr Fabregues se fit 1'interprate des pens6es detous et lea r6suma d'un mot: Le Frhre Maes a 6t6 an
pr&curseur : pricurseur comme typographe, precur-

seur comme septuagenaire, precurseur comme jubilaire
de ce jour... Et comme il est aussi on pen notre midecin,
il voudrait gque chacun se mit a sa suite pour lutter
avec lui d'ge et de verdeur. Ce fut une fete toute de
joie, de vcux, de souvenirs et d'espoir... Ce fut
comme la fete d'un aieul, & qui chacun sourit, qui.
redoute le bruit... Les pretres europdens et chinois de Pekin et du voisinage, des repr6sentants des groupes

de frires coadjoteurs du nord de la Chine, M. le visi-
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teur Desrumaux, 6taient venus dire leur sympathie an
Frere Maes, que les ouvriers de l'imprimerie, eux
aussi, comme toutes les fois qu'ils en ont I'occasion,
s'empresskrent de fOter.
Quelques jours auparavant, un dipl6me de l'Exposition Vaticane, dont le Bulletin donne la reproduction,
6tait venu apporter un timoignage officiel, de la part
du Saint-Siege, au Frere Maes, Benw Merenti. Oui, en
v6rit6, c'est I'avis de tous ici, il a bies m~riti de l'tiglise
catbolique, du Vicariat de P4kin et de sa famille religieuse, le bon Frere Maes, par ses cinquante ans de
bon et courageux travail dans 'impriinerie du Pit'ang.
A. H.
Lettre de Mme RACHEL UBILLA PALMA
a M. LE SUPERIEUR G.GENRAL

En d6cembre 1927, je commenaai- ressentir comme
des ilancements dans un ceil, puis, pen apres, dans Ies
deux yeux. Je fus consulter un specialiste qui me
dclara que j'allais devenir aveugle.
En janvier 1928, le pronostic se realisa et c'est alors
qu'un autre oculiste fit une declaration semblable a
celle du premier. En si triste situation, je cherchai un
refuge dans un h6pitat, ou la sceur de la salle me conseilla de recourir a Dieu et &la trhs sainte Vierge par
l'intercession du Pratre de la Mission, M. Chevrier,
martyrisk en Chine.-Elle me conseilla de reciter tous
les jours trois Pater et trois Ave, suivis de l'invocation: P. Chevrier, priez pour moi!
,Quelques jours apres, j'allais dans un autre h6pital
pour consulter un nouveau specialiste; j'avais confiance que le bon P. Chevrier m'accorderait la faveur
sollicit6e. J'achevais une neuvaine et j'en commentais
une autre, avec grand espoir d'obtenir ma gu6rison. Ma

-

721 -

confiance ne fat pas trompAe. En effet, le 15 f6vrier,
je commenCais a voir. Quelques jours apris, il me fut
possible de marcher seule et je voyais parfaitement,
encore que ce ne f6t que d'un seul ceil. En effet,
jusqu'k ce jour la vision n'est pas encore rendue A
I'autre. Mais je dois vous faire savoir que la demande
fat faite en cette forme : que, meme si je perdais un
eil, il me fft accord6 de' voir suffisamment de !'autre,
afin de pouvoir travailler, car je vis de mon travail.
Je viens done, mon Reverend Pere, accomplir ma
promesse de vous faire connaatre cette faveur, que j'attribue A l'intercession du P. Chevrier.
Rachel UBILLA PALMA.

Lettre-de M. SAINT-MARTIN, pretre de la Mission,
h M. LE SUPERIEUR GENERAL
Cho-Chow, le 29 avril 1928.

MONSIEUR rE TRES HONORt PERE,
Votre biltdiction, s'il vous plait!
J'aurais d il epuis longtemps vous donner une
lettre. M. Desrumaux, notre Visiteur, m'avait demand6
de faire une petite relation du siege de Cho-Chow et

de vous 1'envoyer. J'ai cru preferable de remettre a
M. Desrumaux l'original de mon joufnal de siege, afin
de vous le faire parvenir.
Aujourd'hui, je me sens pressi de vous 6crire. II
s'agit d'une peine que j'ai. Elle di'est pas mienne
completement. M. Ceny, mon nouveau directeur, la.
partage avec tons nos chr6tiens. Certes, je ne suis pas
qualifi

pour me faire I'avocat des pauvres gens de

notre ville de Cho-Chow. J'ai souffert,. beaucoup souffert avec eux durant le siege. Maintenant ma souffrance s'accroit, car je suis all6 plus avant dans les
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ames. Que de ditresses morales chez nos nouveaux
chr6tiens! La panique et le desordre ont troubli nos
fid~les. Pres de deux ananes sans cure; entre les
mains de vicaires provisoires et trop jeunes, nos chr6tiens. encore nks A la foi il y a quelqaes annees i

peine, sont dans an &cat d'ignorance qui ferait pleurer
notre bienheureux P&re saint Vincent.
Devant tant de tristesses, devant tant de besoins,
mon caur, oi mces chers aines ont mis 1'amour et les
saints disirs de saint Vincent, saigne. Je suis pr6tre
depuis un an, mais j'ai vu tant de miseres, tant de
creve-cceur, que j'ose venir i vous, Notre Tres Honor6

Pere, tout comme un de vos vieux missionnaires, mendier et vos prieres et vos bont6s.
C'est a saint Vincent lui-meme que je crois parler.
Que ne suis-je notre cher frbre Parre ou un de nos
premiers missionnaires de Lorraine pour vous apitoyer
sur nos malheureuses brebis, si longtemps sans pas,teur et sans secours religieux!
Mgr Fabregues m'a demande de faire un court
resum6 des peripeties du siege que j'ai vcu pendant
trois mois. Par la revue Pikin, vous pourrez le
connaitre. Sous pen, entre deux missions dans nos
chr6tientes d6solees, je grouperai mes premieres
impressions de missionnaire parmi les gens des champs.
Je vous les offrirai en remerciement de vos bienfaits.
Vous les avez oubli6s, car, tout comme saint Vincent,
vous oubliez le bien que vous faites, pour ne penser
qa'au bien que vous pourrez faire.
Le boa Dieu r'a donn6 la part des pr6destines k
moi, pauvre, tres pauvre homme, en me-faisant souffrir
plus fort que pendant la guerre, en Europe. Ejacore
aujoard'hui, 11 me fait sentir, avec beaucoup d'acuitC,
mon impuissance A aider nos chrkticns. It nous faudrait des 6coles, des maitres i demeure qui prCparent
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les chrltieas i notre passage, pour que notre action
soit utile. La- misrre est grande, les moissons font<Wtaut; les gens sont sans abris et presque sans vatements. Tout comme au temps de la desolation decrite
Spar saint Vincent en Champagne et en Lorraine apris
les guerres de la Fronde, les chr6tiens en oublient
lears devoirs. Si nous avions de quoi faire l'aum6ne,
sous pourrions nourrir autant les ames que les corps
de nos chr&tiens. Nous nous oublions, grzce a Dieu,
pour courir aux mnes. Des ruines nous abritent. Dans
one sacristie, au toit d6mantel, mon directeur et son
Sbenjamin vivent de leur mieux la vie lazariste.
_ Presque tout le temps en contact avec nos seigneurs
Sts pauvres, nous ne songeons qu'i eux. C'est le pourquai de cette lettre. Ayez la bonti, mon Tres Honor _
Pere, de vous intbresser & nous, qui sommes, en ce
moment, les membres souffrants de notre petite, mais
tant aimte Compagnie.
.Devant Ie bon Dieu, Pre des pauvres, dans 1'amour
Ade saint Vincent pour Notre-Seigneur et sa sainte
-Mere, la Vierge Immacul&e, je me dis, trbs humbleiment, le dernier de vos enfants.
SAINT-MARTIN,
i. p. c. m.

Lette de SCEUR BESSON, Fil e de la Ckariti
4 M. CAZor
Tangshan, le 22 juin 1928.

MON RESPECTABLE PkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je viens de recevoir votre lettre si encourageante en
Sa6ponse i ceUe que je vous.avais adress6e pour votre
I-te le mois dernier.
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Aujourd'hui, mon Respectable Pare, je viens vous
rassurer au sujet de la petite maison -de Tangshan,
qui, de prime abord, parait bien exposhe, car, comme
vous le dites bien, elle se trouve sur le passage des
troupes qui se retirent en Mongolic. En effet, depuis
le debut de juin, nous assistons & ce rAcul des soldats
de Tchang Tso ling; lui-m6me se retira,le 4 juin, avec
ses meilleures troupes k Moukden; dans sa retraite,
une bombe a atteint son wagon, non loin de Moukden,
a mis le wagon en pieces, tu6 plusieurs personnes et,
blesse gravement Tchang Tso ling; nous ne savons
ce qu'il en est de son 6tat de sante; on l'avait fait
passer pour mort; mais laviateur Poulet, premier -instructeur des aviateurs chinois dans cette armee, que

j'ai vu pen de jours aprEs l'attentat, me disait qu'i ,
6tait gravement blesse, mais non pas mort, comme on
I'avait dit. En se retirant a Moukden, itaurait dit,
parait-il, qu'il reviendrait dans quatre. mois. Tono
jours est-il que ses troupes se sont pen A pen retir6es.
Pour le moment, elles se massent a Langchow,- .
loo lis au delf de Tangshan, oiaelles se pr6parent:
a une attaque, lorsque I'armie ennemie sera assez
avancde.
Ce qui est k craindre pour I'instant, c'est le passage
de tous ces- soldats qui forment l'avant-garde, qui
n'ont pas eti pay6s depuis six mois et qui pillent tout sur leur passage. On en compte quarante mille autour.
de Tangshan i I'heure actuelle; ils ont pille tous les .
villages avoisinants; et le village un pen plus considerable de Tangshan meme craint bien do ne pas ^
ichapper a leur. vandalisme.
A I'heure oiu je vous 6cris, mon Respectable Pere, Tangshan aura 6t6 pille, selon toutes prbvisions, si ;
1'administration de la K. M. A. leur refuse I'argent qn'ils reclament imperieusement; la Chambre de corn- -;
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merce doit aussi donner chaque jour ce qu'ils desirent
pour se nourrir.
Pour nous, mon Respectable Pere, nous sommes
visiblement protegees par le Sacr6 Coeur et la sainte
Vierge, car aucun soldat n'est encore entre dans notre
maison pour faire quelques reclamations, alors que, a
l'interieur du village, ils logent dans toutes les
families; aussi 'hospice est le refuge pour I'instant;
c'est une veritable arche de Not.
Tout d'abord, M. Scherjon est .veu babiter A l'hospice pour nous garder ou plut6t pour nous procurer le
bienfait de la messe quotidienne, qui deviendrait
presque impossible avec la distance qui nous s.pare
de la Residence. 11 loge chez les Freres; nous avons
donne asile aux siminaristes de Youg-ping-fu qui ne
peuvent retourner dans leurs families, A desreligieuses
indigenes qui faisaient la classe dans un petit village
misau pillage, et aussi A quelques jeunes files du village, exposies chez elles A cause du voisinage des
soldats qui y habitent. Nous avons aussi des malades
et blesses de la mine pour occuper ce qui nous reste de
place, afin que les soldats n'aient pas envie de s'installer chez nous; et tout cela en plus du personnel
habituel de la maison. Nous ne sommes pourtant pas
surchargies de travail, car nous avons df suspendre
pour un temps toutes nos oeuvres exterieures, coame
les 6coles, les visites aux villages et le .cat&chum6nat,
pour ne nous occuper qu'a l'interieur de la maison.
Veuillez donc croire, mon respectable Pere, que jusqu'ici nous n'avons souffert du passage des soldats
que par la difficult6 qu'il y a Ase ravitailler, mais ce
n'es; rien A c6t6 de la misere des pauvres gens qui
nous entourent et qpi n'ont plus rien, pas m6me l'espoir de faire quelques recoltes cette ann6e; tout a. t&
saccage par les bandits.
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Nous souffrons aussi de l'interruption des communications; nous sommes isolies m&me de Tientsin et de

Shanghai; pendant une dizaine de jours,nous n'avons
reju aucune lettre; depuis cinq jours, la poste fonctionne une fois par jour; mais tout cela n'est rien et
nous sommes heureuses .d'avoir quelques 16gers sacrifices A offrir au bon Dieu pour obtenir de sa bonti un
"accroissement de graces sur notre nouvelle et chire
Tres Honorie Mfre.

Son 6lection a jet6 la desolation dans sa chire province de Chine, et toutes en ce moment aout scntons
vivement son absence au milieu de nous, d'autant que
nous ne savons pas encore qui va la remapacer. Nous
nous abandonnons done pleinement et avec cocfiance
a la volontk divine, qui nous a demand6 un pareil .
sacrifice, avec le dbsir de nous sounettre, sans plus
tarder, A celle qui sera d6signoe par nos vian'rs sup6rieurs pour nous conduire.
Je termine, mon Respectable Pere, en vous demandant- votre paternelle b6n6diction et vous prie de me
croire, en I'amour de Jesus et de Marie Immaculee,
Votre tres humble et respectuease,

Smur BESsoN,
'1. f. d.

. c,

d..p. m.

Lettre de M. TREMORIN, frtre de la Mission,
& M. LE SUPERIEUR GtN#RAL
STouglu, le 2o juin i92-

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Potre binsdiction s'il vous plaIt!
Toug lu est une petite ville de 4ooo habitants, A

25 kilomitres au sud de Pao ting Iou.
La religion catholique y fut implaat&e en 863.
En g1oo, il 3F avait 700 chr6tiens.
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Fuyant la persecution des Boxeurs,-tous les chr;tiens de la rigion, environ 2000, se r6fugierent &
Toug lu. Pendant quatre mois, ils y furent assi6gis, et
subirent le choc de 48 batailles, dont 4 livr6es par les
Boxeurs proprement dits, et 44 par l'armee chinoise.
Quelques centaines de chretiens furent massacres en
dehors de Toug lu, et une vingtaine seulement A
Toug lu m&me. Apris g1oo, il y eut un grand mouvement de conversions. En g916, annie de mon arriv6e i
Toug lu, il y avait 1450 chrtiens; anjourd'hui il y en
a 3 too. Les quelques chiffres suivants de cette annie
1928 vous permettroat de juger de la vitalitW de la
chrbtiente :

Confessions de divotion : 14700.
Communions de devotion : 2ooo.
Baptmnesd'enfants chretiens : I45.

Extrcmes-Onctions : 45.
Mariages : 22.

Ecoles de garcons : 9 avec 280 l ves.
Itcolesde filles : 6 avec 19o 61kves.
Aussi, de honne heure, Sa Gr. Mgr Fabrkgues, vicaire
.apostolique de.Pao Ling fou, jeta les yeux sur Toug
lu et, en 1915, Toug lu devenait centre de district,
avec, comme premier directeur, M. Montaigne, actuellement vicaire apostolique de Pao ting fou.
Les chretiens de Toug In, qui avaient eu souffrir
de la persecution des Boxeurs, prirent leurs pr6cautions pour Favenir, et, d&s 1goz, la ville fat entourte
de hauts et solides reaparts en terre.
Depais x1a2, la Chine est ea rbpublique, et pendant seize ans nous n'avons vu que des guerres civiles
et I'anarchie la plus complete.
Depuis dix ans sortoat, pas une ann6e ne s'est
passie saas que nous ayons eu des troubles dans la

region de Pao ting fou. Et chaque fqjs, Tong lu est
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devenu le rendez-vous de toute ia population, chretienne et paienne; hommes, femmes surtout, biens,
animaux, chars, tout a fui devant la rapaciti des soldats, qui emportent tout, et est venu se renfermer
dans ses remparts, A l'abri de la Mission catholique, a
l'abri de la Croix.
Au mois d'octobre dernier- les armies do Chansi,
parti sudiste, refoulant les nordistes, avaocerent
jusqu'ici. Pendant quinze jours, Toug lu compta
3oooo r6fugies, et en nourrit 2000.
Cette annie, du 5 mai an 2 juin, nous avons eti
envahis par les arm6es nordistes, d'abord victorieuses
pendant six mois, puis battant pricipitamment en
retraite. Chaque village a etC occup, pendant un mois
par au moins un r6giment. Helas! la guerre, en Chine,
se fait tout entiere sur le dos du pauvre peuple : soldats ou brigands, guerre on pillage, c'est la meme
chose. Partout, jour et nuit, les soldats faisaient.la
chasse 4 l'homme, les emmenant pour les servir, surtout pour leur faire creuser des tranchies. Les poules,
les cochons, les chiens mEme out &t6mang6s; tous les
animaux ont ktt enlev4s; les habits, les literies, I'argent, vol6s; les maisons, les cours, les jardins, dffonc6s, pour trouver I'argent enfoui; les puits, cur6s, pour
le m&me motif; des maisons,incendi6es; de bons paysans, maltraites, lihs, pendus, fusillks, pour les obliger . sortir de I'argent.
Ajoutez a cela le grondement du canon et la fusillade, qui ne cessaient jour et nuit, et vous comprendrez, mon Tres Honor6 Pere, I'affolement g6naral
dans cet enfer chinois.
Aussi avons-nous vu a Toug lu ce que nous n'avions
encore jamais vu : plus de 4oo000ooo rfugies, liont
2o0 ooo femmes et enfants. Chaque maison, cbaque
cetr, chaque rue, regorgeaient de monde, une veri-
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table fourmilibre humaine; on marchait les uns sur les
uatres. Tous les antres villages etaient vides, il n'y
await plus de monde qu'i Toug lu. Le village et la
Adsidence de Mgr Souen ayant aussi &t6 occupes,
M. Lebbe m'envoya ses s6minaristes et ses religieuses
indigenes avec leurs enfants.
Nous dress&mes de nombreux abris en nattes. Tout
le monde couchait sur la paille. Nous d^imes nourrir
plus de Ioooo femmes et enfants, qui n'avaient plus
tien, ou qui n'avaient pu rien emporter.
Aides des notables de la r6gion, il me fut possible
d'!tablir partout un ordre parfait : religion, hygiene,
police, soins aux malades. Chaque chose eut son
comit spcial.
Malgr6 cette foule, malgrA une chaleur torride, jusqui' 40 degr6s a I'ombre, non seulement nous n'avons
pas eu d'6piddmie, mais pas meme de malades ni
d'Extremes-Onctions. Seuls sont morts une dizaine
de petits enfants, n6s sur la paille dans les abris, faute
de soins..
Pendant que s'accomplissait une si belle oeuvre de
charite, les soldats ne cessaient de nous 'crertoute
sorte de miseres; jour et nuit, ils r6daient autour des
remparts; il leur fallait boire, manger, fumer; il leur
fallait des hommes de corve, des instruments, des
animaux, de l'argent; beaucoup escaladaient les remparts, jetant la panique dans la foule; d'aucuns tiraient
des coups fusil, insultaient, frappaient, emmenaient
nos gardiens. J'avais beau courir, je n'arrivais pas &
Atre partout en mame temps, et mes bonnes paroles
a'arrivaient pas toujours & adoucir les fauves. A plusieurs reprises, des troupes voulurent entrer de force,
occuper Toug lo, et ce n'est qu'a force de supplications que j'arrivai leur faire accepter de camper en
dehors des remparts.
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La Providence arrangea tout. Le g&neral a Ouin for
lin n, commandant la 8* armqe,qui occupait la region,
avait 6tabli ses quartiers a 3 kilomitres au nord dt
Toug lu. Accompagn6 de quelques notables, j'allai lui
rendre visite. Aprbs lui avoir explique la situation, je
lui demandai protection. Le gen6ral fat plus que ginereux. Des le lendemain, il me rendait ma visite a
Toug lunet se rendit compte,par ses propres yeux,de
ce que je lui avais dit. En un seal refuge, il vit plus
de cinquante mille femmes et enfants Ases genoux. Le
g&neral avait des larmes dans les yeux. II consola
tout le monde, nous assura sa protection absolue :
pour cela nous envoya un officier avec des cavaliers
de garde, nous remit des drapeaux pour pouvoir nous
ravitailler, des sauf-conduits pour nous permettre de
circuler. Rentri as quartier gen6ral, il informa les
autres chefs d'arm6e et lanca a ses troupes une proclamation interdisant a tout soldat d'entrer a Toug Iu,
off d'exiger quoi que ce soit de Toug lu.
C'est ainsi que, tout le temps de la presence du
g6niral t Ouin fou lin san centre m6me de la guerre,
et sous le grondement du canon, nous avons joui de
la paix la plus complete. II n'en a pas &t6 de m6me
des autres villages, qui tons, sans exception, ont kti
complatement saccagis, les soldats brisant et ddt&riorant tout ce qu'ils ne pouvaient emporter.
I1 n'en a pas 6t6 de m6me non plus, h6las I des

autres r6sidences de missionnaires. A pen pres tons
les pretres chinois se sont sauv6s et rdfugi6s ici, et
presque tous, rentrant chez eux, n'ont trouv6 que des
murs vides. Dans le district de Toug lu, 5 6glises,
4 r6sidences, 4 jos-phinats (religieuses indigenes),

une vingtaine de chapelles, ont 6t6 pillds, saccages,
profanes. Les vases sacr6s, les ornements, les objets
du culte, les habits, tout a et6 emportk, tout le reste
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a &t6 brish. En plusicurs endroits, les soldats, habil'ls des ornements sacris, ont fait des processions et
des singeries dans les rues. Dans les 6glises, comme
dans les families chretiennes, les saintes images ont
Wtdddchirbes; A coups de sabre on de fusil, on leur a
crev= les yeux. Les soldats tracaient des croix par
terre, crachaient dessus, marchaient dessus, y plantaient leur couteau, prof6rant les plus horribles blasphemes.
Sar ce sujet, comme sur les mceurs, jetons un voile,
c'est trop vilain et trop triste. Des brutes, des demons,
Sayant an cceur la haine de tout ce qui est ordre, de
.totce qui est bien, la haine du Christ, de sa religion
et de ses ministres. Leur cri ordinaire, en entrant dans
les residences, 6tait: a Oi est i'Vtranger ? Oi est le
prtre ? Qu'on le tue i ,
Les missioinaires europ6ens, tons sans exception;
soot restis a lear poste, Eux aussi ont r•uni chez eux
un groupe de malheureux, les nourrissant, les encouLageant, les consolant, les sanvant. Ils ont subi toutes
les injures, tous les mavais traitements; ils ont pass.
des nuits sans dorniir, ils se sont passes de nourriture
pour les autres. Dieu les a recompens6s : aucune de
leur r6sidence n'a ite pille, aucun de leurs r6fugies
a'a eu a souffrir, l'iglise a 6t6 glorifi&e, et eux oat
laisse a tons une impression de force et de vertu.
Et quand tout a et6 fini, f£Toug lu on a dit : C'est
an miracle I
Oui, c'est un miracle. Miracle de qui? De NotreDame de Toug lu, devenue ces dernieres annbes NotreDame de Chine. Dans chaque calamit6, nous recourons A Notre-Dame de Toug lu, et chaque fois nous
avons 6t6-preserv6s.
Cette fois, d&s les premiers jours, nous n'avons pas
- obiii de faire une aeuvaine a notre bonne Mdre. Les
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chretiens ont demand6 60 messes, les paiens en out
demande 4o. Et Notre-Dame de Toug lu a fait ce
qu'elle n'a cessi de faire depuis 19oo : de son manteau, elle a couvert ses enfants; et de la tourmente,
tous sont sortis sains et saufs.
Notre-Dame de Toug lu, au nomn de tous, merci!
Pour le moment, la guerre est finie. Que sera 1'avenir? Plus triste que le passe. DejA, a Toug lu, nous
en avons eu un avant-goat.
Quelques heures apris la retraite des nordistes,
deux fois dans le m&me jour, des soldats du g6nral
protestant Fou-yu-siang ont pneltr6 de force dans
Toug lu et.envahi la r6sidence. Les soldats mettaient
le nez partout, dans I'6glise,-dans les chambres, a la
cuisine, jusque sur le toit des maisons, nourrissaieat
leurs chevaux jusque sous ma vCeanda, parlaient de
les introduire dans I'6glise, de me prendre mon cheval.
A 1'automne prochain, sinon avant, La guerre recommencera, a moins que ce ne soit ua aatre genre de
guerre, plus terrible pour nous, celle qui cherchera a
6touffer le catholicisme en Chine.

Vous demandant, pour moi, nos missionnaires et
nos chr6tiens, votre benediction,
Je vous prie de me croire,
Monsieur et tris Honor6 Phre,
Votre enfant tout devou6 en Notre-Seigneur.
J.-M. TREMORIN,
i. p. c. mt
SMARTYRE DU P. JOSEPH Hou
ET DE SON SERVITEUR LO-So-LI A VVA-NAN
(20 avril 1927)
(Traduction d'articles parus
dans le Missioni Estere Vincenaiane en 19z7)

Chaque dimanche, a Leang-Kovv, les 'tudiants,
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blaient auprbs de 1'6glise, et, sous pr6texte de propagaade, langaient contre les chretiens toutes sortes
d'injures et les provoquaient de toutes fagons.
Le jour de PAques, 17 avril, leur brimades furent
encore plus nombreuses et plus insupportables. Ils
pousserent meme l'audace jusqu'i placarder sur les
mars du salon dela residence des manifestes injurieux
et menacerent le P. Joseph Hon, pr&tre s6culier chinois, vicaire ,de M. Sauveur Russo, Lazariste, de
diverses repr6sailles (par exemple de le trainer ligote
itravers le march6, etc.), si quelqu'nn se permettait de
Jactrer ne fit-ce qu'une seule de leurs affiches.
II est facile de s'imaginer I'indignation des cht6.tiens ainsi molestbs et injuries, eux et lear PNre spiritael. Mais, comme tdujours jusqu'alors, ils r6ussirent
se dominer. Cependant, dans la soiree. le P. Hou,
craignant que les esprits ne s'6chauffassent outre mre=
sure, jugea utile et prudent de reunir les chr&tiens et
de les exhorter A la patience. Tous 1'couterent avec
respect et se retir.rent disposes a obiir A ses recommandations.
Le lendemain, 18 avril, les etudiants apprirent qu'on
avait d6chire un des placards apposes aux murs de
Snotre salon. Ils se presentrrent de nouveau a la Misnon, anim6s d'intentions hostiles, et se mirent, A
I'accoutum6e, A prof6rer des insultes. Apercevant le
P. Hoa, ils se mirent AL'accabler d'injures, maisceluici, sans leur repondre, se retira an salon. Les insul- teurs I'y auraient suivi si quelques chr6tiens qui se
trouvaient iA ne s'etaient interposes pour les en empecher Alors la jureur des tudiants se reporta sur les
chr6tiens et une vive altercation s'ensuivit.
Des paroles on en vint aux actes. L'un des 6tudinats, Age d'une vingtaine d'annbes rebut un coup de
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couteau, qui lai fit a la hanche gauche une plaie large
et profonde de 3 a 4 centimetres. En rialite, la blessure n'ýtait pas mortelle, a 1'encontre da.bruit qu'on
s'empressa de faire courir des le debat et conmme ont
essaya longtemps de le faire croire.
Pendant ce temps, Ie P. Hon lisait tranquillement
dans le salon et ignorait tout ce qui se passait aa
dehors. U ne se preoccnpait pas du bruit qui parvenait jusqu'; lni, pensant qu'il ne s'agissait que d'une
de ces disputes qui se renouvelaient si squvent. Quand
il envoya
ia apprit qu'un Ctudiant avait itd bless,,
aussitot sa carte de visite au para de la victime en le
priant de vecnr a la residence, afr d'arranger I'affaizr
S' amiable. Celui-ci s'y refusa. Alos le P. Hou se
readit en personne la. prefecture de police, afin de
faire sa deposition sur Fincident Des groupes d'tnadiants Ie\ suivireat, s'emparerent de lui alors qu'it
arrivait a la prfectaure etle ligotrent. Le pauvxe P-re
fat suspendu, a maoyea de cordes, as balcon da

th&atre phulic, au milieu da march6 toot prbs de ja
porte m&ze du prifet, et expos6 ainsi aux regards de
la foule, qui peua pen s'aggiombrait sous ie. alcon.
Le serviteur da Pre,Lo-so-li,ayant su ce qui se passait, viSn, lai aussi, pour se rendre compte. Quelques
assistants, le recoAnaissant,se pzirent I crier et l'azrEtkreat. Lie de la m#me maniere que le Pxe, il fat
expose an balcon i ses c6tes. Et on les abamdonna
darn cette penible position durant plasieurs heares.
Et autour d'eux, ieurs conversations haineuses reve-laieot les.sinistres projets de leurs eanemis.
Entre temps, amn groups op&ait le xillage en rrgle
de I'glise et de la residence, qui, ; trois heures de
l'apres-midi, itaient totalemeat saccagies.
Vera midi, on avait conduit Is prisonsiers I'
Fcole,
ok on le•ur a-vait donn6 an pen de ris. Puis de nouveau
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garrottes et gard6s 6troitement par des satellites,
arm6s de fusils, ils furent conduits, en batque, au
tribunal de Vva-nan. Montis sur deux autres jonques,
ies 6tudiants, les professeurs et les principaux membres
ndu
parti rrvolutionnaire les suivaient.
Ils arriv&ret a Vva-nan entre neuf et dix heures
du soip. La nouvelle se r6pandit avec la rap.idit6 de
1'6clair. Au tribunal, devant une centaine d'assistants,
tons r6volutionnaires, le P. Hou subit un interrogatoire. II rejeta avec 6nergie I'accusation d'avoir inspire
la laceration de l'affiche. En retour, it fut soumis a
ane horrible bastonnade : les etudiants succ6derent
aux satellites pour le frapper. Les assistants applaudissaient sauvagement. Les coups 6taient port6s avec
une telle violence que, des le debut de cette flagellation, la chair volait en lambeaux et que le sang giclait
Sjusque sur le visage de ceux qui se trouvaient auprbs
des bourreaux. Et dans 1'exces de ses souffrances,
I'horoique martyr invoquait le saint Nom de Jesus.
Aprbs lui, le boy, accuse personnellement d'avoir
d6chir6 le placard, protestade son innocence et,cependant, subit le mnme supplice que son maitre et pent6tre m6me lui fut-il inflig6 avec plus de barbarie.
Enfin, on dut les transporter tous deux dans la prison; ils taient, en effet, incapables de se soutenir sur
lears pieds.
En r6alite, l'accusation portee contre eux n'6tait
qu'un pr6texte : ce qui animait les accusateurs et les
bourreaux tait la haine du nom chretien.
Dans sa prison, le P. Hon put &rire un billet,qui
parvint, apres sa mort, i M. Russo, le destinataire.
Voici le texte des dernieres lignes trac6es de la main
Sdu martyri ctPour I'amour de Dieu et des chretiens,
j'ai 6t6 emprisonne par ces d6mons. Dans la nuit da
18 avril, j'ai reoq deux bastonnades de cinquante coups.
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suis pr6par6 au martyre. Mais je vous prie d'exhotter
les chr6tiens de demander A Diet qu'il m'accorde la
force spirituelle. Si je meurs, je les reverrai au Paradis et je jouirai du bonheur 6ternel. I y a longtemps
que ce parti r6volutionnaire voulait s'emparer de notre
residence ou la detruire. Mes mains sont lieest
a Votre tres humble serviteur. - Joseph Hou. ?
Au verso du billet, le P. Hou ajoute au crayon ce
Post-Scriptum;
a Ce Vven-tchang (c'est un lettrk apostat, autrefois
maitre d'&cole i la r6sidence) est un vrai demon. II
m'a maudit et a voulu me faire apbstasier, mais le
mandarin est assez bon. Hier, pendant la nuit, je n'ai
pas subi de jugement. »
Le pauvre M. Russo fut arrach6 de son sommeil parceux qui venaient lui annoncer l'arriv6e de M. Hou et
de son domestique a Vva-nan, en qualitd de prisonniers. II se h&ta de se rendre an tribunal. Mais ii ne
put voir qui que ce soit. A l'entr6e do Ya-men, il rencontra sons la premiere porte Lo so-li, le domestique
du PNre, la t&te hue, la mine cadav6rique et les mains
liees derriere le dos. Deux satellites arm6s le gardaient. Le prisonnier reconnut le missionnaire, exhala
"un soupir et fit une g6nuflexion.-Par prudence et pour
ne pas attirer.l'attention du public, M. Russo crut
bon de ne pas lui adresser la parole et se dirigea vers
le tribunal, oh il assista, impuissant-, a une partie de
i'interrogatoire et des supplices des deux martyrs.
Dans la suite, il fut lui-mame gard6 dans la risidence; sous la surveillance de 'la police, et quand,
au matin de l'ex6cution, poursuivi par de sinistres
pressentiments, il tenta d'obtenir d'aller voir, ne fftce qu'un instant, les condamnes, on l'en emp&cha. 11
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etC entendues qui, I'occasion se prisentant, auraient
ete execut6es.
Ce fut le 2o avril que la sanglante trag6die eut son
denouement. II y eut d'abord une grande reunion de
toutes les nouvelles organisations rivolutionnaires,
qui atteignit un millier de personnes : ouvriers, paysans, dames, Atudiants surtout. Apres ce meeting, on
fit sortir les prisonniers pour les conduire & l'endroit
design6 pour I'excution. Des le commencement de la
reunion, une forte pluie se mit a tomber, accompagnee
d'un vent violent. II semblait que le ciel voulut montrer sa d6sapprobation pour le crime qui allait se perp6trer. La tempete continua durant tout le drame.
Les paiens eux-memes firent ouvertement la remarque
que la diviniti devait etre mecontente. Mais les &tudiants et les professeurs de la nouvelle &cole se moet de leurs- craintes et
quaient de leur credulite
disaient: a Qu'il soit agreable ou desagr6able au
ciel, peu importe, il fant qu'ils meurent. n
Au d6part de la prison, le P. Hou se tourna encore
.ne fois vers le mandarin pour r6clamer justice. Pour
toute r6ponse, celui-Gi se pr6cipita sur le pauvre
pretre, et de ses propres mains lui arracha les vttements des -paules et I'abandonna, ainsi que son serviteur, a pen pres complktement nu, ne leur laissant a
regret qu'une paire. de pantalons. Puis, il les insulta
indignement et les fit 6troitement ligoter.
Le P. Hou, voyant que tout espoir humain tait definitivement perdu, se tourna du c6t6 de Dieu et r6peta
a haute voix : Jesit, Malia, Jose, kiou. ngo! (Jesus,
Marie, Joseph, sanvez-moi!))' Dis lors, sa priere fut
ininterrompue durant son douloureux Chemin de Croix
jusqu'au moment du supplice. Les 6tudiants et les
professeurs qui l'entouraient le frapporent & coups de
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rotin durant tout le parcours et gouaillaient, disant:
" Puisqu'il appelle Jesus, pourquoi Jesus ne vient-il
pas le dblivrer? n Le mauvais temps persistant, leg
meurtriers se haterent et renoncEreat aux tortures
projeties. On avait prepar6 notamment de l'urine
pour la leur faire absorber.
I. etait environ deux heures du soir. Parvenu au lieu
del'execution, le P. Hous'agenouillaet deux dicharges
de fusil l'abattirent. II no mourut qu'apr.s plusieurs
heures d'agonie.
Des deux coups de fusil tirds contre Lo-so-li, son
domestique, le second manqua; le premier 1'atteignit A
l'6paule, qu'il traversa. Le jeune homme non sealement respirait encore, mais avait toute sa connaissance,
quand on l'enferma dans le cercueil. A cause de cela,
les itudiants ne lui deliirent point les mains, attachees derriere le dos, tandis qu'ils autorisirent que
fussent diliies celles du P. Hou, deja certainement
mort. Tous deux furent enterris fiteur de terre. Loso-li v6cut encore queljue temps et les passants purent
entendre les g6missements qui sortaient de la tombe
du martyr, recouverte A peine d'un pen de-terre.
M. Russo put obtenir les vetements des denx martyrs, prcieuses reliques, qu'il retut A genoux, baisa
respectueusement, arrosa de ses larmes et tint longtemps serrres sur son cceur.
Quelques mois aprbs, Wa-nan fut saccag6. Plnsieurs
ont vu dans sa ruine la vengeance divine : Vixdica,
Domine, sanguine sanctorum qui efftusu e.--Mais les
missionnaires comptent que le sang de ces hros, que
les larmes de.tant d'autres, molest6s dans leurs personnes, d6pouillis de leurs biens, seront, comme toajours, une semence ficonde de chrftiens.

Lete de M. Russo, prlva de la Misiax,
a Fima de ses cvxmfre
Wan-an. 24 mars 192a

La domination communiste a Wan-an ne dura que
da 9 janaer an 25 dua mme mois. Cc jour-la, an rigiment de troupes riguliires arriva enfn de la capitate
et une certami
reaction anticommnaiste commeuna.
Elie dure encore ila date d'aujourdhai, 24mars, et la
Jutte n'est pas terminee, bien que, poor Ie moment, les
Spricipaux 6iments de disordre aient kt6 dejA supprimes, on se soient d'eax-mmes eclipsis, attendant
probablement une occasion plus favorable pour reparaitre.
Les communistes, quiavaient promis monts et merreiles, n'ont fait qu'accimuler des mines; jusqu'i
Spresent on compte dbjA deux i trois mille victimes
faites par le comamuisme, on a son occasion. Des
marches on des villages enticrs ont it6 dttraits: il
a'en reste qae des maisons eventrees ou des pans de
murs calcinos. La ville de Wan-an, dont laplus grande
partie fat sauv6e de I'iacendie comme par miracle, est
comme monte: il n'y a presque plus de commerce et ii
W'y en aura pas encore deL sit6t.
A la campagne, e- beaucoup d'endroits, les champs
mames ne pourront pas tre cultivis cette ana6e, faute
de bras... et de vaches. Les communistes et les anticoimmunistes, y compris les soldats, dans leurs
pillages continuels, n'oat paq mauqua de s'attaquer
assi auxvaches, qui sont principalement employees
pour le travail des champs en ces regions.
Depais la Revolution, le prmier sang yerse dans le
Wan-an par Ie peuple (ou du moins en son nom), fat
celui daI P. Hou et de son fidile suivant Lo-so-li.
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Depuis lors, la population du Wan-an, tant paienne
que chr6tienne, avait vicu dans une crainte, plus ou
moins consciente, d'un chatiment divin. La voix
publique parlait dja,, pour l'anne6 1927, de famine
on d'inondation. Ni 1'une ni 1'autre ne se produisirent. Au contraire, jamais annue n'avait eti plus

abondante. I1 ntait, semble-t-il, dans les desseins de
Dieu de punir Wan-an par ou il avait pbch.
C'est par an fleuve de sang que Dieu a veng6 le
sang de ses martyrs. v Les mines des deux victimes
innocentes, disent les paiens, sont inquigtes, et voilk
6
pourquoi nous ne pouvons pas obtenir de tranquillit cela,
Qu
Qu'apres
en ce pays de la Paix (Wan-an)!
me confiait encore deranirement Yoficier postal, un
mahomtan, 1'on vienne me dire que le Ciel est
aveugle! o
Malheureusement ou heureusement, suivant ie point
de vue auquel on se place, aprbs nos deux premi&res
et plus nobles victimes, le P. Hou et son suivant, nous
en avons d'autres A d6plorer, dans cette tourmente

communiste. Voici, an hasard des citations, quelquesuns de ces noms:
i* Le catichumhne Guientsan kie, de Sang-ko-ou,
fut arr&et, en mime temps que son fils, Pio, et tue de
cinq coups de fusil, a Jao-t'-eou, parce qt'il avait
introduit la foi dans son village.Son fits n'eut qu'une
main transperc6e, et trois coups de couteau a la tate.
La nuit du jour qu'il devait etre excute, il put
s'&chapper comme par miracle.
2* La mere du chritien T'oan-Jo-wan, catchumene
elle aussi, simple et deji croyante, fut mise-n pikces
par les communistes, en haine de son fils, qui s'6tait
fait chr&ien. Elle s'etait d'abord dirig6e avec nous
vers Kanchow, lors de la fuite du 9 janvier, Mais
ayant a trainer avec elle sa jeune bru et un petit beb6,
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elle ne le fit pas temps et tomba entre les mains des
communistes.
3* Tchang Joseph, de San-li-teou. II fut arrktd, lui
anssi, pendant qu'il tentait de fuir sur une barque,
dans l'apres-midi du 9, en meme temps qu'un vieux
lettr6 de Wan-an. II fut ensuite fusilld i Lo-to-wan et
son corps jete au fleuve. Motif de sa condamnation :
il 6tait chritien et avait pris part au mouvement anticommuniste, qui avait commence & se dessiner a Wanan des les premieres attaques de l'an dernier en cette
ville.
4* Tchang Taddeo, du meme village que le prickdent. Il fut tue, apres avoir eu les jambes bris6es par
la torture. II fut accuse d'avoir porte plainte A l'autorite militaire de Wan-an contre les communistes et
d'avoir tenu cach6 dans sa maison des objets du cuite,
images et livres de doctrine.
5* Tcheou Vincent, de Sou-fou-t'ang, jeune homme
de dix-huit ans, avait fait binir depuis peu son mariage.
Tue et jete an fleuve, A Lo-to-wan. L'an dernier, lors
de 1'execution du P. Hou, ii avait apostasii. Depuis, it
avait demand6 d'etre rdconcili6 et avait fait pnitence
publique. Force d'entrer dans les organisations sovi6tiques, il s'ktait oppose, a I'occasion, a ce qu'on mit
le feu ; la maison des autres. Ges griefs, et d'autres
que je n'ai pu encore verifier, furent port6s ensuite
par les communistes contre lui et furent cause de sa
mort.
6° Tchong Tobia, de Loutientud, lui aussi, fut jet6
au fleuve par les communistes, a Lo-to-wan. Motifs
de sa condamnation : membre d'une association anticolnmuniste, chef des chr6tiens de son village; avait
visit6 le PNre, lors de la visite de ce dernier & Loutien.
7° Lion Tadd6e, de P6-kia, etait le soptien moral des
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chr6tiens de cette region. Bien que non exempt de
faiblesses, il avait une foi vive et ferme. II s'6tait
cache. Se sentant malade et se fiant aux assurances de
faux amis, il. avait essayi de reitrer chez lui. En
route, il fut reconnu par les communistes et assomme.
Parmi les causes de sa mort, il faut, parait-il, compter
aussi de bas sentiments de vengeance priv6e. C'etait
pour m'obeir qu'un mois auparavant, de Wan-an it
il 6tait descendu a P&-kia, pour y examiner la situation. Je ne devais plus ie revoir.
'Cette liste n'est pas complete. Dire maintenant les
autres souffrances de centaines et de milliers.d'autres
chritiens, serait -impossible. Combien d'entre eux
sont restes sans vivres et sans abri
La Mission catholique.ne fut pas, a vrai dire, comme

on me I'avait d'abord dit, bril6e. Par contre, 1'eglise
de la sous-pr6fecture voisine de Long-tsuen le fut
r&ellement. Cependant notre mission ici fut aussi
pill&e de fond en comble et completement d&vastee.
A noter que la mission de Wan-an, 6glise, 6cole, residence, etait, pent-on dire, apres celle de Kian, la
mieux montie de tout le vicariat, en fait d'ornements
sacres, de livres, de literie, de bancs d'6cole,
d'habits, etc. Depuis presque trente ans, les cinq et
six missionnaires qui s'y 6taient succ6ed comme directeurs de districts I'avaient peu a pen enrichie en tous
les articles susdits et en d'autres. De tout cela, les

brigands communistes ne laisserent, A 1'tcole des
femmes, qu'une meule en pierre A moudre les grains,
parce qu'elle ttait trop lourde a porter. A 1'6glise fut
sauvee aussi, oh ne sait tropcomment, la grande image
de saint Michel, patron du district. Saint Michel s'ea
tira avec deux coups de lance
bas de 1'image, qui
hu
ne paraissent pas trop maintenant, et un barbouillement d'encre uoire au visage. Depuis, nous avons pu
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I'en laver et sa figure resplendit A nouveau, k la grande
joie des chr6tiens et a la mienne, presque plus triomphalement qu'auparavant.
Une chose fort p6nible aussi pour.moi, le 4 fevrier,
a mon retour de Kanchow, lorsque j'appris que les
soldats 'taient rentres en ville, fut de trouver tous
les locaux de la Mission occupes militairement par
nos propres lib6rateurs, les soldats. A mon arrivee,
je fus accueilli par les injures de ( yang-koei-tze ,
et de ,,ti-kouo-tchou-i
; et l'on ne tarda pas I
m'apprendre qu'en occupant la Mission, ils etaient
dans leur droit, puisqu'elle avait iti construite (pr&tendaient-ils) avec 1'argent des riparations et qu'elle
devait 6tre soumise aux servitudes militaires, au mWme
titrequelespagodesdesbonzes. L'6glise done fut trans- formee en temple de Sun-Wen. L'image de ce dernier
fat suspendue au maitre-autel, A la place de la croix.
En haut, un magnifique 4 pien n en soie avec ces mots :
- Gouvernement de I'Ptat par le Parti ),.Aux c6tcs,
d'autres inscriptions, dont les principales disaient :
a Pousser a fond la realisation des volontes du maitre,
en abattant l'imprialisme i,.( L'ayme doit s'organiser sous la direction du parti ,, etc. Aux murs et aux
-autres colonnes de I'eglise etaient affiches les dix
- commandements de Sun-Wen et destranches du cathchisme du soldat nationaliste. C'est la que tout le
regiment se r6unissait, chaque lundi, pour y vinerer
I'image de Sun-Wen, y reciter son testament, y observer trois minutes de silence, puis y 6couter de longs
discours, et terminer, enfin, par un grand fracas de
tambours et de trompettes, et des cris, dont le fonds
&tait invariablement constitub par le couplet de
,tatao o et de a Wan-soei! »
Les autres parties de Ia Mission eurent a subir
aussi, pent-on dire, le double martyre de Ia d6vastation
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communiste et de 'occupation militaire. Les communistes poussirent la destruction jusqu'a abattre les
fourneaux de la cuisine et a remplir le puits d'immondices. L'on pretend meme que des morts y ont 6t6
jet6s. Ce qui est certain, c'est que j'ai vu moi-meime
un crane de mort trainer dans le jardin divaSte. Les
soldats acheverent de dktruire, ce que les premiers
avaient laiss6 plus ou moins intact. C'est ainsi qu'ils
brdlerent des pibces d'autel, finement travaillees, que
les communistes n'avaient fait que d6monter ou d6placer. Le colonel lui-m&me, qui avait, parait-il, piti6
des caractbres europeens, fit bruler tous les livres de
la residence, dont la plupart n'avait WtC que plus ou
moins chiffonn6s et-jetes par terre. L'incendie dura
des jours entiers. Lorsque je rentrai, il n'en restait
que des cendres. Je voulus aller les voir. Ce fut un
serrement de ccar. J'avais Ii toute une magnifique
bibliothbque calcinie. Aprs la profanation del'6glise,
cette perte des livres est 1'une de celles qui m'ont 6t6
les plus sensibles.
Malgre cette disolation, je voulus rentrer dans la
residence et, & cet effet, je me fis eider, presque de
force, ma propre chambre, la seale que I'on voulit
bien 6vacuer. C'est la que j'ai vecu, pendant presque
un mois, seul absolument avec les tigres et les chacals,
ainsi qu'un confrere appelle plaisamment nos soldats,

d'origine et de dispositions diverses. Je dois reconnaitre que, parmi eux, se trouvaient de tris bons
enfants (la plupart 6taient du Nord), et quelques officiers assez polis. Cette cohabitation me permit d'entrer davantage-dans leur mentalitY, faite, hblast de
bien des prejughs et de haine contre la religion et
1'6tranger. -Je m'ingtniai, poliment,'mais fermement,
a en extirper quelques-uns. Je me consolais en pensant
qu'en agissant ainsi, je n'avais pas tout a fait aban-
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donn6 mon r6le de missionnaire. Au contraire! je
dois m'accuser de n'avoir pas suffisamment profit6 de
l'occasion pour leur faire entendre un peu plus de
v&rit6s. Un autre avantage providentiel, je crois, du
s6jour des soldats ici,fut que,la Mission 6tant le siege
du quartier gen6ral, qui avait a _jiger des communistes & condamner, beaucoup de ces gens, qni
avaient &t6 autrefois nos ennemis declares, y firent
leur prison et y entendirent leur condamnation a
mort. L'ancienne cave de vin de messe, en face de ma
chambre, servait de prison; notre chapelle domestique, ai '6tage, avait 6t6 transformee en salle de
jugement. De ma chambre, j'entendais quelquefois,
de jour et de nuit, et non sans quelque commis&ration
malgri tout, les g6missements des prisonniers et le
diquetis des chaines qu'ils trainaient aux pieds. Des
chretiens, faisant un rapprochement, disaient, non
sans quelque humour, qu'ils venaient recevoir de Dieu
leur penitence publique, dans-le lieu meme oil ils
l'avaient le plus outrageusement offense. Dans la nuit
du 7 au 8 mars, on y apporta meme, pour v6rification,
sur une chaise . cochons, le corps,du chef des communistes de Wan-an, qui, entour6 de toutes parts et
d6nonc6 par un de ses propres neveux, avait fini ses
jours en d6sespre, en se suicidant. C'6tait le fameux
agitateur Tsen-t'ien-iu, dont la tete avait 6td mise i
prix. Celui qui, depuis bient6t quatre ans, avait 6t6,
peut-on dire, la cause principale de tous nos malheurs,
qui, il-n'y a gurre longtemps encore, 6tait entr6 chez
nous en triomphateur et en ordonnait le pillage e4 la
devastation, revenait maintenant cadavre dans le lieu
mýme de ses m6faits. Peut-on ne pas voir 1U encore un
trait de la justice divine? En tout cas, sa mort a &t6
un soulagement g6enral pour toute la sous-pr6fecture.
Nous sommes donc A present, et cette fois pour de
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bon, en pleine reaction anticommuniste. Tout sujet
de craintes n'est toutefois pas icart6. La repression,
tout en 6tant, quelquefois, brutale et un peu. pricipitee, n'est pas suffisamment 6nergique ni &clairee.
L'argent, hilas! joue toujours un mauvais r6le et le
favoritisme aussi! La population a et6 trop remuie
par les idees subversives pour qn'il n'en reste pas
quelque chose. Et puis, pour la circonstance, bien des
loups, hilas! ont rev&tu la peau de l'agneau : 'on cite
des soviets entiers qui, du jour au lendemain, se sont
m6tamorphoses en purs u tsin-wi-t'oan » klacampagne
et en ville. MalgrE tout, Fair est deja plus respirable.
A la Mission, profitant d'un changement de troupes,
j'ai pu enfin obtenir V&vacuation de nos immeubles.

Et nous voila ainsi i reprendre, ane fois de plus, la
trame de notre travail. Oui, ainsi que m'ecrivait dernierement qn cher confrere : Dum tempus habemus,
opeemar bronum.
S. Russo.
Leitre de Mgr DUMOND, vicaire apoisolique de Kauncow,
d- M. le SUPERIEUR GENERAL
Kanchow, le 7 mai 1928.

TRet -CHER ET TRtS HONORE PfRE,
Votre benrdiction, s'il vous plait!
Je ne veux pas attendre -plus longtemps pour rous
faire part de la joie qui remplit tous les ceurs.de vos
enfants de Kanchow.

Le premier de ce mois, j'ai consacr& notre cher
confrere Mgr O'Shea, avec l'assistance de Nosseigneurs Fatiguet, Clerc-Renaud et Versaglia, notre
voisin Salesien, vingt-huit prtres etrangers et chinois et, de plus, un millier de chritiens. Contre
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toutes mes privisions, tout s'est pass6 sans aucun
accroc. Dans notre pauvre eglise de terre, la cir6monie

religieuse s'est d&roulhe avec la pompe ordinaire, avec
le concours de M. Vittone, de Wan Nan, que j'avais
priV de venir m'aider. Un Salut pontifical, donne par
le -nouvel 6veque, termina heureusement la journ6e.
Le lendemain fat la f&te civile et militaire; le
general, la Chambre de commerce et la Croix-Rouge
vinrent faire des discours et prendre part au festin qui
leur avait 6ti pr6par6; ce fut le triomphe de nos bons
SPres

chiiois.

Le lendemain, les journaux faisaient amende honorable pour les injures que, depuis deux ans, ils avaient
l'habitude de nous dcerner gratuitement. Le pel6, le
galeux, d'oa venaient tous les malheurs de la Chine,
commence A etre mieux connu, et si, par le passe, nous
avons pua tre les espions de 1'6tranger, on espere bien
que nous ne le serons plus dans l'avenir; c'est la note
la plus discordante qui s'est fait entendre; les journaux la supprimerent.
En somme, la f&te fut tris reussie, surtout pour ces
temps de trouble et de guerre civile. Le bon Dieu nous
a donn6 cette grande satisfaction pour remonter un
pen le moral de nos chr6tiens. GrAces lui sont rendues Mon cher Coadjuteur, par son zdle, sa charit6,
son esprit de foi, s'est attir6 de nombrenses sympathies, surtout parmi les chritiens de Ta-Wo-Li, oa ii
travaille depuis quatre ou cinq ans. Son exemple fera
plus, pour le progres de Ia religion, que ne pouvaient
le faire tous nos sermons, que beaucoup meme ne
comprennent pas. Vous me diret peut-etre que la lune
de mie n'est pas encore passbe; j'espre qu'elle durera
longtemps; de mon c6tj, je ne ferai rien pour la troubler; et Mgr O'Shea est trop gentleman pour que nous
ne paissions pas nous entendre.
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En terminant, je veux vous remercier bien sincerement, car c'est sur votre suggestion que j'ai entrepris
les demarches qui ont abouti a la nomination de
Mgr O'Shea. Je n'ai pas manqu6 de le lui faire savoir;
cc sera, pour lui, un motif de plus d'etre sincerement
divou6 a votre paternitA, dont je serai toujours
le tres humble et tres obeissant fils en S. V.
P. DUMOND,
Vic. apost.
"

IN PERICULIS LATRONUM »

(Extrait du Petit Messager de Ningpo, mai 1928)

Hongdjiao se trouve au fond d'une plaine, presque
an pied des montagnes, au milieu de la sous-pr6fecture de Ngotsing. C'est un gros bourg de 200ooo families,
oii le commerce est 6norme, bien meilleur que celui de
la ville elle-meme. On vient d'y achever une residence
pour deux prktres chinois et,.en attendant qu'on puisse
faire mieux, 1'ancien bitiment a &t6 transform6 en

6glise provisoire, pouvant contenir plusieurs centaines
de personnes.
Le jour de PAques s'ftait pass6 dans la ferveur et
le mouvement des grandes fetes et les chritiens
etaient retournes chez eux. Apris les fatigues de la
Semaine sainte et de la journ&e, les deux pr&tres chinois s'6taient couches vers huit heures et demie et dormaient du sommeil de l'ouvrier content de son travail,
quand, tout a coup, vers minuit, M. Tchang Simon,
le cure, est r6veill en sursaut en entendant la fusillade
et le clairon en dehors du bourg. Pas d'h6sitation! ce
sent les brigands, il s'agit de prendre les precautions
voulues. M. Ling Pierre est averti aussit6t, mais,
ayant le sommeil plus lourd, il na rien entendu et a
done de la peine a s'eveiller; de plus, I'impression
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produite par le mot " brigand ) est si forte qu'il est
d&rout6, ne pent trouver d'allumette : a peine peut-il
mettre la main sur son habit, et encore c'est pour I'endosser a I'envers; mais qu'importe !
On s'enfuit, tandis que les balles de fusils et de
revolvers sifflent un pea partout. Bient6t, sur les
routes et dans les champs, c'est une cohue immense,
les meres portent leurs enfants an milieu des pleurs et
des cris. Cela dure trois heures. Enfin, quelques coups
de clairon secs. et le feu cesse, tandis que peu A peu
on voit se former a l'ouest une longue procession, qui,
eclair6e de torches, s'eloigne du bourg. C'est fini,
chacun rentre chez soi, pas tous malheureusement,
car dix personnes ont 6t6 emmen6es captives..
Le lendemain on eat des details. II semble que les
brigands etaient de i5o b 60o. Divis6s en six bandes,
ils arrivirent des montagnes du nord ouest, traverserent le bourg jusqu'a, l'est, pendant que deux de
leurs bandes emp&chaient la milice locale de bouger
et tuaient mmee un soldat. Les quatre autres groupes
avaient chacun son office : certains brisaient les
portes, d'autres 6taient charg6s de prendre les otages,
d'autres pillaient et les derniers portaient le butin. II
parait que l'ordre etait parfait. Le pillage commenea
a l'est et se continua a l'ouest.
La Mission catholique ne fut pas attaquee. On dit
-meme que deux magasins lui durerit leur salut. La
bande des briseurs de portes,peu forte en litt6rature,
lut, i la lueur de torches, le caractere a ciel n sur les
devantures, crut que c'etait la Mission catholique et
passa outre, si bien que le lendemain les voisins
dirent auix propri6taires : t Vous devez une fibre
chandelle a Ta Mission catholique.,
Que se passa-t-il ensuite? Les renseignements ne
sont pas tris clairs. Le sous-pr6fet et le pr6fet de
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police de Hongdjiao, parait-il, parent arriver jusqu'I
la-maison du chef des brigands, dans les montagnes
du Neutchy, y mirent le fen et emmenerent deux
notables,. qui fyrent reconnus braves gens dans la
suite. Un brigand fut arr6t6 et d&capit6; puis on
apprit qu'il n'itait pas brigand, mais que cependant
il ne valait pas grand'chose!

Pendant ce temps, les malandrins se morfondaient
dans leur repaire des montagnes. Ils avaient rafl6 un
millier de piastres en especes et en nature, mais ce
n'6tait pas cela qu'ilsvoulaient surtout. Hongdjiaoposu l'cart des habitations,
shde un grand college, un pen
et done d'un acces facile pour les voleurs. Les pensionnaires de 1'6tablissement, craignant la visite de ces
derniers, allaient passer les nuits dans une h6tellerie
du bourg. Les brigands le savaient, mais ils se tromperent de maison; deux h6tels, en effet, avaient a pen

pros le meme nom, si bien qu'en difinitive les captures
furent plut6t maigres : un vieillard, deux enfants
de families ordinaires et six autres commercants,
alors qu'on avait espere emmener tous les fils de
famille 6tudiant au college!
Enfin, aprbs avoir touch6-i 4oo piastres de ranqon,
les brigands consentirent B relicher les otages, et cela
avec une politesse de gentilshommes. A tons on
,donna trois piastres pour la route; le vieillard regut,
de plus, de quoi payer un palanquin pour rentrer chez
lui; aux deux enfants on ajouta des colliers de longevit6 et an barbier on fit des excuses : a Monsieur, nous
avons fait une mauvaise op6ration commerciale; veuillez nous pardonner, ce n'est pas a vous que nous en
voulions. ,,

Mais nos malandrins gardaient la rage an cceur; le
coup ktait manque; le chef avait sa maison brl66e;
aussi les lettres de menaces arrivaient nombreuses,
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soit a la ville de Ngotsing, soit au bourg de Hondgjiao,
et quand Mgnseigneur parvint en ce dernier lieu pour
la confirmation, les rumeurs itaient sombres. Le soir,
un chrtiea infuent nous avertit que les brigands
avaient annonc6 leur visite pour la nait. On laissa
deux soldats armis jusqu'aux dents pour garder la
residence, mais M. Marques leur fit dire qu'en cas
d'attaque ils devaient se retirer et ne pas attirer
1'attention sur la Mission par des decharges inutiles.
La seconde nuit, nous etions couch~s depuis une
demi-heure, quand un messager arriva tout essonffl6.
It itait envoyh par un notable, qui venait de recevoir
uae lettre d'un ami I'avertissant qu'il avait va passer
les brigands et qn'il fallait se tenir sur ses gardes. On
dormit tant bien que mal et on se reveilla le lendemain matin tout itonn6s; les brigands n'etaient pas

venus et un ciel pur avait succed" A la pluie de la
veille.

Qui nous delivrera de ces piUards, anciens soldats
diband6s, armas de mitrailleuses et autres engins
perfectionnbs ? Quelle detresse dans la population et
quelle misre partout!
Sous le meme titre que plus haut, nous pouvons
inserer la lettre suivante qui nous est communiquee.
Ele est de notre confrere M. Rouchon, du Kiangsi,
dont le Journal de Skanghai annonqa la capture, puis
bient6t la dilivrance :
c Kiu-Kiang, le 19 mars

1928.

a De Tou-tchang ville, je vous ai 6crit une lettre
pour vous recommander cette mission, tout a fait
Sdlaiss6e. Dans cette lettre, je vous disais qu'a cot6
de braves gens il y avait nombre de brigands. Mon
arrestation et ma .dtention par les brigands sont la
preuve frappante de ce que je vous 6crivis alors.

-

752 -

cc Donc, le lundi 12 mars, je me rendais de Toutchang ville a Kan-tan-wan pour y passer la nuit. En
route, nous traversons deux (clans ) qui se pr6paraient
a la bataille a cause d'un meurtre commis la veille.
Ne songeant nullement a faire I'interm6diaire, je continuai ma route sans etre inqui&tA. Arrive A Kan-tangwan, petite chretienti situae sur la limite de deux
sous-pr6fectures et & cinq lis du lac Poyang, j'y passai
la nuit et, le lendemain, continuai ma route vers
Hou-K6ou.
c Cette route se faisait a pied. J'avais avec moi mon
servant de messe, mon cuisinier et deux porteurs de
bagages. Un seul aurait suffi, mais, dans cette chr6tient6, tous les hommes sont bydropiques et, partant,
sans forces. A trois lis de distance, dans un petit
village louche, trois individus se joignent A notre
groupe, traitent les porteurs de chiens courants, etc.
Arrives a un tertre que la route coupe en deux, ces
trois individus nous y attendaient (ils avaient press6
le pas) avec chacun un fusil et une baionnette braquis
contre nous. Alors, le chef se pricipite sur moi et
m'enlve les habits longs, fouille dans ceux qui me
restaieut sur le corps et m'enleve la montre. Puis c'est
I'inspection des bagages, dans lesquels ilne trouve
que onze piastres, qu'il empoche aussit6t, ainsi que la
custode pour le saint Sacrement, qu'il prit sans doute
pour une montre.
t Etonna de trouver un si maigre butin, il me
demande ou sont les autres piastres. Comme je lui
repondais que je n'en avais pas davantage, il me
passa une corde autour du corps et fit mine de me
conduire a son chef, qui, disait-il, se trouvait sur une
montagne. On parlementa et il fut decide que deux
de mes hommes iraient & Hou-Keou et en rapporteraient mille piastres vers huit heures du soir; chose
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impossible, vu la distance a 1'aller et au retour. Afin
que les porteurs de piastres nous retrouvent plus facilement, je leur proposai de me reconduire a la maison
oh j'avais passe la nuit. Ce qui fut fait. Dans ce village isoli, oi il n'y avait que des femmes et quelques
hommes sans force, mes gardiens pouvaient attendre
la nuit sans etre inquietks le moins du monde.
t Malgr6 les nombreuses visites du chef, qui tant6t
&taitmenagant, tant6t presque affable, je pus reciter
Smon breviaire et mon rosaire, tout en faisant mon
chemin de croix.
( A neuf heures du soir, les piastres ne venant pas,
ils chargirent leurs armes devant moi, en me disant
que je ne reverrais shrement plus la France, puis me
conduisirent dehors. Alors les chritiennes interced<rent pour moi et obtinrent une heure de sursis. Vers
dix heures, meme scene. Enfin, vers minuit, on se
remit en marche. Puis demi-tour et I'on revint de nouveau i la maison, ou il fut d6cid6 que mon servant de
messe irait, pendant la nuit, emprunter les piastres
aux alent.ours. Pendant ce temps, ils allumirent un
grand fen dans le Ting-tang et je pus me reposer un
peu.
Le lendemain matin, mon suivant ne revenant pas,
le chef vint me trouver et me'dit que, si ce dernier lui
jouait .un tour, il me tuerait. Peu apres, le suivant
arrivaitavectrente piastres et une trentaine d'hommes,
qui avaient promis, moyennant rdcompense, d'entourer les brigands, s'ils refusaient d'accepter les trente
-

dollars.
« La discussion se fit en dehors du village. Pendant
que le chef parlementait, les deux autres bandits se
tenaient a une certaine distance du cercle, pr&ts a tirer
sur les paysans. Enfin, les trente piastres furent acceptees et les brigands firent semblant de s'6loigner.
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mes sauveteurs, je me dirigeai
Apres avoir remercir
one barque.
trouver
y
pour
vers Kou-tang
SA peine les paysans itaient-ils disperses, que les
trois bandits revinrent A la maison et, aprbs s'6tre
adjugZ quelques objets qui se trouvaient dans mes
caisses, iaiss6es l8, se mirent a ma recherche et fouilIerent ainsi toutes les maisons des chretiens pour- me
retrouver. A partir de ce moment, its ne revinrent plus an village.
o On se demandera : pourquoi les paysans n'ont-ils
pas entouri les brigands? D'abord, ces panvres gens
se voyant devant trois types biea batis, souples
commi des chats et armis jusqu'aux- dents, eurent
sans doute un pen pear. Les choses ae se seraient
pas pass6es sans effusion de sang : donc, pour nous,
affaire trts grave A regler ensuite. E&fin la crainte
de terribles reprisailles a'y fut pas non plus pour
rien. Ces trois individus faisaient certainement partie
d'une bande et avaient lear chef quelque part.
* La veille de mon d6part de Tou-tchang, j'avais
lou6 une barque. Le lendemain, comme le vent da
nord soufflait trop fort, je pris la voie de terre.
Les brigands, sachant que j'avais retenu une barque,
avaient lout ane autre barque pour me suivre. Ils
avaient surveill toutes mes allees et venues dans la
ville, surtout celles faites au terrain o je me propose
de construire une cole. D'oi ils concluient que mes
poches 6taient bien garnies. De cette fajon, que je
prisse la voie de terre on la voie d'eau, je ne pouvais
que tomber entre leurs mains. i
Sous la m6me rubrique toujours, ne faudrait-il
pas mentionner les lettres de nos confreres du
Kiangsi, qui, d6ivris des troupes soi-disant r6guli res, parties pourle front du Nord, se voient obliges
de loger encore sous leur toit et dans tears chambres
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ces h6tes indisirables, moiti6 soldats, moitie brigands,
qui ont cependant recu d6fense expresse du g6n6ralissime de molester les 6trangers, d'occuper leurs
immeubles. Apres un an d'ennuis et de vexations de
toutes sortes, le missionnaire de Nanchang &crivait le
24avril : « Nous avons encore les pioupious chez nous.
Tandis que leurs freres ain6s sont partis se battre, ils
restent ici pour garder les bagages. Pour loger
M. le visiteur et les confreres qui arrivent, on a pu
tout juste aminager deux chambres; on les a nettoy6es, mais on n'a pu en chasser I'odeur, qui reste
insupportable. »
M. le Visiteur en tournee a pu arriver jusqu'k
Nanchang; mais il lui a fallu renoncer de pousser
jusqu'a Kian, comme portait son programme. C'6tait
coarir le risque d'etre bloque et cette fois plus
longtemps qu'd Haimen en fin fbvrier. Car, pour le
moment, le communisme. en ces regions semble
.reprendre le dessus. Dans le sud du Kiangsi, le flot
rouge a ecume sanglante semble soumis au r6gime des marees; la vague monte, monte furieuse a I'assaut
de tout ce qui est ordre, justice, propri&t6; refoul6e
par des r6pressions violentes, elle tombe pour un
temps, puis s'l6ance a nouveau. C'est un flux et un
reflux qui se succedent presque regulierement a peu
pros tous les deux mois.
Nous n'avons pas de soldats: b6ni soit Dieu! C'est
quelque chose. De ce poison chinois nous avons le
succ6dan6 : le brigandage; ce n'est pas rien. C'est
ainsi que tout derniirement, le village de Jeun.ou-ka,
pres de Ningpo, oi nous avons une chapelle, a &t6
complItement pilli. Sur mille foyers que compte le
bourg, il n'y en a guere qu'une trentaine qui n'aient
pas 6t6 brMlis par les brigands communistes. Et notre
chapelle fut totalement preservee.
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SYRIE
Lettre de M. AouN JEREMIE, prdtre de la Mission,
d M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tripoli de Syrie, le 6 juillet 1928.
MONSIEUR ET TRES IHONORE PERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Les successeurs de saint Vincent, a 1'exemple de
notre saint Fondateur, s'int6ressent aux missions. C'est
pourquoi je me fais un devoir, mon Tres Honor6 Pere,
de vous mettre au courant de nos missions de Tripoli
cette annie.
L'ete dernier, nous avons. prechi trois retraites
aux pr&tres maronites de l'archeveque de Tripoli,
Mgr Antoine Arida, cent trente pr&tres en tout.
Au mois de novembre, nous avons commence les
missions dans le district du Coura, . deux heures de
Tripoli. II y avait plus de quinze ans qu'on n'avait pas
donn6 la mission dans cette localiti. Pensez dans
quel 6tat nous avons trouv6 ces pauvres chr6tiens,
6parpills au milieu d'une populationr toute schismatique.
Les pretres grecs schismatiques ne disent la messe
que le dimanche et les fetes ch6mbes.. Point d'instruction, point de catdcbisme. Naturellement, leur
exemple doit influer sur les catholiques. Exempl/a
trahunt. De l, plusieurs de nos catholiques tombtrent
dans la paresse et l'insouciance de leurs devoirs religieux. Quelques-uns mwme allaient, ledimanche, dans
les 6glises des schisehatiques.
Douze villages dans ce district sont tous catho-

-757liques maronites. Aussi tous les habitants ont bien
profit6 de la mission. La oi il y avait encore du
travail dans les champs, on se levait deux heures
avant le jour, et, apres avoir assiste a la messe du
missionnaire et au sermon, qui finissait a la pointe du
jour, ils allaient a leurs travaux.
Le soir, au coucher du soleil, on commenýait le

troisieme exercice, c'est-a-dire : chapelet, priere du
soir, sermon et bin6diction. Le tout finissait A
deux heures de la nuit.
A midi, apres demi-heure de cat6chisme, on montre
les images, avec explication sur la religion. Cet exercice dure une heure. Le peuple s'intiresse beaucoup
& cet exercice, voyant les diff6rents personnages
et entendant Iexplication sur les commandements,
sur les sacrements, sur les fins dernieres, sur la
priere, etc. Dans plusieurs villages, les gens interrompaient leur travail pour assister a cet exercice de
midi, surtout les enfants et les personnes ag6es quine pouvaient pas venir la nuit a cause de l'obscurit6
et du mauvais temps.
La grande difficult6 pour nous 6tait de pouvoir
r6unir plusieurs families catholiques, dispers6es au
milieu des schismatiques et de trouver un endroit
convenable pour dire la messe et r6unir ces braves
gens.
Un jour, mon confrere avec le cuisinier sont alles
a la recherche de quelques-unes de ces families maronites dans un village schismatique. Au bout de
cinq heures, ilsetaient de retour, sans pouvoir trouver
un endroit pour s'installer. Ne pouvant pas abandonner ces catholiques, je me suis adress a&1'archevequ6, Mgr Antoine Arida, qui nous a envoy6 un de
ses secr6taires trzs pieix et tres zel 6 . Alors, tons
ensemble, par la pribre et la patience, nous avons pu
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dinicher toutes ces families, qui ont rempli leurs
devoirs religieux.
Dans un village, nous avons trouv6 un maitre
d'ecole excommuni ; il avait laiss- sa femme, I'accusant
d'adultere, et en avait kpousk une autre a l'Pglise
schismatique. Les schismatiques admettent l'annulation d'un mariage quand la femme est tombee dans
1'adultere et permettent un nouveau mariage.
Nous avons employe tons les moyens en notre
pouvoir pour renvoyer ce scandaleux et mettre en sa
place deux bons professeurs catholiques.
Vous dire, mon Tris Honor6 Phre, combien ces
bons chretiens etaient contents et heureux de la
mission, serait impossible. Ils ne faisaient que benir
Dieu de ses grices et remercier les missionnaires, qui
se donnent tant de peine pour le saint de leurs ames.
Leurs voisins, les grecs schismatiques, leur rp&etaient a satifte : <Que vous ates heoreux, vous catholiques! On vous envoie souvent des missionnaires pour
vous apprendre votre religion et recevoir les sacrements; tandis que, nous autres, nous sommes abandonns ; pas de pretres pour nous instruire; pas de
missionnaires pour nous precher et nous apprendre ce
qu'il faut pour sauver nos ames. n Les schismatiques

assistaient souvent aux exercices de la mission, mais,
6
ayant p6ch6 contre le Saint-Esprit, ils sont aveugl s
par l'orgueil et ils ne veulent pas connaitre leurs erreurs
et se convertir.
Prions le Seigneur d'ouvrir leurs yeux a la v6rit6.
Nous avons donn6 plus de seize missions cette annie.
Sur quatre mille personnes, a peine cinq on six ne se
sont pas approch6es des sacrements.
Dans un grand village, une femme n'a pas ioulu
faire sa mission pour ne pas se r&concilier avec sa
voisine. Un mois apres, elle est morte A l'improviste,
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sans sacrements. Et tout le monde a crit : VoilI le
Schitiment de Dieu pour quiconque ne veut pas obrir
aux missionnaires.
Partout, dans ces missions, on a impos la Medaille
et recu dans les archiconfrries du Saint-Rosaire et du
Scapulaire du Mont-Carmel presque tout le monde.
A la maison de Tripoli, tout va bien.
Je recommande, mon Tres Honore Pere, nos oeuvres
a vos prieres, et je demande votre benediction pour
nos missions et nos retraites eccl6siastiques. Je sais,
en 1'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculie
Mere,
Votre ob6issant et d6vou Als,
AoUN JEREMIE,
i. p. d. 1. m.
SCEUR MARIE ARABACH

Sceur Marie Arabach, originaire de Zouk-Mtkael,
fat reque a la Communant6 par ma seer Billy. Apres
son seminaire elle revint a Zouk le 24 avril 1884. Elle
n'ajamais quitt6 ce lieu et, durant les quarante-trois
antnes de sa vie religiease, elle ne cessa dese d6vouer
i sa maison (qui etait vraiment la sienne), aux pauvres,
aux femmes chritiennes et aux enfants de Marie.
Elle aimait et encourageait tout ce monde. Elle se
devoua sp6cialement durant la guerre 1914-1918 et
conserva A la maison et i la Communaut6 tout ce
qu'elles poss6daient. Elle sauva alors bon nombre de
families, qui, sans ses aumanes, seraient moites de'
faim. Elle a tcujours soign6 les enfants en essayant
de lear ameliorer le plus possible l'ordinaire du r6fectoire. Mais elle ne s',pargnait jamais, les jours de fete,
pour leur procurer de petits extra. Elle faisait de
boan giteaux et c'est dans 1'exercice de cette charit6
qu'elle trouva la mort.
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Le jeudi 14 juin, elle travailla jusqu'au soir pour
terminer les giteries habituelles de la fete du SacreCoeur. Elle se coucha tres fatiguke pour ne plus se
relever. Le vendredi 15, elle ne put communier ni
assister a l'acte de consecration que nous faisons ce
jour-l~, chaque annie. Elle m'en exprima le regret, me
disant: ( Voyez, le bon Dien me punit de mes lichetes.
Moi qui aime tant le Sacr6 Coeur de Jesus, je dois le
f&ter dans mon lit. ,
Le samedi, son mal prit des formes plus alarmantes; se sentant moins bien, elle me demanda ellememe les sacrements. Le dimanche matin, elle s'y
pr6para, demanda a se confesser et me dit : ( Je veux
faire une bonne confession et recevoir 1'ExtremeOnction maintenant, car, plus tard, qui sait si j'aurai
ma t&te! ) Elle requt done les sacrements, mais non la
communion, car elle avait de continuels vomissements.
Elle montra les plus beaux sentiments de pi6t6 et de
sainte conformiti a la volont6 divine, demandant
pardon a ses compagnes, renouvelant ses saints veux.
Elle offrit sa vie pour les membres des deux families
de saint Vincent. Depuis ce jour jusqu'A sa mort, qui
arriva le 21 juin, an moment oh sonnait l'Angelus de
midi,elle ne s'occupa plus des choses de la terre et ne
cessa de prier.
L'usage de ses facultes lui demeura jusqu'd la
dernimre minute. Elle me fit lire ses pribres pr6f6r&es
et me dit un jour : a Voyez-vous, ma sceur, je suis une
grande p6cheresse, j'ai et6 peu fiddle i ma rggle, mais
j'ai confiance dans les cinq plaies de Notre-Seigneur
et dans les m&rites de sa Passion, parce que, depuis
longtemps, je dis chaque jour le chapelet de la Misricorde et cette pribre. , (Et prenant son crucifix, qui
ne la quittait pas, elle se mit A r6citer avec ferveur):
i Pire Eternel, je vous offre les cinq plaies de Notre-

-
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Seigneur Jesus-Christ, son Coeur adorable, son Sang
pr6cieux : I° en expiation de tous mes pech6s et de
tous ceux du monde entier; 2* pour les p6ch6s des
pr&tres, des -pr6dicateurs, des membres de nos deux
families; 3° pour nos pauvres, nos enfants. w
Elle me dit: , Est-ce bien? , et comme je la tranquillisais, elle ajouta : a Vraiment, je craignais la mort,
mais je vous assure que maintenant je n'ai plus peur,
je ne sens rien et ii me semble qu'un autre va mourir
et non pas moi; mais j'ai peur du diable au dernier
moment; mettez-moi beaucoup d'eau benite; ne
m'abandonnez pas quand je serai a l'agonie; et puis,
apres ma mort, priez, priez beaucoup pour moi. ) Je le
lui promis, et notre bonne seur s'endormit vraiment

sans agonie ni grande douleur.
Beaucoup de regrets suivirent sa mort, et son enterSrement fut un vrai triomphe, r6alisant a la lettre la
promesse de saint Vincent : ( Celui qui a aimb les
pauvres verra sans effroi le moment de la mort ), et
celles-ci : a Heureux les justes qui meurent dans le
Seigneur .- , u Celui qui a vecu cach6 sera exalt6 au
dernier jour. u
C'itait une ASe simple. Elle vicut pour Dieu et les
pauvres, sans s'attacher a la terre, qu'elle quitta sans
le moindre regret. La preuve en est qu'elle me dit :
a Ne priez pas pour ma guerison, je ne veux pasgutrir et ne desire qu'une bonne mort. ,

AFRIQUE
CONGO
Lettre de M. DEKEMPENEER, ptityr de la Mission,
a M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Bikoro, le I5 mai L928.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkBE,
Votre bixndiction, s'it vous plait I
Je suis beureux de saisir l'occasion que me prisente

votre fete pour vous montrer, une fois de plus, que
les sentiments de piet6 filiale a l'endroit du successeur
de saint Vincent ne s'6vaporent pas mmne g la chaude
temperature de l'Afrique centrale et que les fetes de
famille ne sont pas oubli6es dans notre lointain
Congo. Permettez-moi done, tout d'abord, Monsieur
et Tris Honor6 Phre, de vous presenter les voeux et
les souhaits de bonne et heureuse fete de notre petite
famille; permettez-moi aussi de voas assurer que nos
prieres monteront plus ferventes que d'habitude vers
Dieu, le 4 juin, lui demandant de vous benir et dans

votre personne et dans les ceuvres de nos deux
families, dont vous avez la responsabilit6 et.dont la
prosperit& fait votre bonheur. A ces voeux je joins
l'assurance que tons nous ferons toujours tout ce qui
depend de nous pour que notre petite maison vous
apporte une part de plus en plus grande de consola-
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tion. Puissent les quelques nouvelles que je me
permets de vous en donner aujourd'hui rialiser d&jA
quelque peu cette promesse.
-Le renfort que vous avez bien voulu nous envoyer
en novembre dernier nous a permis de mettre a ex&cution un projet que nous avions forme dts le commencement : la fondation d'un poste sur le fleuve du
Congo lui-meme. Nous tenions a cette fondation
d'Irebu, parce que ce poste nous permet d'6vang&liser plus facilement les zoo kilometres de rives dont
nous avons la charge. Dis que les nouvelles recrues
out eu une coqnaissance suffisante de l'idiome le plus
ripandu, ce qui n'a pas tard6, puisque trois semaines
apris leur arrivie ces Messieurs itaient a meme de
confesser en lingala, nous nous sommes scindes en
deux groupes : MM. Esser et Linclau sont partis pour
Irebu et nous sommes restes quatre a Bikoro.
Irebu, je I'ai dit, est an poste d'une certaine importance. Situ6 sur le fleuve, juste en face de 1'Ubanghi,
a trois heures de pirogue de la Mission de Saint-Louis
de Linraga, Irebu est un centre militaire d'instruction
et le camp seul compte de quinze a dix-huit cents
Ames. Parmi les soldats, un bon nombre sont chritiens
et beaucoup veulent le devenir. De plus, il y a d'assez
nombreux villages dans les environs. Avec 1'Yvangelisation des quelques groupements situes sur le fleuve,
cela fait, pour nos confreres, ample matiere & travail.
C'est 1I que nous nous serions installis tout d'abord,
si nous n'avions 4t& attir6s par la situation plus
<centrale par rapport i notre Mission de Bikoro.

Ces Messieurs ant fort bien travaill : ils ont, tout
d'abord, remis en 6tat la petite residence, h&ritage
des Peres de Scheut; elle est maintenant presque
coquette; mais ils oat surtout travaill6 la population;
et le bon Dieu a b6ni leurs efforts, puisque, le samedi
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de la Semaine sainte, ils ont pu conferer le bapt6me
A une centaine de cat&chumenes fort bien disposes.
Sans doute, ce n'est pas exclusivement le fruit de leur
travail; d'autres ont seme et ils ont rcolt6; mais ils
ont eti les instruments dont Dieu s'est servi pour
achever cette oeuvre de sanctification qui, sans notre
venue, aurait attendu des ann6es peut-&tre encore son
achevement. Irebu n'est pas une maison nouvelle, c'est
un simple poste, oh les confreres iront travailler a
tour de r61e, jusqu'a ce que les supirieurs en aieat
decid6 autrement. M. Linclau vient de nous revenir
hier; et M. Sieben, qui fait actuellement une grande
tournke an fond du lac, ou doit s'ouvrir, d&s que nous
le pourrons, notre troisieme residence, ira le remplacer pour quelques mois.
A Bikoro, la vie est normale et les oeuvres se d6veloppent. Je viens d'obtenir un terrain qui double notre
premiere concession, ou nous commencions A nous
sentir A l'etroit, et cela va nous permettre de bitir,
dans de meilleures conditions, notre &cole et I'6glise,
qui se trouvent encore toutes deux au village, a dix
minutes de la Mission. Cela va me permettre 6galement d'installer largement les sceurs que l'on nous
promet pour on avenir que j'espire ne pas etre lointain.
Nous avons eu igalement de nouvelles recrues pour
P&quei; une quarantaine de cat&chumbnes ent requ le
bapteme et ils n'6taient pas encore partis que leurs
places etaient deja prises par d'autres, qui recevront
la meme grace, soit A l'Assomption, soit A Noel,
suivant leur degr6 d'instruction et la duree du stage
qu'ils ont d6ja du faire anterieurement dans les
villages aupres des cat6chistes.
Puissent ces quelques nouvelles, Monsieur et Trbs
Honor6 Pere, rejouir votre coeur paternel en lui
montrant que la derniere venue parmi les fondations
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de la Compagnie essaie de marcher sur les traces de
ses devancieres. BWnissez-la, ainsi que ceux qui s'y
devouent et particulibrement celui qui demeure en
Jesus et Marie Immaculde, Monsieur et Tres Honork
Pere, votre fils soumis et divou6,

F1lix DEKEMPENEER,
i. s. c. m.

ABYSSINIE

Leltre de la SCEUR CHEVIGNARD, File de la Chaaiti,

a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Addis-Ab6ba, ix mai 1928.

MON TRkS HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous pla!tt
Les compagnes se joignent a moi pour vous offrir
nos meilleurs vceux de fete et vous assurer que nous
demanderons au diyin Maitre, par I'intercession de
votre saint Patron, qu'il ripande sur vous ses plus
abondantes bdnedictions et vous accorde tout ce que
vous pouvez desirer.
Notre maison avance tout doucement; I'entrepreneur devait avoir termine pour P&ques, l'eau a manque, ce qui a mis du retard ; pour la fin du mois de
mai, nous pourrons emmanager dans deux chambres
et la cuisine, car il serait impossible de passer la saison des pluies dans nos buttes; on finira ensuite notre
habitation et on commencera les deux bitiments pour

les classes et le dortoir des internes. Le tout ne sera
guire acheve avant la fin de l'ann6e.
En attendant, le dispensaire, que je fais devant la
porte, sous le toit qui avance, a toujours des clients,
de vingt-cinq a trente par jour. Quelques enfants
viennent, I'apres-midi, pour apprendre -us peu de
lecture, d'6criture et de couture; l'installation est tres
primitive; le local est un tout petit abri adosse a la
hutte en feuillage et reconvert de tole; une chaise

pour la sceur et les enfants assises sur ane natte; quand
nous serons chez nous, les enfants viendront.
Nous 6tudions la langue, qui est plut6t difficile
pour les Europ6ens, mais qui nous est nicessaire pour
nous mettre en contact avec les pauvres gens qui nous
entourent. Nous enseignerons, toutefois, le francais
dans nos classes.
Ces messieurs s'occupent de la construction de notre
maison avec un interet paternel; nos buttes avaient
6t6 amenagees et meubl6es par eux, sommairement
sans doute, mais rien d'indispensable ne manquait.
M. Granier a i'exp6rience du pays et des gens; pour
nous, c'est pr6cieux et nous recourons toujours

a lui

avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Veuillez, mon Tres Honord Pere, benir vos quatre
filles abyssines, afin qu'elles fassent 'ceuvre du divin
Maitre dans cette portion de son champ qui leur est
xonfite.

J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Phre, votre
trbs humble et ob6issante fille,
Sceut CHEVIGNARD,
i. f. d. 1. c. s. d p. m.
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Lettre de M. CANITROT, pritre de la Mission,
t& M. LE SUPERIEUR GEtNRAL
Fort-Dauphin, 22 fMviier g128.

MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,
Votre binidiction f'il vous plait /
Mgr Crouzet a &t6 promu chevalier de la-L6gion
d'honneur. Vous avez et6 le premier a le fliciter de
cette distinction nationale. Ce n'est done point pour
vous annoncer cette nouvelle, dj8i vieille, que je vous
adresse ces lignes, mais pour vous dire notre joie et
celle de toute File; oui, de f'ile enti&re, car de toutes
les parties de Madagascar, des t6l6grammes, des
cartes, des lettres ont afflu~, redisant unanimement le
plaisir que cette nomination avait caus6 a tous ceux
qui connaissent Mgr CrouzetJe n'ecris guere, vous le savez! Toutefois, depuis
septembre dernier, je me promettais de vous transmettre les paroles tres flatteuses que le gouverneur
general, M. Olivier, avait prononc6es lors de sa.
tournre dans le sud de I'tle. Le samedi 3 septembre
1927, lendemain de son arriv6e, la cit6 de Fort-Dau-

phin avait offert A M. Olivier un vin d'honneur dans
la vaste salle de l'6cole officielle, que I'on inaugurait.
La fanfare de la Mission rendit les honneurs, et elle
les rendit fort bien!
Mgr Crouzet, excus6 par son grand Age, n'assistait
pas A cette reunion, o6 tous les Europbens, crioles,
Amiricains, Chinois, etc., se trouvaient pour sou haiter
ia bienvenue au chef de 'ile.
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Dans son discours, apras avoir expos6, en un vif
raccourci, I'historique de la penetration francaise dans
l'Anosy au dix-septiime siecle, M. Olivier, abordant
brusquement le dix-neuvieme, s'exprima en ces
D
Dans cette 6poque, un homme, que son
termes :
grand age emp6che d'etre, ce soir, au milieu de nous,
un homme personnifie 1'effort de .notre pays. Cet
homme, Mgr Crouzet, a quelque confession que I'on
appartienne, possede ici le respect et I'attachement de
tons. Dans sa longue existence, dans les pays les plus
lointains et.les plus desherites, ii a seme, avec la force
apaisante des virit6s 6ternelles, les idkes aussi de
civilisation, de-courtoisie, de fraternitd, de solidaritA que la France conserve et rdpand dans le monde.
Je tiens A dire ici - et S'adressant & nous qui itions
assis en face - (et.je vous prie de lui en apporter le
t6moignage), les sentiments de respect et de gratitude
que, Francais, j'6prouve pour lui. a
Ces paroles, dites avec force, en une telle circonstance, a la face de tous, et surtout & l'exclusion de
tous autres compliments, 6murent I'assistance par la
soudaine brievet6 de l'6loge et le m6rite subitement
apparu de 1'homme qu'elles exaltaient. Les applaudissement crkpiterent.
Pendant son court s6jour, a plusieurs reprises,
devant des personnes diffFrentes, le gouverneur gnidral marqua sa satisfaction de la . maniere ) aimable
de la Mission; il timoigna avec beaucoup de gout et
d'1-propos sa surprise d'entendre & Fort-pauphin, a
-'extr6mitk sud de I'lle, une fanfare si agrbable, si bien
que tous les amis nous dirent : a Cette fdis, c'est la.
:
croix Enfin!
Enfin! Eh! oui, mon Pere.
En 1905, le gouverneur par interim, M. Lepreux,
disait & Mgr Crouzet : a Demain on apr s-demain, je

-- 769 vous remets moi-m6me la croix; le g6neral doit me
l'envoyer.
.

Quatre ans auparavant, en effet, le general Gallieni
avait ecrit, A la date du 13 aofit 19or, au ministre des
Colonies : " Passant i Fort-Dauphin pour la troisieme
fois, je viens d'y avoir, par roes constatations memes,Ia
confirmation des services rendus, depuis plus de
quatre ans, par la mission lazariste.
a Les rapports, dont copie est ci-jointe, de M. le
commandant superieur du Sud et de MM. les capitaines Brulard et D6trie, qui se sont succ6d6 dans le
commandement du cercle de Fort-Dauphin, exposent
les efforts accomplis, les r6sultats obtenus par la
Mission, sons la direction de Mgr Crouzet, vicaire
apostolique de Madagascar sud.
« M. le colonel Lyautey propose ce prelat pour la
Legion d'honneur et il ajoute que nulle croix ne sera
plus m6ritee. Je m'associe entierement a cette proposition.
« Je vous soumets la proposition formulee en faveur
de Mgr Crouzet, en toute confiance dans I'accueil
qu'elle rencontrera aupres de vous, persuade que le
gouvernement sera heureux de t6moigner la reconnaissance de la Republique pour let services d6sintiresses rendus A la cause de la civilisation, ktroitement unie a celle de la France, a Madagascar.
u Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'hommage
de mon respectueux dovouement.
( Signi: GALLIENI. »
Apr-s Gallieni et Lyautey, nombre d'administrateurs, en-particulier, MM. Bereni, Besson, Fren6e,
dernandereat, en vain, la meme faveur.
En octobre 1925, Mgr de Beaumont, 6veque de la
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RSunion, arriva i Tamatave, monta A Tananarive et, a
son retour, me disait joyeuo: a Savez-vous, Pere, que
Mgr Crouzet va etre decorV? M. Olivier a dit & Mgr de
Saune, en ma presence, que Mgr Crouzet itait-l'bomme
qui, i Madagascar, r&unissait le plus de m&rites. *
Mgr de Beaumont fut dcor FI'an passe. Mgr Crouzet
attendit. Attendre est une attitude fort aisee quand
on n'espere rien.
La nomination inespirbe, inattendue, arriva le
27 janvier, i deux beures et demie. J'allais partir en Androy, sur Behara et Ambovomb6. Comme je bouclaisles
guetres, Monseigneur vint lafen&tre, le pas alourdi:
-t Dites! 11 m'en arrive une! » Je le regardai; son
~( ne va pas? lui dis-je. i Tenet,
visage avait pali. Ca
lisez sa ),et il me tend le papier jaune des tbl6grammes
officiels.
Le sourcil fronce, craignant une mauvaise nouvelle,
je lus :
a Heureux vous annoncer avez 6t6 nomm6, sur ma
proposition, chevalier LAgion d'honneur. Veuillez
accepter mes plus chaleureuses felicitations pour
cette distinction si noblement gagnae et qui recompense les inappriciables services que vousavez rendus
en Orient et i Madagascar, au cours de votre longue
et admirable carri:re, a la cause fxanjaise et i la civilisation. - OLIVIER. n
tc Je ne m'attendais pas i celle-li, conclut
Mgr Crouzet. Vous partez bientot? - Tout de suite,
mais pas avant d'avoir t6elgraphi6 cette joie aux chers
-confreres qui peinent au loin. ,
Et c'est ainsi, mon Pere, que nous.refilmes la nou-

velle.
Monseigneur

-tait d6j&, depuis'Damas, officier

j'Acad6mie. Le voici chevalier de la Legion d'hon-
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neur. ti II n'y a rien de change ,,,
dit-il. Et qa se voit.
Quand la croix arrivera, Monseigneur la mettra...
pour Ia photographie... et pour recevoir M. Olivier,
si notre gouverneur genaral revient, un jour, A FortDauphin, comme il avait 6pingli - pour une fois! en septembre dernier, les palmes acadpmiques.
Dans l'apres-midi de ce vendredi 27, en roulant
vers Behara, qui est la-bas, a 75 kilometres, enfonc6
dans un four, barbel de raquettes imp6netrables, je
songeais aux vieux compagnons de Mgr Crouzet, &
ceux d'Abyssinie si lointains, a ceux surtout de Madagascar que j'ai connus : les Chaumeil, Coindard, Vervault, Praneuf, Hiard,-Dinka, Pi6tros, Mgr Lasne...,
qui soot partis devant, eux qui avaient support le
poids du jour, eux-qui auraient si bien compris, si
fortement senti. Comme ils auraient 6t6 contents
d'associer leuar Amae A la joie commune !
De toutes les lettres-de f6licitations que Mgr Cronzet a regues, voici celle que Mgr de Saune lui adressait
la semaine derniere :
" Enfin, la croix est arrivie ! Je vous felicite! Mais
avant de vous feliciter vous-mme, je f6licite ceux qui
ont travaill6 & vous faire donner cette croix. Ces
gens-la savent discerner le m6rite.
c Avant de vous f£liciter vous-meme, je ielicite vos
SPres et surtout vos chr6tiens qui doivent etre dans la

joie.
« Je felicite tous les chretiens de Madagascar et
en particulier lePrs Vicaires apostoliques.
c L'honneur.qui vous est fait, cher Monseigneur,

cciabousse tout Madagascar catholique, rejaillit sur
les fideles et les pasteurs. Parmi les d6cores, il y en
a beaucoup qui n'ont pas fait la centieme partie de ce
que vous avez fait. Et vous n'avez pas travaill
vous, mais pour les autres.

pour
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a S'il y a des gens dignes d'etre honor6s en ce
monde, pour la dignit6 et l'utilit6 de leur vie, pour le
bien qu'ils out r6pandu autour d'eux,vous &tesbien du
nombre.
a Les Peres que j'ai autour de moi s'unissent a moi
pour vous dire combien ils sont heureux et fiers de
votre d6coration.
, Adieu, cher Monseigneur. u
-8 janvier 1928.

Comme l'on sent, dans ces paroles d'ami, I'Ame droite
de Mgr de Saune!
N'ajoutons rien &tant de sincerit6 et d'affection.

Ce matin, Monseigneur a b6ni et impos6 les cendres
sur le front de cinq cents fideles. Memento, komo quia
pulvis es... Si I'homme est poussiere, que sont les
dicorations humaines? Elles valent un sourire. Monseigneur sourit. Vous connaissez sa bonne humeur.
Les ans ne 1'ont pas affaiblie; ils l'ont encore adoucie.
Vous 6tiez fait pour la , Croix », Monseigneur; votre
nom l'affirme ; vos armoiries - une croix ancr6e - le

proclament; la croix de votre jubili - une croix de
12 metres, qui domine la rade de Fort-Dauphin l'annonce a tous les passants; Spes unica est votre
devise. La croix, vous 1'attendiez depuis toujours,
mais cette croix, si longtemps attendue, c'est I'autre,
celle qui sauve, la vraie, la lumineuse, I'6ternelle;
vous l'attendrez encore, le 28 octobre de cette annie,
jour ou nous f&terons avec vous sur terre, vos 80 ans
d'age, vos 6o ans de vocation, etvos 40 ans d'episcopat.

Je suis, Monsieur et Tris Honor6 Pere, en l'amour
de Notre-Seigneur et de Marie Immaculee,
Votre tres humble,
E. CANITROT,
i. p. d. 1. m.

AMERIQUE
CHILI
Leftre de M. tMILE CARACUEL, pritre de la Mission,
M. SUPERIEUR GENERAL

a

Valparaiso, le 2 juillet 1928.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE
Voire biadiction,s'il vous lait!
Je suis heuremux de vous communiquer le ricit des
lites qui oat ea lieu en-notre paroisse de Playa Ancha,
& I'occasion des noces d'or sacerdotales de notre
-.vnr6 et cher supbrieur M. Marino.
La belle note de la redaction des Arnalesdu premier
namnro de cette annee 1928 invite les differentes provinces a vivre de la vie de famille par la communication des joies a partager. C'est notre cas.
Pour rendre graces a Dieu d'etre arrive &ce glorieux
anniversaire, le o juin, M. le superieur chantait solennllement la messe, accompagne de M. Felhoen,
superieur de la maison de Santiago et de M. Pionetti,
supirieur de la maison de Nunoa, et assist4 de M. le Visiteur, qui ont bien voulu prendre part a cette belle
fete de famille.
L'6glise 4tait bien ornie et illumin6e, mais devenait
trop 6troite pour contenir les nombreux fideles, qui
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luttaient pour assister a la messe solennelle, a l'inauguration d'un artistique autel en marbre, dedi6 a sainte

Therese de 1'Enfant Jesus, au Te Deum d'actions de
graces et a la ben6diction papale, -dont I'autorisation
venait d'arriver de Rome.
Aprts la messe, la foule, remplie de joie et d'enthousiasme, envahit la sacristie et la maison paroissiale pour embrasser le v6nbr6 cure et lui presenter ses
felicitations. C'6tait un spectacle vraiment emouvant.
Les Filles de la Charit6, qui 6taient venues la veille
presenter leurs hommages a M. le snperieur, assistaient
nombreuses a la solennite de l'6glist.
A midi, grande 6tait notre joie de voir notre superieur entour6 du clerg, de la ville, qui, avec
Mgr 1'6veque du diocese, 6tait venu prendre place
a notre table. Au moment opportun, M. le Visiteur
prit la parole, et, en termes dblicats et pleins d'amour
pour saint Vincent, offrit a M. Marino les felicitations

de la province et remercia Monseigneur et le clerg6
de leur bienveillance a partager la joie de la famille
de saint Vincent.
Les dames de la Conference de Saint-Vincent etablie A la paroisse, anim6es de 1'esprit de charit, du
saint,. oat voula associer- les pauvres a cette fete
intime, et pour rejouir le cceur du Pare protecteur et
du fls curj, elles ont reuni A l'gglise, pour assister a
la sainte messe, une centaine de pauvres; elles letr ont
donn6 an grand exemple de pie6t en recevant la
saints Communion; ensuite elles leur ont servi tn bon
d6jeuner et distribu6 entre eux la belle somme de
i 0oo francs.

Le 16 du mois, M. Marino 6tait invite A ane grande
assembl6e en son honneur dans un theatre de la localite, orna avec goat; de nombreuses families le remplissaient entihrement.
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M. Fernandois, aum6nier naval et notre paroissien,
prononwa un tres beau discours, plein d'esprit, d'A
propos et d'amiti6, pr6senta a M. le cure les felicitations de la paroasse et loua l'ceuvre de la Congr6gation
et le talent artistique de M. Marino, qui, dit-il, a fait
de l'gglise un bijou par sa belle d6coration.
D'autres maagofiques discours ont eti pronoaces
Way les prieidents des Conferences de Saint-Vincent
de-Paul, d4e q4aesieurs et des dames, par la prisidente
catholique et par le prdsident des
44 1. JAqe4es C
Socidtis oqvrikrq* catholiques de la paroisse. A la fin,
M, Marinq prit la parole et, en termes heareux,
reercia tout Ie amode d'une si belle manifestation de
foi et d'adh6.sion as cur6 et a la Congr4gation, qui
rijp4issait profoondiment sQn coeur de pasteur.
aUe des plus tendres et sympathiques manifestations de pi6t.filiale a W6tdonnee, le dimanche 17, par
qs enfantg 4des, eoles.
Les sociiets ouyxrines catholiquis de la paroisse
qrenti• delicatesse d'offiir i M. le cur6 une artistique
plaqu# en or comme souvenir de leur respectueuse
vriratioi.
Enfia, les Messieurs qui composent l'elite de la
paroisse lui oat offert un diner, manifestant en cette
-w-casiin leurs sentiments d'amitib envers le cur4 et la
Congregation.
doute pas, Monsieur et Tres Honorh Phre,
Jore
*q9~ces ligncs ne donnent on moment de jqie a votre
<wwr paternel.
Daiguez. bnir votre trzs humble et obeissant serviteur.
tmile CARLACVEL,
i p, c. m.
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PARAGUAY

FETES DES BIENHEUREUX MARTYRS A ASSOMPTION

DE PARAGUAY
Les dimanches 4 et I septembre, les ils et les
filles de saint Vincent, en residence A Assomption da
Paraguay, fethrent de leur mieux leurs frires en religion, les martyrs Abba Ghibrk Michael, Louis-Joseph
Francois et Jean-Henri Gruyer. Les etablissements
des Lazaristes et des Filles de la Charite ne disposant
ici que de chapelles bien minuscules pour la circonstance, le digne cure de la cathedrale, le R. P. A. Mena
offrit gracieusement son 6glise, oi les diverses ceremonies se d6roulrent avec ampleur el un succes vraiment exceptionnel.
Car il y a de I'enthousiasme a Assomption d&s qu'il
faut servir une boine cause, on faire une manifestation
religieuse. Et cette fois, il s'agissait de chanter la
gloire de trois nouveaux bienheureux qui appartiennent
A une Communaut6 envers laquelle les Paraguayens
professent une sympathie profonde et une respect ueuse
gratitude. C'est pourquoi rien ne fit defaut dans cette
fete de deux jours : ni les artistiques decors, ni le
diploiement majestueux des c6remonies liturgiques,
ni les magnifiques discours, ni les flots d'harmonie,
ni les imposants auditoires, et ceux qui furent les
heureux t6moins de nos fetes ont pu dire en toute
veritb qu'ailleurs on pourra faire aussi bien, mais non
Spas mieux.
La cathedrale avait non seulement rev6tu, pour cette
solenniti, sa parure des grands jours, mais elle I'avait
embellie et illumin&e d'une maniere tout itiattendue.
Pour la premiere fois, en effet, de la voite de la cathe-
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drale des draperies rouges tres amples tombaient en
forme de domes somptueux et etendaient leurs larges
ailes vers les nefs. De gracieuses corbeilles de fleurs,
igalement rouges, placies entre chaque pilier, attiraient tous les regards, et les piliers eux-memes disparaissaient sous les draperies de merse couleur, draperies ornbes d'etoiles d'or et de palmes avec l'ucusson
des nouveaux bienheureux.
La decoration du maitre-autel etait marquie au coin
du meilleur goat artistique et religieux. Et c'est dans
une gloire 6tincelante de mille feux, vrai ruissellement
de lumiere, que se detachait, au-dessus de l'autel, le
tableau, ou plut6t 1'ensemble de trois tableaux, representant saint Vincent avec le geste paternel de recevoir, a droite, Abba Ghebrk Michael expirant au pied
d'un arbre, et, A gauche, les martyrs de la R6volution
sur le point de mourir dans une rue de Paris.
Bien que Amiricains du Sud, nous sommes d'accord
en celaavec les Amiricains du Nord, que time is money,
le temps est une monnaie precieuse, et ainsi la ville
d'Assomption cilbra les martyrs lazaristes sans
perdre un seul jour de travail.
Le dimanche 4 septembre, fut reserve au sympathique martyr kthiopien. A huit heures, S. G. Mgr
l'eveque Symphorien Bogarin daigna cklbrer la
grand'messe pontificale. Les l66ves du s6minaire, se
rappelant que leurs ven6rbs professeurs ont, par tradition de famille, un goat marqu, pour la liturgie et
les chants liturgiques, firent honneur aux lemons de
leurs maitres, faisant du chceur de la cathidrale comme
une copie de celui de Saint-Lazare, cependant que la
Scola cantorum interpritait la messe Viclimae paschali
laudes, de Reigeissen, avec accompagnement d'orchestre, messe judicieusement choisie et superbement
ex6cutee.
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A cinq heures et demie. le R. P. EZZurbitu, de la
Compagnie de Jesus, occupa la chaire sacr=e. L'61oquent orateur produisit une impression aussi agr6able
que ficonde sur tons les auditears, emus et charmis
de ces belles pages d'histoire et d'encouragement. Le
panbgyriqne fut suivi du Saint du saint Sacrement et
du Te Deum, oa la musique classique altenait avec la
musique moderne, mais toujours religiense, et avec
accompagnement d'orgue et d'orchestre au grand
complet.
Les Pr&tres de la Mission pouvaient etre satisfaits
de la journie, l'impression gn6rale ayant t&6 exceLlente, impression que rsumait fort bien une religieuse
Th6r6sienne, disant, an sortirde la catb*drale : c J'ai
v&co un moment du Ciel. n
Le dimanche z septembre fut consacr6 aux deux
martyrs de la R6volution franraise : Louis-Joseph
Francois et Jean-Henri Gruyer. Graces a Dien, ce
deuxieme jour de fete ne fat pas infrieur au premier.
Programme de la matinee. - A sept heures, messe
de communion g6enrale et premiere communion des
leves du Collbge c~la Providence ), dirige avec distinction par les Filles de la Charite. Toujours bon et
d'une indulgence exceptionnele a I'egard des deux
families de saint Vincent, Mgr I'evique voulut bien
c0lebrer encore cette messe, qui offrit le consolant
spectacle d'une foi ardente et d'un amour intense a
J6sus-Hostie. Sans avoir Ie monopole des preparations
achevees et minutienses, les Sceurs de Charit6 donnent
cependant I'impression d'ane riussite plus qu'ordinaire dans ce genre de c6remonies. Chants, mouvements d'ensemble, mouvements individuels, rien ne
laissait k d6sirer.
A dix heures, Mgr Hermeingilde Rosa, vicaire
g6n.ral, chanta la messe des bienheureux avec assis-
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tance au tr6ae de S G. Mgr 1'eveque. La musique de
Oscar Van Durme, Mania reginacordism, avec accompagnement d'orchestre, fat d'un effet saisissant. La
(t Scola n du s6minaire se rv6la comme pouvant rivaliser avec n'importe quelle maitrise ou orph6on de la

capitale.
Le soir, bien avant I'bhere fix6e pour la cer6monie,
les vastes nefs de la cathidrale 6taient remplies par
une fouled6sireuse d'entendrel'6loge des bienheurewx,
6loge qmi fnt confih an R. P. J. Moustrou, de la

Soci6t6 des Pares du Sacre-Coeur de Btbarram.GrIce
i une connaissaace approfoadie de I'histoire de
l'6poque, le zel6 pr6dicateur nous fit revivre ces jours
sonbres et cruels de la Revolution, mais aussi illumin6s,
par des rayons de saintet6 et d'h6roisme.
Apres le panegyrique, Salut du saint Sacrement et
Te Deum. Avec une bont6 et une condescendance sans.
pareilles, Mgr l'eveque voulut presider la cl6ture de cesbelles solennitbs. La benediction termin6e, les accents
d'une cantate de circonstance s'elancrett' sous les
vouites de la cath6drale, majestueux et fiers, d'un.
heureux et puissant effet. Et les &chos de I'antique
sanctuaire s'apaiserent dans un dernier et triomphal
Hosanna.

II va de soi que les Filles de la Charit6,.qui, avec
an d6vouement admirable, desservent I'Hopital civil
et qui dirigent, avec competence et succes, 1'Asile
national et le collge <(la Providence ,, prirent une

part active et spontan6e a ces fetes brillantes. Lgalement, les Seurs Th6resiennes s'associbrent nombreuses
k ces joies spiritueles.
Ces f&tes eurent, en outre, l'avantage de resserrer
encore plus les liens qui unissent aux Pretres de la
Mission le clerg6 siculier et r6gulier : Franciscains,
J6suites, Salsiens et Pares du Sacr&-Cceur de Bkthar-
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ram. Ceux-ci principalement, avec une bontyvraiment
fraternelle, prkterent aux Lazaristes leur concours
intelligent et divou6, surtout pour l'execution du
chant.
'Voila, en raccourci, un aperju de ces solennites
inoubliables. Ce qui n'est point apparu aux yeux, c'est
la sinc&rite des hommages silencieux, c'est la ferveur
des priires muettes. Ce qui ne se montrera que plus
tard, ce sont les fruits de charit6 sainte qui vont murir
dans les ames par l'intercession des bienheureux; c'est
la forte inergie de la foi que tous les assistants auront
puis&e dans 1'exemple de ces martyrs r6cemment
b6atifids.
UN TI~ OIN.
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Bulletin de l'Archiconfrrie de la Sainte-Agonie. Jesus devant Caipke, par E. Neveut.
Mai-juin 1928.-

La fete de la Sainte-Agonie a Maszmet. - L'image de
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Le Misioni Estere Vincenziane. - i" mai igaS. Lettre de A. Moreli, missionnaire a Changtingfa. L'arrivie en, Chine de deux .nouveaux missionnaires italiens, par saur Azzerboni. - En route pour le Congo
(suite), par J. Esser. - Usages et couiumes des Bara,
par A. Fresnel.
r juin. - Dieu ne paye pas le samedi. - A travers
les craintes et les espirances, par G. Mignani. - Pour
la uouvelle maison de le Sainte-Enfance de Ling-Kiang.
- Prispar des brigands, par J.-M. Rouchon. - Lettres
*idifiantesde M. Canduglia it sa seur (suite).
I"' juillet. - Continuels brigandages an Kian. Lettres edifiantes de M. Canduglia a sa saeur (suite). M. Jacques Chiapetto. - Vie missionnaire el superstitons paiexmes, par soeur Grifanti. - La perle noire des:
Cyclades, par G. Badetti.
Anales de la Aongregacion de la Mission y de as.
Hijas de la Caridad. - 1" juin 1928. - Missions donsies par les missionnairesde Madrid, Teruel, Badajos,.
Grenade, La Iglesuela, Avila. - Le muske de geologie
de Villafranca dd Bierso, par B. Molina. - Une discussion littbraire an collge de B.rgos, par E. Albiol. Les Filles de la CharitW an Ferrol. - Les travaux des
. missionnaires de Las R2eoyas. - Les saurs Fjsafose
Garzardn, Franfoise -Hendndez et Isabelle Nufes. Notes biagrapfiquessur les aaciens coanfres <espaguRals
par B. Paradela. - NouveZffs de la Mission des hIdes.
' *" juillet. L Le cen~tjelire de la maison de Madrid
-

(lettre de M. Atienza). - -La premiere maison de la
Congrigationde la Mission A Madrid, par B. Paradela. -

Une grande mission & Melilla, par M. Bravo.

Gtrmaaor. - Avsitmai-juin 1928. - Couvre des
S xercises paroissiaux, par F. Barriach. - Une mission
Vilanova de la Sol. - Lettre de F. Amengual, mais-
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sionnaire du Honduras. - L'iglise paroissiale de Sax
Miguel,de Miraflores. - Us nouveax saxctuaire A Acobawba. - Les auvres & Tarma, Acobam(a et Palcamayo. - Lettre de G. M. Coca, missionnaire a Nazca.
Le Bulletin catholique de Pkin. - Avril 1928. Cinquantaine de fsjour du fWrte Maes en CAine.
Mai. - La situation dans le Kiangsi, par M. Russo.
Le Petit Messager de Ningpo. - Mars-avril 1928. Notice sur M. Protais Montagneux (suite). - Visite
pastorale e Chu-san, par B. Dontan. - Le second anniversaire de la mort de Mgr Reynaud & Ningpo.
Mai. - Notice sur M. ProtaisMontagneux (suite). In periculis latronum.
Juin. - De la Revue a Les Dossiers Synodaux ,. Notice sur M. Protais Montagneux (suite).
La Mission de P6king. - Deux nouveaux colleges A
Piking. - Le Martyrologe de la Ckine.
LIVRES
SAN VICENTE DE PAUL. Correspondencia, Conferencias, Documentos. Paris, 95, rue de Sevres. In-8.
Tomo IX (xxxn- 7 19 p.) et tomo X (N40 p.).
C'est pour repondre k de lgitimes disirs venus d'Espagne que let
conferences de saint Vincent aux Filles de la CharitY, telles qu'elles
sont publi(es dansa l rtcente collection en quatorse volumes, ont t61
traduites en espagnol. Les conf6rencea aux missionnaires suivront
Missionnaires et Filles de la Chariti sont trks nombreux en Espagne
et dans les pays de langue espagnole; ils auront ainsi sons les yeux,
expos6e en leur langue, la doctrine spirituelle du saint foadateur dans
toute sa puret6 et pourront sen p0netrer plus ais6ment.

La librairie-Paillard, d'Abbeville, a edit&, pour la
propagande, un certain nombre de brochures illustries
in-16, de 32 pages, qui int6ressent les enfants de saint
Vincent. Signalons ici celles qui ont iti traduites en
langues 6trangeres.
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En anglais :
1he Miraculous Medal.
Scapular Passion.
Life of Blessed FrancisRegis Clet.
En espagnol :
La Madalla Milagrosa.
Vida del Bealo Francisco Regis Clet.
Vida admirable de la Beata Luisa de Marillac .
Vida admirable del Beato J.-G. Perboyre.
Vida admirable de San Vicente de Paul.
Vida ilustrada de Juan Le Vacher.
En portugais :
A Medalha Milagrosa.
Vida da Benaventurada Luisa de Marillac.
En flamand:
-

De Wonderdadige Medaille .
Leven der Gelukralige Louisa de Maillac .
WonderbaarLeven Vanden R. Vincentius de Paule.
En hollandais:
De Wonderdadige Medalie.
Leven vanden Geluksaligen F. R. Clet.
En italien :
La Medaglia Miracolosa*.
Admirabile Vita del Beato J.G. Perboyre*.
Vita della Beata Luisa di Marillac*.
Vita di San Vincenso de Paoli*.
Les ouvrages marquka d'un asterisque se vendent sculement en gros

( ooo exemplaires an minimum), au prix de 375 frncs le mille; les

autrcs se vendent au detail (o fr. So Iexemplaire), avec remises importantts sur quantit6s.

Mgr Andr6 BOUCHER. Petit Atlas des Missions Catholiques. Paris, Hatier, 1928. In-8, 231 pages, nombreuses
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gravures et cartes en noir dans le texte, cinq cartes en
couleur hors texte, broch6 : I francs; reli : i5 francs.
Le Petit Atlas des Missions Catoliques a pour but de permettre de
situer dans le monde l'apostolat missionnaire de Pl'glise. L'CEauv de
la Propagation de la Foi, dim Ie dibut, s'est prioccupee, dans ls.
Annales et sa revue, les Missions cataoliyuer, d'reillpr la curiosit
geographique du public chritien.
L'#tendue d'un territoire, le modele d saol, le climat, les moyena de
communication, les ressources 6cenomiques, la v6getation, Ie peuple de
la a jungle n, lea insectes qui s'attachent & Phomme, les qualit6s et lek
d6fants d'une race, les maeus des habitants, Ie stadede leur civilisatioa,
tout a sa repercussion isr 'apostolat missionnaire. Pour se rendre
compte d'une mission, c'est, pour un pays, toute la gdographie avec sessciences annexes qu'il faudrait etudier.
L'auteur ne pretend pas entreprendre ici une telle investigation. Le
Petit Atlas des Missions ne veut pas remplacer les manuels de g6ognphie; au contraire, ii lea suppose. II ne rappelle que letnotionr sommaires les plus essentielles. II s'attache a localiser lea circon;criptionsreligieuses. II facilitera la recherche des noms classiques de la g6egraphie missionnaire. Ainsi ii intressers lea parents et lea amis des
milliers de missionnaires frantais qui travaitlent pour 'Egilise, et it
sera utile aux jeunes gens chretiens qui orientent eur vie vers les
carrijres coloniales.
D'autre part, les tableaur d'ensemble qu'il donne sur chaque contree montreront I'expansion de I'Eglise catholique dans le monde. A.
notre ipoque oi les relations intrmationales se multipliest, il est decssaire de mettle en relief l'ozganisation mondiale de 'Eglise.
A ces divers points de vue, le Petit Atlas des Missions comble une
lacune. It complCtera lenseignement des manuels; it int6ressera tont
ceux qui aiment le mouvement missionnaire, comme tous ceux que
preoccupe le mouvement general.de la civilisation chbrtienne.

B. PARADELA. Los Visiladores de la Congregacion de
la Misidn y Directores de las Hijas de la 'Caridad e:
Espaha, T. I. Madrid, i928.-In-. XIV-477 pages.
11 n'est question dans ce volume que des neuf premiers visiteurs dela
province d'Espagne : MM. Ferrer, Nualat, Pi, Sobies, Segurm, Camprod6n, Feu, Roca et Gros. Ces pages sont une histoire dtaillee de la
Congregation de la Mission en Espagne jusqu'en 1844, et nul n'ilwit
plus qualifi pour l'crire que M. Paradela. Nons esp6rons que le tome IV
suivra bient6t et nous pouvons htre assurds dlavance qu'il aura les qua-"
litis de son aind.

Joseph CAIRY. De la famille au mowastie, Paris,

editions Spes, 1927. In-8, XUl-2t5 pages.
;e P. Ciatfy nous- raconte la vie de MadaJme Zeila Pedreita de Cas.
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tro Abree Magalbaes, en seligion Sour Marie du Trbs-Saint.Saremeint
(1857-1919), mere de notre confr•re M. Jesonymo Castro, superieur dela maison de Carapn L'auteur ecrit dans son arant-propos :
a Vers e mois de septembre 90o, paraissait an BrIsil ]a vie zsemplaire d'une m&re chr6tienne qui passa ses deraiers jours supris de
J eus-Hostie, cheo les Servantes d Trks-Saint-Sacrement, Madame ZUtia.
Pedreis de Castro Abru Magalhaes. Le livre etait intitalu : Zia ou
Sarw Mriedr Tris-Saint-Saiemmet; it portalt la signature de P. Jeonimo Pedreira de Castro, lazariste, 'un des neuf enfants de l'behdoe.
La premiere 6dition fut bient6t suivie d'une seconde et de nombreuses.
traductions.
a Captivi -pat ctte belle figure de femme et de mare, qui deaeuretoujouan si•-bumie et i fotte,ausi bien dansle temps de sea fimangiles
que deant la totmbe de4n mari, decedM pendant son absence, parte
qee son &Le
est profteddment pdntrde de la doctrine des saints, noas
avoos eftrepris cette adaptation ftrnaise de la biographic brfsiltenne,
utiliser lesswnbreux traitset anecdotes que plusieaus membres
aowuss
de Ia lfaille etht Con~gregtion des Servartes du Tr*s-Saiat-Sacretent
sa as dire que nows n'nýout eu 1'obligenoe de nou envoyer... 11
tendens pas devaeer les jugements de 'Eglise et qae nous we duonaous
peas se valeurcano4ique aut mot sainte, heroiqut, vertacuse et Mtres
dont noas avoa~ fait usage. x
II n'est.pas dmnce tout ie moade d'avoir pour mare une amines;
-nous f6licitous M. Costro d'avoir obtenu de Dieu cette grande favrer.

Pierre GRANDCHAMP. La France en Tumisie an
XVIP sitcle, t. VI. (Suite des Documents ineditspublis-

sous les auspices de la Risidence Ginirale de France a
Tunis.) Paris, Vuibert, 1928. In-8, LVI-325 pages.
< Le present volume, *crit M. Grandchamp, contient l'analyse on le
texte des Actes pass6s a la chancelleric du consulat de France - Tunis.e
depuis le x 'janvier- 6Si jusqu'an 3 d4cembre 166o. Cette prpiode
correspond & la fin du r6gne de Hadj Mohammed Laz (1647-1652) et au
debut de celui de Hadj Mustapha Laz (r652.a664). Durant ce laps de
temps, Aboa-Abd-AlathMohammned bey, fils de Mourad pacba, continerai 6tre - pea prkstout-puissant, comme il I'tat depuis x63t... En ce qui
concernenotre pays,i s'agit de laplriode des consulslazaristes en Barbarie.w Ces derniersmats disent pourquoi l'ouvrage de M. de Grandchamp
marited'eitresignaldihi. I te mrite aussi parce que, dans son avant-propos,
P'auteur 6tudie longuemeot la iettre de saint Vincent srr sa captivit-a.L
Tunis. Ses conclusions ne plairont pas * tout ie monde; Iles -susciterent des critiques. SiAes controverses ont pour v•sultat d'ttcider les.
points obcurs qui se reacontrent dansce document, il n'y a pas lien
de s'ea 4mouvoir.
J.-B. PLANCHET. Le cimetiere et les wuvres catAv-
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liques de Chala (16Io 1927). P6kin, Imp. des Lazaristes, 1928. In-8, vill-28
pages.
z
La sirie des publications illustrdes de notre imprimeric k Pikin
continue; clles font honneur et & I. Planchet, Pauteur on 1'Fdi.
teur de tant de beaux ouvrages, et au vailant fr6re Maes, dont on
vient de f6ter lea cinquante ins de presence en Chine, et aux con.
frres qui, comme M. Hubrecht, sent d'infatigables travailleurs de la
plume.
Pour preciser Iobjet du nouveau'livre de M. Planchet, il suffit de
citer ces lignes de la preface : * La Mission de Pekin... entoure ses
morts depuis l'origine d'une picuse veneration. Vous retrouverez lcuns
steles funerairesen u champ.clos et poarrez retire leua noms, les dates
de leur existence, le resume de leau travaux. Chala est le champ
d'honneur oh reposent ces h6ros du Christ. Je me reprends. Je cherche
en vain patmi cette forst de steles celle- du pionnier des pionniers,
I'intr6pide franciscain Jean de Monte Corvino, vean ici ds le xmr siecle,
nommin acheveque en 3o7, quand le beau troupeau de fidles riuni
sous sa houiette cut besoin d'un pasteur pour lea brebis t les agneaux.
De 1'expedition conduite par lui et ses freres cn bure et en sandales, il
n'est rien rest,. pas meme une tombe. Le premier en date, en cette
s6pulture de Chala, est Mathica Ricci, qui reprit, deux sicles plus
tard, la grande oeavre franciscaine. Que nos regrets nous inspirent au
moins une utile legon. Tout pase, la pierre s'effrite, le fer. s'oyde,
la peinture se ternit. Les feuillets d'un livre rEistent mieux parfois que
le granit et 'airaia. De cet espoir eat "n le present travail et son plan.
La premiere partie contient un apexru historique do cimetiere de
Chala, des ev6nements qui s'y rttachent, des envres qui y fleurissent. La sconde partie renferme ad perfeiute rd memoriam Is
copic fidele de toutes les stkles, non pas une photographie , mais
une reproduction exacte, qui respecte meme la dispositton linsaire des
testes. a

Joseph BAETEMAN. Le Camouyie du bor Dieu. Sens,
imp. Duchemin, 1928. In-4, 95 pages.
Ce volume est la reunion d'articles public. dans. les Misions Catholiques. Le titre est on peu vague; un sous-titre apporte quelque precision : Comment se fondent les Missions en pays schismatiques. II s'agit,
tout le monde le devine, de la Mission d'Abyssinie, si chbre i M. Baeteman, ou plut6t d'une mission en pays abyssin. Reveau en Abyssinie
apris laguerre, M. Baeteman rvait d'etendre le champ des conquetes
evangdliques. Les prils ne 1'effrayent pas. II se d6guise,se faitmarchand,
soufre, se cache, reparatt et enfn, apres mile batailles livr&es i'enfer,
avec des alternatives de succis et de revers, a la joie de voir la bonne
semence produire son fruit. Son livre nous dit ses aventures, ses
epreuves et ses joies. M. Baeteman est aujourd'hui malade en France.
Espirons qu'il pourra se remettre asses pour reprendre so oeuvre,
aupres de ses chers Abbitchous et nous donner Ia suite de-son intezes.
sant zcit.

Almanak van dex heiligen Vincentius a Paulo, 1929.
Almanach en langue flmande pour faire connaitre dans Ie pays hfa
mand saint Vincent de Paul et l'ouvre missionnaire de ses enfants. Ce
qu'il faut pour qu'un aluanach remplise son but, tout le monde le
ait : un bon papier, an texte asses gros pour que la lecture ne fatigue
pas les yeux, de belles et nombreuses illustra'ions, prisentant une certaine originalite, des articles courts, varies et vivants. Ces qualites d'un
boa almanach sunt celes de P'AJmanach flamand pour l'annDe 1929.

La Milagrosa, 1927.
Revue mensuelle dirigde par nos confrtres de la Havane. Les numiros
de l'annae r127 forment un tits beau volume qu'ont plaisir & partourir
ceu.x-l mimes qui ne comprennent pas 'espagnol, k cause des nombreuses illustrations qu'il renferme.

Argus. Nineteen twenty eight.
Publication annuelle du grand college de jeunes files de Emmitsburg
tenu par les Fille de la Charit6. Ce magnifique volume, vxeitable
eunvre d'art et d'espit, est compos6 par les jeunes filles elles-m6mes.
Portraits, ombres chiaoises, caricatures, dramet, poesies, tout montre
qu'i Emmitsbkrg 1'dducation eat tres soignee et qu'on y apprend, avec
les sciences, lei lettres et les arts le goit et La mesure.

Vincent de Paul. Paris, Bloud,
Paul RENAUDIN. Sain•
1928. In-8, 54 pages, 80 illustrations.
Cet opuscule. le onziume de la Bibhiolikite catholique ilustrie, se
recommande surtout par sea gravures. L'auteur a fort bien chisi ses
sujets, et 1'artiste bien rEssi les reproductions. Ceux qui prfferent, pour
les enfants, I'enseignement per rimage, seront heureax de pouvoir
expliquer la vie de saint Vincent .su les tableaux des grands maitres.
Le texte est sobre, clair, pr6cis et presente-toutes les garanties d'exactitude qu'on peat souhaiter.
Livre & repandre pour faire connaitre le grand ap6trc de la chariti.
Ce n'est pas cher : 4 fr.75.

Almanach des Missions des Lazaristeset des Filles de
la Charitz, 1929.
Cet almanach vient de paraitre. Se hLter de faire les commandes i
M. Collard, rue de Stvres, 95, Paris (VI*).

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
35. O'Neil (Mathieu), pr&tre, 7juin, Baltimore ;43 ans
d'dge et 25 de vocation.
36. Salvat (Laurent), coadjuteur, 3 juillet, Andujar;
62, 35.

37. Tchang (FranCois), pr&tre, 24 juillet, Chine septentrionale.
38. Dupeux (Anatole), prttre, 28 juillet, Maison-Mbre;
66, 41.

39. Kosuh (Jean), coadjuteur, Celje; 54, 4o.
40. Narozny (Francois), pretre, 31 juillet, .Vienne; 88,
53.
41. Dellerba (Francois), pr&tre, to aoit, MaisonMere; 81, 55.
NOS CH-.RES S EURS
Angdlique Bertrand, k Toulouse; 73 ans d'age -t 5o de vocation.
Marie Beaudre, i lYreux; 70, 48.
Eugenie Sfeir, a Paris; 3o, i.
Marie Guyonvarch, a F6vent; 82, 6o.
Marie Champagaol, a Castres; 35, 9.
Anne Kerandel, A Rio de Janeiro ; 78, 57.
Marie Gremaud, a Fribeurg; 76, 56.
Marie Rieu, a Als ; 68, 47.
Catherine Frackowiak, & Cracovie ; 5, 26.
Josephine Jackowska, a Jaslo (Pologne); 46, 19.
Therbse Feuscher,
Graz ; 29, II.
Aloisia Palme, a Fullnerbaeh (Autriche); 6o, 34.
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Maria Gyenes, a Budapest; 35, 13.
Maria Francia, a Naples; 72, 44.
Maria Zrangrillo, i Ferentino (Italic); 67, 43.
Maria Cep, a Oradea (Roumanie); 62, 40.
Catherine Conlin, a Milwaukee (Itats-Unis); 75, 48.
Sofie Loffelsend, A Cologne; 56, 28.
ýChristine Gredy, A Alf (Allemagne); 46, 22.
Thertse Kralj, A Ljubljana (Yougoslavie); 26, 5.
Marie Bracko, a Ljubljana (Yougoslavie); 3o, 7.
Ano Mikec, i Belgrade (Youg4slavie); 22, 5.
Francoise Vychodsky, i Boskovice (Tch6coslovaquie);
56, 33.

Sarah O'Connor, A Saint-Louis (Etats-Unis); 56, 29.
Saeur Teullibres, a Alger; 52, 3o.
Anne Meynet, A Montolieu ; 8o, 54.
Sceur Combeleran, a Nice; 88, 64.
Louise Saunier, A Bouzonville; 55, 33.
Antoinette Klavzar, i Dult (Antiche); 53, 27.
Jeanne Branican, A Dublin (Irlande); 72, 49.
Mary Turnbull, A Dearborn (ttats-Unis d'Amdrique); 66, 39.
Marie Thuilliez, A Troyes; 68,46.
Marie Joly, A P6kin; 66, 37.
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